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LE -PATRONAGE DE SAINT VINCENT DE. PAUL
Office liturgique

-

Un decret de la Sacrie Congrigation des Rites datd du i' septembre 19o3 et sanctionne par .S.S. le pae PieX, le-7 du meme
mois, a accordi pour la double famille'religieuse de Saint-Vincent-de-Paul, les Pretres de la Mission et les Filles de laCharit6,
une fete speciale du Patronage de ce saint.
La revue intitulee Ephiemrides liturgiques a donn6 un conmmentaire qui parait Etre le r6sume du rapport officiel prdsent6
pour la discussion quand fut demande cet office.
En faveur de la supplique, en effet, t* on constatait qu'une
fete liturgique est, de soi, un moyen d'augmenter .la devotion
envers un saint; c'est la raison fondamentale. Apres, it allait
prevenir les objections: or, a* il n'y avait pas lieu d'dcartercette
demande comme s'il s'agissait d'une chose qui ne s'est point
pratiquie encore. Car, si l'on demande que soit dtablie pour les
deux families religieuses de Saint-Vincent-de-Paul une fite du
Patronage de ce saint, ii y a lieu de se rappeler que dedj il y a;
des pr6ecdents et des faits analogues. C'est ainsi que l'ordre de
Saint-Benott a obtenu la fete du Patronage de son saint fondateur ; de mime, les Minimes out la fete du Patronage de saintFrancois de Paule.
3* Si, enfin, on objectait que de6j ii y a plusieurs fetes en
rhoaneur de saint Vincent de Paul, sa fete principale le 19 juillet, la fete de la Translation de ses reliques, I'anniversaire de sa
mort, on pourrait rdpondre qu'il y a des ordres re!igieux qui ont,
des fates au moins aussi nombreuses en. 'honneur de leur saint
fondateur.
Le resultat montse que ces importantes observations ont &t6
entendues avec faveur. Void le texte du decret de la Sacre
Congrdgation des Rites qui a &td rendu:

-6POUR LA CONGREGATION DE LA MISSION

Dans le but de favoriser 1'extension du culte et de la divotion i saint Vincent de Paul, Prre et Fondateur de la
Congregation de la Mission et des Filles de la Charitd,
Patron special de routes les cuvres de charit,.le Trs Rev6rend M. Antoine Fiat, Supirieur general de ladite Congr6gation,. a fait d'humbles instances aupres de Notre Tres
Saint-Prre le Pape Pie X, pour obtenir que dans les iglises

1. CONBGI GATiONIS MissImos.

Quo magis cultus et pietas in Sanctum Vincentium a Paulo Congregationis Missionis et Puellarum a Caritate Parentem et Fundatorem,
necnon omnium Societatum Caritatis peculiarem Patronum foveatur
et promoveatur, Rmus Dominus Antonius Fiat, praefate Congregationis Superior generalis, a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X,
supp:ex efflagitavit, ut in Ecclesiis et Capellis Congregationis Missionis et Puellarum Caritatis fesium peragi valeat de Patrocinio
Sancti Vincentii a Paulo, die 2o Decembris quotannis recolendum
cum Officio et Missa propria, juxta schema Apostolice Sedis sanctioni *misse subjectum; prouti aliis Ordinibus scu Congregationibus
simile festum de eorum Sanctis Fundatoribus concessum est.
Hujusmodi vero Officium et Missam, quum de more Emus et
Rmus Dominus Cardinalis Vincentius Vannutelli, Episcopus Pranestinus et Causa Ponens seu Relator, in Ordinario Sacrorum
-Rituum Coetu, subsignata dicad Vaticanum habito, proposuerit ; Emi
et Rmi Patres Sacris tuendis Ritibus prepositi, omnibus mature
perpensis, auditoque R. P. D. Alexandro Verde, S. Fidei Proimotore,
rescribendum censuerunt: a Progratia, et ad Emum Ponentem cupn
Promotore Fidei. a Die i Septembris 9go3.
Facta postmodum de his Sanctissimo eidem Domino Nostro per
subscriptum Sacre Rituum Congregationis Secretarium relatione,
Sanctitas Sua sententiam Sacra ipsius Congregationis ratam habuit,
ac suprascriptum Officium cum Missa revisum atque emendatum approbare atque cum ipso festum Patrocinii Sancti Vincentii a Paulo
die 20 Decembris sub ritu duplici majori , in Ecclesiis et Oratoriis
Congregationis Missionis et Puellarum Caritatis recolendum, concedcre dignata est: servats Rubricis. Contranis non obstantibus quibuscunque. Die 7, iisdem mense et anno.
M. Card. MOCENNL

t D. PANICI, Archiep. Laodicen. S. R.. C. Secret.

et chapelles de la Congregation de la Mission et des Filles
de la Charitd, une fete ptt Ctre cilibree en 1'honneur du
Patronage de saint Vincent de Paul, et cela tons les ans, le
20 dicembre, avec office et messe propres, dans la forme
humblement soumise AP'approbation d Siege Apostolique,
pareille fete ayant it.accordee & d'autres ordres et congregations en I'honneur de leurs saints Fondateurs.
L'Eminentissime et Reverendissime cardinal Vincent
Vannutelli, iveque de Preneste, ponent et.rapporteur de la
Cause, proposa, selon Iusage, cet office et cettemesse dans
l'assembl6e ordinaire de la Sacree Congregation des Rites,
reunie au Vatican i la date donnde ci-dessous. Les Eminentissimes et Revirendissimes Peres, prdposis a la garde
des saints Rites, apres avoir miurement pese tous les details
de la question, et avoir entendu le R. P. D. Alexandre
Verde, Promoteur de la Foi, ont decidd de repondre :
* Accordd, et confid a I'Eminentissime Ponent et au Promoteur de la Foi. * i" septembre go3.
Rapport ayant etC fait de cette decision par le soussignp,
secrdtaire de la Sacree Congregation des Rites, a notre Tres
Saint-Pere, Sa SaintetC a ratifie la sentence de la Sacr6e
Congregation. Elle a daignu approuver I'office et la messe
propres, donnds ci-dessous, revus et corrigds, et elle a accordd
la fete du Patronage de saint Vincent pour le 20 decembre
sous le rite double majeur, dans toutes les eglises et oratoires de la Congregation de la Mission et des Filles de la
Charit6, en observant les rubriques, nonobstant toute clause
contraire. -

Donnd le 7 septembre

9go3.

Signd : M. Cardinal MocEBNN.

f D. PANici,
Archevdque de Liodicee, secrdtaire.

-gNous donnonsici la traduction de cer office, pour la
partie qui lui est propre.
. 20 DCEMBRE

-.
FTEr

oU

PATRONAGE

-

DE SAINT VINCENT DE PAUL, Cofesseur.

Pour la Congregation de la Mission.
Double majeur
.
Tout comie a jour de la fie, g juillet, excepte ce qui suit:
-A

ORAfsoN. -

LAMESS
LA

Seigneur Jesus-Christ, qui avez voulu enflammer

le cceur du bienheureux Vincent d'une- admirable ardeur de
chariti pour le soulagement de toutes les miseres humaines,
faites, par son intercession, que, nous glorifiant de son patronage, nous croissions tous les jours dans votre amour et celuidu
prochain. Vous qui vivez.et regnez, etc.
AU DsUXIEuE NOCTtURN

Extrail des lettres apostoliques en forme de Bref, en date du
z1 mai i885.
QUATRuicu

LE•CN

Parmi les saints qui ont marche sur les traces du divin Maitre et se sont appliques h atteindre la perfection de toutes les
vertus, Vincent de Paul brilla, dans le cours du dix-septiime
siecle, d'un iclat merveilleux. 11 fut un grand modele de charitf
et excella au plus haut point dans la pratique de cette vertu. 11
n'y eut, en efiet, prsque aucun genre de miseres que sn charite
lui-meme pour
n'assist.t, aucune peine qui' ne s'imuposit
I'avantage et l'utilit4 du prochain. Et, apres que Vincent eut
quittC cette vie pour le ciel, la source des institutions salutaires
qu'il avait itablies ne fut pas tarie; elle s'est repandue, pour ainsi
dire, en de nombreux ruisseaux, et elle coule encore aujourd'hui
res abondante dans- 'Eglise. Ce grand saint, en effet'ne s'efforqi
pas seulement d'acquirir lui-mnme cette vertu de chariti; il
excita beaucoup de personnes a suivre son exemple, reunissant
les unes en congregations soumises aux regles communes de lavie
religieuse, et organisant les autres en pieuses associations qu'il
dota de riglements trks sages.
CINQUIEME LEqON

Quant aux nombreux avantagts que le genre humain retire
tops les jours de ces institutions, on peut facilement s'en faire

-- 9une idee, si 'on songe que trois siecles ne se sont pas encore
dcoules depuis leur fondation, et deji ces associations charitables
de l'un et de 'autre sexe se sont propagees dans presque toutes
les parties du globe et se sont acquis & juste titre ladmiration
de tous les peuples. Personne assurement n'ignore que la famille
religieuse de saint Vincent de Paul est toujours prEte a secourir
tous les indigents, qu'elle assiste les malades dans les h6pitaux,
qu'elle visite les prisons, qu'elle dirige des dcoles et qu'elle va
jusque sur les champs de bataille porter aux comrbattants le double secours corporel et spirituel.
S..XIsiME LCON

Pour ces motifs, les Pontifes romains ont toujours honord et
entoure d'une particuliere sollicitude les Congregations et Associations fondees par saint Vincent de Paul et toutes- les autres
associations de chariti qui, bien qu'elles ne portent pas le meme
nom, ont pourtant la mime origine. Leon XIII, marchant sur
les traces de ses predecesseurs, ddsireux de voir toutes ces associations de chariti puiser plus abondamment l'esprit de leur
Auteur et Fondateur, et le zele des bonnes oeuvres se d6velopper
par le fait meme en chacune d'elles, presse en outre par les instances de tres nombreux prelats, a declard et etabli, en vertu de
son autoritd apostolique, Vincent de Paul, patron special aupres
de Dieu de toutes les associations de charite qui existent dans le
monde catholique tout entier et qui decoulent de lui, de quelque facon que ce soit. Enfin Pie X, la premiere annee de son
Pontificat, a accordd, d'apres l'avis de la Sacree Congregation des
Rites, que la fete du Patronage de ce meme saint fit cedlbrie
en ce jour.

L'ANNEE

903

Comme d'habitude, nous citerons de la circulaire de M. le
Supirieur gineral pour le commencement de I'annde, plusieurs
passages. Ce sent ceux oi se trouvent resumes pour l'annde
ecoulie les principaux faits qui interessent toute la famille de
Saint-Vincent-de-Paul et que nous n'avons pas eu l'occasion de
mentionner pricdemment dans les Annales.

Parmi les nouvelles que j'ai Avous donner en cette circonstance, Messieurs et mes tris chers frares, les plus
impatiemment attendues sont sans doute celles qui concernent la situation de la Congregation en France, au milieu
des evinements douloureux qui s'y accomplissent. H6las!
elles sent des plus affligeantes. Presque tous nos dtablissements sont fermis, s6minaires et residences de missions.
Nous avons dirigi vers nos missions hors la France un
grand nombre de confr}res qui out r6pondu gendreusement
a notre appel. L'attacement inviolable Ala famille de SaintVincent a rendu ses enfanis capables de grands sacrifices,
tant chez les missionnaires que chez les Fillesde la Charitd.
Cest une douce consolation pour nous dans ramermme
que nous causent de si grands et de si lamentables disastres.

La perte immense qu'a faire l']glise catholiquA par la
mort du grand pape LIon XIII a etC vivement resspei•~t.de
tous les enfants de Saint-Vincent.
.
Tous connaissaient sa bienveillance marquee pour notre
double famille. J'en avais plus que personne iprouvd les

--

II

-

effets dans mes nombreux voyages & Rome. Le rescrit de
1881, relatif a la Compagnie des Filles de la Charit6, le
nouvel honneur dicerne A saint Vincent, constitud patron
des oeuvres de chariti du monde entier, l'introduction de
la cause de Mile Le Gras, la bdatification de nos deux martyrs, 1'Ctablissement de la fete de la Mddaille miraculeuse
et le couronnement de cette Vierge immacuide sont autant
de monuments qui diront a ceux qui viendront apres nous
linterdt paternel que ce Pontife incomparable portait aux
enfants de notre incomparable fondateur. Cependant, Messieurs et mes tres chers freres, nous n'avons pas tardd A
constater une fois de plus que Dieu est inepuisable dans
ses tresors. Apres I'admirable Leon XIII, il nous donne le
bien-aime Pie X, dont un des premiers actes a dti de nous
accorder la fete et l'officedu patronage de saint Vincent de
Paul. It y a quelques jours a peine, j'etais A ses pieds pour
lui offrir lhommage des deux families et le remercier de
cette grande faceur. Unseul mot peut traduire mes impressions en cette circonstance : j'ai etd ravi I Mon coeur s'est
laissi prendre par cette figure auguste, qui rCflechit en
meme.trmps et la plus noble simplicitd, et la plus grande
digniti, et la plus paternelle bonte. J'ai emporte de cette
audience ls paroles les plus bienveillantes du Saint-Pere
pour nos deux communautis. Son secrdtaire d'Etat, S.
Em. le cardinal Merry del Val, partage manifestement
les dispositions de Pie X a notre egard. Mon voyage a Rome
a etd court, mais plein de consolations. Helas! c'6tait, sans
doute, pour me preparer an grand coup qui m'a frappe en
rentranta Paris, la suppression de nos missions de France.
Fut-il morhent plus opponun pour l'etablissement de cette
fdtedu patronage de saint Vincent de Paul que celui oti
tant de'euvres charitables, etablies on inspirees par lui,
sont menacies de mort ? En le presentant i notre culte
sous ce nouveau titre, PEglise nous fournit un sujet de
consolation et d'espirance, en m&me temps qu'elle nous

-

12 -

ihvite A recourir A ce protecteur si bienveillant pour nous,
et dont le credit aupres de Dieu est tout-puissant.

Du compte rendu des .auvres en Europe nous detachons, au point
de vue de la ast-Attique, ce qui concerne quelques etablissements:
Notre province d'Allemagne est toujours dans I'impossi-

bilit6 de franchir la fronti6re de Prusse, et, de plus, elle
s'est vue dans la dure necessite d'abandonner sa maison de
Sainte-Elisabeth, A Paris, fermie comme les n6tres par
I'ordre de I'autorite superieure.
L'Autriche, au contraire, a eu la consolation d'ouvrir
une nouvelle maison A Budapest, capitale de la Hongrie, le
27 septembre, jour de la precieuse mort de saint Vincent.
Elle semble destinie A faire un grand bien.
En Italie, le visiteur de Turin a 6te autorisd a accepter la
4irection du seminaire d'Alghero, en Sardaigne.
Deux nouvelles maisons ont et6 fondees par nos missionnaires de Pologne, celle de Bialy Kamien en Galicie,
et celle de Thomas-Coelho, daus le diocese de Corityba au
Bresil. La premiere est pour les missions et une paroisse;
la seconde est une simple paroisse pour les Polonais dmigres.
Voiei les details qui concernent 'Orient et les provinces d'outremer:

Notre oeuvre bulgareacouru de serieux dangers dans les,
derniers evr.ements qui se sont passes en Macedoine. Mais.
Dieu ra visiblement protegee. Les deux colleges de Cons.
tantinople et celui de Smyrne.sont dans an itat prospere.:
La mission de Perse a ouvert une nouvelle residence i;
Djoulfa-Ispahan otr man pridicesseur imm&diat, le tr6s.
digne M. Bore, alors simple laique, s'etait constitueinstituteur primaire..On montre la maison op il pratiquait .c,

-
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devouement admirable. La maison de Tauris, quoiqueh
ses dbuts, possede dija unee cole florissante.
En Syrie les colleges dAntoura et de Damas se maintiennent a la hauteur des dernieres annies. Nous avons pu
fortifier la mission maronite par l'augmentation du personnel. Jdrusalem nous tend les bras; une maison y sera
ouverte au printemps prochain.
Les catechumenes surabondent dans tous nos vicariats
apostoliques de la Chine. D'apres le tableau des fruits spirituels recueillis dans le cours du d-rrnier exercice, le chiffre
des catrchumenes assez bien disposes s'eleve en ce moment
A 38 495; celui des baptemes de paiens adultes, A to 344,
et celui des enfants des paiens,.i 4 t 13x.
Le s6minaire interne, ouvert Pan dernier A Tchou-San,
compte aujourd'hui 17 seminaristes et 7 etudiants. 11 y a
vraiment lieu de binir le Seigneur a la vue d'une si riche
moisson prdparie et recueillie par les n6tres.
Notre mission d'Abyssinie jouit toujours de la bienveillante protection des autoritis locales. Avec le concours de
quatrenouveaux missionnaires, elle pourra se fortifier considerablement et se ddvelopper. Nous sommes en instance
a Rome pour lintroduction de la Cause de b6atification, de
son illustre fondateur, Mgr de Jacobis.
A Madagascar, malgrd rincertitude de I'avenir et l'exiguite des ressources, Mgr Crouzet n'a pas hesitd a ouvrir
une grande leproserie admirablement organisee et qui
compte dejA plus de 3oo lepreux.
Le commissaire envoyd par nous aux Etats-Unis, M. Demion, a constati avec admiration la vitalit4 puissante des
maisons et des oeuvres en ce pays de liberti. Cependant le
chiffre du personnel, quoique nombreux, ne repondpassuffisamment aux travaux qui s'imposent. En continuant de donnor a nos jeunes gens, depuis I'dcole apostolique jusqu'au
sacerdoce, la sollicitude et les soins que reclame leur parfaite formation, ces deux provinces ne peuvent que prendre

-- i4

-

de grands accroissements; leur mission sera abondante.
Nos confreres desAntilles et des Philippines s'industrient
pour continuer.paisiblement leurs oeuvres sur la domination
du nouveau gouvernement. Le delegud apostolique envoye
aux Philippines a rendu aux membres de nos deux families
le plus flatteur timoignage.
Du Cauca, en Colombie, nous avons requ du gouverneur
lui-mdme, ancien eleve de nos confreres, la demande d'un
nombreux personnel qui serait charg6 de la direction de
plusieurs colleges. Nous n'avons pu repondre a une si honorable invitation, devant nous reserver tout d'abord pour
les missions et les s6minaires. Mais nous avons bien servi
ces deux ceuvres dans FAmerique centrale. Le personnel
enseignant du grand siminaire d'Angoulime est alli, sous
la conduite de son supdrieur, prendre la direction du siminaire de San Salvador. Les liens fraxernels qui unisseat ces
missionnaires dans rexil comme en France, le devouement
don ils ont fait preuve ne peuvent qu'attirer lesbenedictions
de Dieu sur une oeuvre qui nous est si chere. Avec le renfort que nous envoyons au visiteur, il pourra, en outre,
ouvrir une maison de mission dans le Tolima.
Les trois rpubliquessur lesquelles s'etend la province dii
Pacifique, non plus que celles de I'Argentine et du Brdsil;
n'ont pas eit oubliees dans la distribution des bonsouvriers
mis en disponibilite par la crise que nous subissons. Par
suite de ces envois, le visiteur du Brisil ouvrira deux
nouvelles missions, P'une a Pitropolis, Iautre a Victoria et
un seminaire a Maranhao.
Void le tableau des missionnaires envoyes de France
dans nos diverses missions hors d'Europe:
Province de Constantinople.

M. Oscar Denant, pretre.
M. Eugine Bonnay,-prktre.

M. Emile Rouge, pretre.

M. Frandois Dellerba, pritfe.
M. Gustave Leborne, pr&r•e.
- M, Joseph Gaboldec.pretre,

-

M. Florent Roulx, pretre:
M. Alphonse Bernhard, pr.
M. Jean-Bapt. Bousquet, pr.
.M. Emile Romon, pretre.
M. Louis Goidin, pr.ire.
M. Louis Lesage, pretre.
M. Jean-Marie Aubault, pr.
M. Georges Deroo, pretre.
M. Georges Prangere, pretre.
M. Joseph Delporte, pr&tre.
M. Albert Picard, pretre.
M.. Jules LivEque, pretre.
Fr. Joseph Lafaye, coadjuteur.
Fr. Louis Piiderriere, coadj.
Fr. Jean Kantouroff, coadj.
Chine.
M. Jean Gradeux,.pretre.
M. Rene Flament, pretre.
M. Joseph Vester, pretre.
M. Michel-Aoge Stdfani, pr.
M. Paul Ryckewaert, pretre.
M. Jules Ortmans, pretre.
M. Jacques Jamar, pretre.
M. Louis Bouiier, pretre.
M. Elie Abeloos, pretre.
M. Rend de Jenlis, pretre.
M. Michel Poizat, prrtre.
M. Alfred Hauspie, prttre.
M. Jean Valette, pretre.
M. Henri Wattbh, pretre.
M. Louis Chanet, pratre.
M. Gustave Thdron, pratre.
Fr. Desird Vernette, clerc.
Fr. Louis Scialdone, clerc.
Fr. Rend Van Zwet, clerc.
Fr. Louis Didier, clerc.
Fr. Evasio Asinelli, clerc. --Fr. Louis Morel, clerc.
Fr. tmile Lobry, clerc.
Fr. Ldon Charnay, clerc.
Fr.. Henri Lux, clerc.
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

William Lenaghan, clerc.
Emile Ducarne, clerc.
Gustave Walschots, coadj.
Auguste Lidgeois, coadj.
Joseph Van den Brandt,
coadjuteur.

M.
M.
M.
M.

Francisque Raynaud, pr.
Aristide Chatelet, pretre.
Georges Delteil, pretre.
Emmanuel Renault, pretre:

Perse.

Syrie et tgypte.

Mi.Eugene Delaporte, pr6tre.
M. Henri Heudre, pretre.
M. Jean-Baptiste Auvinet, pr.
M. Joseph Albisson, pretre.
M. Andre Delpy, pretre.
M. Ambroise Vautier, pr8tre.
M. Louis Richin, pretre.
M. Victor Gayraud, pretre.
M. Ernest Sarloutte, pretre.
M. Vickorin Thomas, pratre.
Fr. Benjamin Soulard, coadj.
Fr. Rezcallah-Chalfoun, coad.
Fr. Henri Lemur, coadjuteur.

M.
M.
M.
M.
Fr.
Fr.

Abyssinie.
Marius Granier, pretre..
Etienne Sournac, pretre.
Pierre Kamerberck, pretre.
Emile Maynadier, pretre.
Gaspard Bouch6, coadj.
Alphonse-Marie Blandeau,
coadjuteur.

Amerique centraleet Colombie.
M.
M.
M.
M.

Daniel Choisnard, pr8tre.
Emile Larquere, prtire.
Anatole Dupeux, prctre.
Nicolas Peters, pritrc.

_I

__·.

.

.

.

M. Victor Prades, pretre.
M. Eugene Vandermeersch,
pretre.
M. Charles Binart, pretre.
M, Victor Delsart, prEtre.
M. Francois .Lagraula, pretre.
M. Joseph Amaya, pretre.
M. Antoine Conte, pretre.
M. Claude Merle, pretre.
M. Louis Tramecourt, prrre.
M. George Laridan, pretre.
M. Louis Durou, pretre.
tquateur.
M. Paul Thiellement, pretre.
M. Felix Drouet, pretre.
M. Charles Mantelet, pretre.
M.
M.
M.
M.
M.

P-rou.
Frangois Prdau, pretre.
Wladimir Decoster, pratre.
Emile Neveu, pretre.
Germain Puech, pretre.
Etienne Standaert, pretre.

Chili.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

lmile Roynet, pr8tre.
Jean Rigaud, pretre.
Marius Fargues, pretre.
Marie-Ant. Bulhon, pr.
Georges Devisse,pretre.
Lucien Beviere, pretre.
Pierre-Cilestin de la Garde, pretre.
M. Louis Dazet, pretre.

Bresil..
M. Leon Dequesne. pritre.
M. Joseph Giannone, pretre.
M. Gabriel Brayet, pratre.
M. Denis Dillies, pretre.
M. Eugene Pasquier, pretrc.
M. Louis Castamagne, pretre.
M. Antoine Van Pol, pr~tre.
M. Jean Kremer, pretre.
M. Denis Vitalis, pretre.
M. Ferdinand Mond, pretre.
M. Georges Lalande, pretre.
M. Alphonse Hollard, pratre.
M. Firmin Gareil, pretre,
M. Emile Renault, pretre.
M. Alb. Frang. Hoffman, pr.
M. Desire Simon, pretre.
Fr. Emile-Joseph Cornilleau,
coadjuteur.
Rdpublique Argentine,
Paraguay, Uruguay.
M. Joseph Caussanel, pretre.
M. Charles Fontaine, pretre.
M. Jean Thoillier, pretre.
M. Alexandre Sarda, pretre.
M. Joseph Dolet, pritre.
M. Marcel Gautier, pretre.
M. Etienne Grousset, pretre.
M. Elie Calmet, pretr .
M. Jules Baudin, pretre.
M. Philippe Prat, pretre.
M. Louis Caumette, pretre.
Fr. Joseph Carenzo, coadj.

FRANCE
SOUVENIRS
Nous allons continuer et nous terminerons ici la revue
incomplite, mais suftisante pourtant, que nous avions
commencie, celle des sympathiques timoignages adressis
a ceux d'entre nous qui quittaient nos divers etablissements. Nous Pavons dija dcrit: ce n'est pas sans hesitation que nous ravivons de douloureux souvenirs; mais,
d'autre part, l'histoire a aussi ses droits, et nous ne
voudrions pas paraitre indiff6rents a de si honorables
t6moignages.
AMIENS
Dans une lettre circulaire adressde an clergd de son diocese
sur la nouvelle organisation du grand siminaire, Mgr 1'vEque
d'Amiens &crivait:
Amiens, le r3 octobre 9go3.

rr CHERS COLXABORATEURS,
seminaire viennent de se rouvrir,
grand
du
Les portes
et nos chers ee1ves, dans le calme de la solitude, le recueillement de la pietd et 1'ardeur du travail, ont repris leur
prdparation au sacerdoce.
uIs n'ont plus retrouv6 les maitres d'hier, les dignes fils
de Saint-Vincent-de-Paul, dont ce diocese, avec tant d'autres
pleure aujourd'hui le dpart. Si quelque chose a pu adoucir
au coeur de ceux qui nous ont quittis 'amertume d'une
separation douloureuse, ce sont les regrets exprimis au
cours des trois retraites ecclesiastiques annuelles et dont le
clergi tout entier s'est fait I'dcho.
MESSIEURS
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Citait mon devoir de redire alors, avec les services et le
devouement de plus de deux siecles, les exigences qui
arrachaient a leurs fonctions ceux que n'avaient cesse
d'entourer la veneration, lestime et Paffection ginerales.
Les sentiments que j'exprimai dans une heure d&motions,
j'ai besoin de les faire entendre encore au moment oit la
rentrie des cours semble raviver davantage la tristesse des

souvenirs.
Frappe ddej dans les mesures qui atteignaient un si
grand nombre de nos families religieuses, nous avions
esperd du moins conserver A la direction de notre plus cher
etablissement diocesain ces pretres que devaient proteger
leurs services et leurs droits.
Des raisons d'un autre ordre plaidaient en faveur des
Pretres de la Mission. Nous ne pouvions oublier, - sur cette
terre de Picardie, restee si fidele au culte de saint Vincent
de Paul, et qui revendique pour Follevi!le iid6e premiere
de sa religieuse fondation, - nous ne pouvions oublier les
services rendus par ses fils.
Deux siecles durant, ils se sont montrds parmi nous
dignes aussi d'une confiance qui, a aucune epoque, ne leur
fit d6faut. Tout entiers a leurs devoirs, scrupuleusement a
Fecart des partis, respectueux de 'autoritd, devoues a leur
pays dont ils servent la cause A i'etranger, ils abritaient un
enseignement solide et sir a l'ombre de venus qui le
fortifiaient encore en lui donnant sa meilleure consecration.
Qui 4'entre vous na garde le souvenir de ces maitres
veneres? Qui n'aime a se rappeler leur simplicite touchante,
lear austiriti grave et douce, leur accueillante bont, leua
constante sollicitude ?
Les fils de Saint-Vincent-de-Paul, sans amertume mais
non sans douleur, ont brisa les liens plus que deux fois siculaires qui les rattachaient a notre famille diocesaine, A
ces generations sacerdotales qu'ils avaient formies au
service des autels. Nous voulons du moins, une fois encore,
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leur porter jusque dans la retraite et 'exil, avec la reconnaissance du passe, rhommage des regrets qui survivent a
qui demeurent
Mgr I'evqque d'Amiens ecrivait encore au mois de novembre
AM. le Supericur gdneral, h I'occasion de r4glise SainaeAnne d'Amiens :
19o3,

MONSIEUR LE SUPARIEUR GiNiRAL,

aJtenais A vous dire les tres grands et tres vifs regrets que
me laisse le d6part de vos Messieurs de Sainte-Anne. La
mesure qui les frappe auteint toute la ville et renouvelle les
tristesses du grand sdminaire. J'avais peu de paroisses aussi
bien organisdes que celle-li, ou les oeuvres fussent plus
prosplres, oh les pratiques chretiennes fussent mieux sontenues.

EVREUX
Mgr l'~veque d'Evreux,

a la date da 4 octobre igo3, a adrem

une lettre pastorale au clergi de son diociae rocasiao
'
de la
rentree du grand s6minaire. Nous en detachoas oes quoklues
lignes:

MESSIEUS

ETr CHURS COOP ATBrsuS,
C'est chose douloureu.e qu'une separatioa et combica
est-elle plus douloureuse apres plus d'un demi-sicde diacomparables services, plus d'un demi-sicic de direction t
de formation d'ames sacerdotales; an maommt de 'adieu, si
vaillant soit-il pour le proamoer, le cear eaoque tea am
passe lumineux, toute une vie ficonde, et ii se brise alma
dans 1'dmotion de l'amitiE, le cri de la reconnaissance et la
sollicitude inquidtante de L'avenir.
Tels etaient les sentimeutqui faisaient monterdes larmes
dans tous les yeux, A cette heure poignante ot nous affirmions ensemble nos regrets at notre impirissablegratitude,
devant le venerable supdrieur qui nous quittait pour soa-

jours avec ses boos coLlaboraaeuMs.
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Votre eveque representait la longue suite des pieux et
veneris poniifes, NN. SS. de Bonnechose, Devoucoux,
Grollea.u, Hautin, Sueur, Collomb, qui, apres Mgr Olivier,
avaient porte lintirit le plus paternel au grand seminaire
et aux Lazaristes qui le dirigeaient. Et vous, Messieurs,
vous etiez les disciples, les fils, les freres de ces maitres A
qui le clerge diocisain dolt sa dignit, son savoir et ses
vertus, et dont les noms sont gravis dans vos Ames.
Tous alors, hiritiers des traditions d'hier et reconnaissants des bienfaitsd'aujourd'hui; interpr6tes des gendrations
sacerdotaies qui se sont succidd dans cette maison, notre
foyer familial A tous, nous avons offert A M. Rougi Ihommage du diocese entier, et, avec cet hommage de nos paroles
emues, un calice qui convenait bien au pretre qui avait
consacre sa vie A l'ducation clericale d'un si grand nombre
de pritres.
... Soixante annes d'un si noble et ficond enseignement
allaient bient6t s'achever, et nous nous proposions, chers
Messieurs, de fter avec vous tous, en 9go6, Plheureuse annie
jubilaire,en vous conviant i de solennelles et saintes actions
de graces. Vous eussiezlu, appendusaux murailles des cloitres, les noms des supirieurs et des maitres du passe; vous
eussiez pu revoir les directeurs ,qui continuent ailleurs
•!ceuvre commenc6e dans notre dioc&ee, et qu'il nous eit
eti doux d'inviter.
Dieu en a decidd autrement; au lieu de joics, il nous a
envoyd le deuil, et nous avons df nous separer des directeurs
queonous voulions feter : fiatvoluntas tua!

LA ROCHELLE
Le Bulletin religieux du diocese de La Rochelle (4 septembre 90o3) a. donnd le ricit dont nous detachons quelques
traits.
Comme se terminaient nos retraites pastorales, a 1Ia
fin d'un
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dernier repas pris en commun dans le vaste rifectoire du sdminaire, M. l'abbd de Laage, le nouveau superieur choisi et installi par Monseigneur, a pris la parole. Apres quelques mots
pleins de dignite et de modestie sur la nouvelle situation qui lui
etait faite, s'adressant a M. Leborne &qui il succ6dait et qui etait
present, il dit:
Oui, Monsieur le Superieur, depuis cinquante ans que Ja
Congregation de Saint-Lazare forme ici les elus du sanc,
tuaire A la science et A la vertu, ii s'est dtabli entre nos
maitres et nous leurs diAves, d'annee en annee, des liens
que rien ne pourra briser. Durant cinquante ans les fils de
Saint-Vincent-de-Paul ont &t4 nos maitres et nos modules.
Nous avons contractd vis-a-vis d'eux une dette, c'est la
dette du coeur : elle est sacrie, jamais nous ne croirons
I'avoir acquittne.
Monseigneur 1eveque prit ensuite la parole :
Messieurs, dit-il, nous voici done r6duits Adire adieu au
passe qui s'en va et a saluer I'avenir qui arrive.
Le progrds de la science religieuse, ajouta-t-il, le mouvement en avant en tenant toujours dans notre main la main
de l'Eglise, voila ce que nous voulons, ce que nous realisons.
Vous le savez, vous, chers Messieurs de Sain t-Lazare,
qui depuis deux ans souteniez avec nous si vaillamment la
lutte, auxiliaires d'une victoire plus qu'A moitid remport6e,
et qui itiez si dignes d'etre a I'honneur, aprds avoir dti si
gdnereusement A la peine. 11 faat done vous voir partir si
primaturmment ! Oui, mais quelque chose de plus riel encore
que le souvenir, votre travail, votre oeuvre, votre Ame, restent parmi nous et doivent y porter leurs fruits. Non omnis
moriar! disait le porte. Votre modestie se refuse A repdter
cette parole, je le veux bien, chacun ici n'en atteste pas
moins qu'elle est votre droit. Oui, longtemps encore, cher
et tres regrette. M. Leborne, bien-aimi superieur, dans ces
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murs, on croira voir votre eil si vigilant et entendre votre
parole si paternelle et si inergique tout i la fois...
Mais arrtons li ce discours, car la plus vive emotion
me gagne. Les anciens aimaient ces epanchements a la fin
des banquets, meme quand its itaient tristes. Ulysse chez
les Ph6aciens, raconta A table ses douloureuses epreuves, et
quand il sentit que ses larmes allaient couler, il cacha, dit
Homare, sa tete sons son manteau. Je sens moi-mame les
miennes prates A tomber, et je m'arr&te, n'ayant pas, comme
li, un manteau pour vous les dissimuler.
Adieu donc, chers Messieurs ! A travers 1'esý:ce, demenrez n6tres par l'affection, comme nous demeurerons
toujours v6tre par la reconnaissance.
LYON
Son Eminence le cardinal archev-que de Lyon a daigni exprimer ses sentiments de regrets et de condoleance i M. le Sup&rieur gendral a 1'occasion du depart des missionnaires qui quittalent Lyon et le diocse :
A8 ncwembre

9go3.

... J'esp6rais que la modestie personnelle des Prteres de

la Mission, la simplicit1 evangdlique de leurs travaux les
prot6geraient.
Fidee Al'esprit et aux conseils de saint Vincentde Paul, its
etaien parmi nous les ap6tres de nos campagnes, et nous
devons a leur zale infatigable et desintiressa
la conservation de la foi dans nos paroisses des montagnes.
Je les ai vus I Pceuvre 4t jamais une parole de plainte i
leur sujet n'est venue troubler la confiance que nous leur
donnions.
[Is doivent parir. - ... Que la sainte volonti de Dieu
sot faite! c'est vers Dieu que nous tournons uos regards.
Nous le supplions d'acquitter la dette de notre reconnaissauce en enrichissant de ses graces et en comblant de ses
bdnddictions les deux families de Saint-Vincent-de-Paul
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SENS
Dans la lettre-circulair au clergd de soa dioc6se, du 25 aoft
19o3, Mgr 'archevique de Sens esquisse rhistoire de son grand

siminaire. En voici quelques traits:

Mgr de Montpezat,archevdquede Sens, le 6 octobre 67 .,
confiait la direction et l'administration de son seminaire
aux Pretres de la Mission. Pendant plus de cent ans, les
fils de Saint-Vincent-de-Paul, dans une periode particulierement difficile, formmrent la science, i la pidte, A Iesprit
ecclesiastique, aux bonnes moers, Ieclergd du diocese deSens. L'histoire nous a dit ce que furent ces professears et
directeurs dmdrites, dont Pun, M. Edme Perriquet, devint,
en 1746, vicaire g6neral de la Congr6gation de la Mission;
elle nous a dit ce que furent leurs 6t6ves, les prrtres du
diocese de Sens, pendant la tourmente rivolutionnaire. Le
bagne de Rochefort, les pontons de Pile d'Aix, la citadelle
de rile de Re, les sables brlantset les marais de la Guyane
ont itd les theatres de leur hdroique martyre: ils oat etc les
sanctuaires o& brillerent do plus glorieux eclat leur foi
ardente et leur attachement indbranlable A 'Eglie de Dieu
Les plus gds parmi vous, Messieurs, ont en le bonheur de
connaitre quelques-uns de ces confesseurs de Is foi, d'eatendre de leur bouche le rdcit de leurs tortres, de se
pdndtrer de leur esprit, d'appreadreAleur contact A devenir
de saints pr4tres; its out eu le precieux privilege de
transmetre A notre clerg6 les forts exemples des venus
d'autrefois.
SApr.la Rivolution, lorsque, pr*s de trente ans plus
tard, Mgr de la Fare reconstitua, en 1821, le grand semiairse de Seas, ii ne put son grand regret en confier de
nouveau la direction aux Prtresde la Mission qui y avaient
laie6 de si grands et si difiants souvenirs. La persecution, ea dispersant les membres de cene socidte, avait
arrete son extension, et ce n'et qu'en 1839, sous l'episcopat
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de Mgr de Cosnac, de grande et vendrie memoire, que les
Lazaristes revinrent a Sens.
Depuis cette epoque, Messieurs, it furent vos professeurs
ecoutes et vos maitres aimis. Mieux que nous, vous
pourriez dire le bien qu'ils ont fait &vos Ames, les exemples
qu'ils vous ont donnes, le devouement qu'ils vous ont
prodigu6, les lecons dont vous avez profitd, I'amitid qu'ils
vous ont inspirie et plus tard conservie dans les diverses
situations que le bon Dieu vous a confiees.
L'histoire du grand seminaire de Sens, dans le si&cle
&couli, est tout entiere dans celle de la vie de cet homm
remarquable, que nous n'avons connu que lorsqu'il 6tait
parvenu aux confins de 1'6terniti : du bon M. Mourrut,
supirieur do seminaire pendant cinquante annies, de cc
saint pretre Aqui vous faisiez naguere des fundrailles triomphales, la mort ne nous ayant pas permis de fater son jubild,
comme vos coeurs le ddsiraient. Quand des hommes de sa
taille passent plus d'un demi-sidcle dans un seminaire,
c'est toute une kre de benedictions et de graces pour un
clergi et pour un diocese. Si nous sommes fiers de notre
clergd, si nous aimons a vanter son abnegation, son esprit
de foi, son zele, sa tenue irr6prochable, c'est iM. Mourrut, Ases auxiliaires devouds, c'est A ses continuateurs, au
vineri supirieur et aux chers directeurs de notre siminaire
que nous devons en rapporter Iemirite.
De ces maitres modestes et 6clairds, de ces amis sirs et
fideles, de ces collaborateurs devoues et laborieux, des
Pretres de la Mission enfin, il nous faut, Messieurs, nous
scparer. Nous n'avons rien n6glige pour pouvoir les garder
"aes notre grand scminaire : nos paroles et nos demarches
sontdemeureesinutiles, nos recriminations seraient vaines!
Que ceux qui etaient encore des n6tres, ii y a quelques
semaines, que le vener6 superieur et les chers directeurs de
notre siminaire emportent, dans les pays loignds ot ils
vont peut-etre exercer leur zele apostolique, la reconnaissance et les regrets de 'archev.que de Senset de son clerge.
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TOURS
Dans une lettre-circulaire l'occasion du ddpart des Lazaristes et de leur remplacement au grand suminaire par le clergd
diocesain. Mgr rarchev8que de Tours s'exprime ainsi (3 dicembre i9o3):
MESSIEURS ET CHERS COOPERATEURS,

... C'est en 168o que, sur Fappel de Mgr Amelot, nous
voyons les pretres de Saint-Lazare arriver en Touraine et
entrer dans nos rangs, od le plus sympathique accueil leur
dtait menagd. Vaillants ouvriers, ils ne faillirent jamais Aleur
noble tiche, et, tandis que les uns secondaient avec succes
les efforts du clerg, paroissial, les autres formaient toute
une legion de saints pasteurs dont le diocese, comme en
timoignent les annales religieuses, avait le droit de s'honorer.
En 179 , la tourmente r6volutionnaire chassait les Lazaristes de leurs itablissements respectifs, dirigIs avec une
sagesse et un zdle auxquels, maintes fois, les archeveques
de Tours s'dtaientplui rendre hommage. Aussi, ne sommesnous pas surpris de voir, d&s i8o5, - apres la periode
troublie qui avait ditermini leur depart, - Mgr du Barral
provoquer leur retour, qui r6pondait au vif desir du clergd
tourangeau. Ce ne fut cependant que beaucoup plus tard,
en i85o, que, grace aux instances pressantes et recouveldes
de Mgr Morlot, ils purent franchir le seuil des saintes
demeures qu'avaient habitdes leurs devanciers etqui avaient
conserve le vivant souvenir de leur science et de leur vertu.
II nous 6tait reservd d'avoir la douleur de voir ces pacifiques ouvriers, auxquels nous unissaientdes liens fraternels,
quitter lune et 1'autre des maisons confides A leur religieuse
sollicitude. Cependant, dignes fils de l'admirable saint qui
a tant aime et si bien servi l'Eglise et la France, ils ne s'inspirent, comme lui, que de ces deux nobles amours : temoin
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ceux qui ne nous out quittes que pour gagner les plages
lointaines o6, aI peril de leur vie, ils ne ceaseront de travailler A endre le regne de Jdsu-Chrit, et A faire aimer
leur patrie.

IRLANDE
Lettre de M. MALACIE O'CALL~G.ox, prtre de la Mission,.
d M. MILON, secritaire genaral, . Paris.
Cork, maison Saint-Vincent, 3 octobre-zgo3.

Aux jours les plus sombres de son histoire, c'est-&-dire
de 1646 A t 65 , lIrlande rencontra dans le coeur magnanime
de Vincent de Paul, une profonde sympathie. Le rdcit
lamentable des infortunes de 'Irlande et de ses cruelles
epreuves, de ses lttes pour la foi et rindependance, arriva
jusqu' lui. I1 en fat emu et sans retard il se mit a rleuvre.
II envoya huit de ses missionnaires, la plupart irlandais,
travailler A Limerick et aux environs. Une peste cruelle
qui devait faire huit mille victimes plongeait alors cette
ville dans une disolation indescriptible. Les ourriers evang6liques prhcherent des missions qui se continurent mnae
an plus fort du fidau; et on rapporte qu'il se fit, rien que
dan la citt, vingt mille communions.
La pers6cution continua de sdvir pendant deux cents as,
durant lesquels on ne connut plus de mission dans tout le
pays. L'annde 18 4.2 d-ait les faire revivre. Cest
cette
Epoque en effet que la Congrigation ouvrit sa premiere
mission an dioc6se de Dublin. Depuis lors, allant de paroisae
en paroisse, les missionnairesde Saint-Vincent out travers
la contrte en tous sens, semant partout les bienfaits dans
leurs travaux apostoliques.

D'autres compagnies de missionnaires les secondarent
admirablement; ils ne purent cependam en ces soixante
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annees epuiser la liste des paroisses d'Irlande; on en trouve
la visite d'aucun
encore quelques-unes qui n'ont re•
missionnaire. La paroisse de Malin oi nous fumes appelds
P6et dernier dtait de ce nombre. Cette paroisse, la plus
septentrionale de 1'Irlande, se trouve dans le comte de
Donegal. Le curd, tris devoue A ses paroissiens, nous avait
demandi d'y ouvrir une mission ; i avait auparavant
fait sanctionner sa demande par v'eeque de Derry, dans le
diocese duquel se trouve Malin. On ddsirait avoir une mission dans la ville mdme de Malin et uneautre au Cap-Malin.
Cette dernire m'echut en partage; MM. Rooney et Darcy
devaient prBcher en ville. J'inaugurai la mission du Cap
le i5 aot : la leur me devait s'ouvrir que huit jours plus
tard. Le matin, de six heures Aneuf heures, les fidles.assistalent A genoax tomtes les messes; ils se pressaient en foule
aux sermons et aux instructions, et les enfants frdquentaient tres assidament le catdchisme. Les confessionnaux
itaient continuellement assidgis et A chaque messe on
voyait des fidles s'approcherde la table sainte. Le jour de la
cl6ture, les eglises ne purent, malgrd leurs dimensions considdrables, recevoir tous ceux qui se prisentaient. L diocese
de Derry, doniMalin fait panie, a pour patron saint Colom.
ba, ne ea 52o dans le comte de Donegal. La population
le vinere profondiment; le saint lui a laisse pour heritage
son amour ardent pour la foi catholique et son zele pour
les pratiques de cette religion. Ces fideles aiment faire ie
signe de la croixet A se servir d'eau bdnite. Les p6cheurs en
emportent dans de grandes bouteilles, ils s'en servent pour
eux-memes, en repandent sur leurs filets, et lorsqu'une tenm
pete vient les mettre en danger, ils en jettent dans les fots
courrouces.
La mission terminde, un autre champ s'offrait moi.
A 7 milles du cap Malin, en plein ocean Atlantiquc, se
trouve une petite ile appelde Inishtrahul. Eile posAde un
phare et une station du t6l•graphe Marconi (sans fil).
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Soixante-douze habitants en sont toute la population; ils
sont tous catholiques, sauf trois. Ils n'ont pas d'dglise; un
pretre va les visiter, mais deux fois seulement par an.
L'Ocian est si ficond en tempates qu'ils ne peuvent venir
que rarement sur le continent. II n'y a pas de service maritime regulier pour relier l'ile a la terre ferme, pas meme de
bateau A vapeur.
Un lundi,le premier qui suivit ma missionau Cap-Malin,
je pris tout ce qu'il fallait pour dire la messe, j'emportai
aussi quelques objets de pidte, une bonne provision de
mddailles de saint Colomba et avec le bon vicaire de
Malin-Cap nous primes le bateau. Je placai sous I'egide
de notre glorieux patron saint Colomba nos personnes et
nos ceuvres, et, nous remettant l'habile direction de trois
pecheurs bien divouis, nous vogu&mes vers File; quelques
heures apres nous y abordiors sains et saufs. Le peuple
nous requt avec des transports de joie. Ces braves gens ont
une vie bien simple, ils habitent des cabanes ou des chaumitres; la peche et la culture d'un petit coin de terre leur
fournissent leur subsistance.
On leur causa de bien cruelles alarmes lorsqu'un jours.
il y a de cela vingt ans, on leur fit savoir qu'A telle ipoque,
ils seraient tous chassis de leurs demeures. Le gouvernement
avait disigni une can onniere, le Wasp (la Guepe), pour le
transporter tous sur le continent. Le jour fixe arriva, mais
une nuit orageuse lavait pr6c6de et on ne vit apparaitre ni
soldats ni canonnidre: La nouvelle arriva bient6t que le
Wasp avait donna contre un rocher assez iloigni et que
les vagues en furie avaient tout englouti. Depuis ce temps-la
on ne les inquikta plus et meme, ces dernieres annees, ils
obtinrent un bail de 999 ans sur les terres qu'ils possedent
moyennant l'imp6t d'un shilling (environ i franc) par an
pour chaque propriete. Ce sont d'excellents catholiques, ils
benissent Dieu et sont contents de leur sort.:
Le soir mnie de notre arrivie, j'inaugurai les exercices
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dans un local attenant au phare. Tous se firent unbonheur
d'assister A.cette ouverture de la mission. Chaque matin, its
entendaient les deux messes qui s'y disaient et assistaient
regulierement aux instructions. J'entendis leurs confessions
assis sur le gazon vert d'un rocher en face de l'Ocan, et la
sainte table les reunit tous en un mime banquet.
A quelques jours de 1l je vis arriver M. le cure de Malin
en compagnie de mes confreres MM. Rowney et Darcy. ls
avaient termin6 la mission en ville et, profitant de leur
jour de congd, venaient pour me ramener, Mais le temps
changea brusquement, une tempte s'eleva et nous empacha de quitter Pile ce soir-la. Le lendemain matin la
mer etait plus houleuse que jamais. II fallait neanmoins
rassurer les fideles qui nous attendaient au Cap-Malin.
M. Darcy se munit d'eau benite et, accompagno de six
pecheurs ddvoues, brava les fureurs de lOcdan. Les vents
et les courants contraires -leur rendaient la marche bien
penible; les vagues venaient lune apres l'autre se brisersur
leur frdle esquif, mais ils ne perdirent pas courage. L'eau
s'engouffraitdans le bateau; ils la vidaient le plus rapidement
possible. Enfin, aprbs quatre heures d'une pareille latte,
secondis visiblement par la Providence et les ferventes
prieres de nos braves picheurs, ils arriverent heureusement
A Malin, mais mouillis et trempes jusqu aux os.
Quant & nous, un navire de PEtat passant par hasard pros
de file nous transporta a notre tour. Mais ce navire ne pouvait venir jusqu'au rivage, et cette circonstance nous causa
une nouvelle aventure. II fallut gagner le steamer sur
une barque de pcheurs. M. le cure nous fit prendre de
l'eau -benite et nous montAmes en barque. Le vent nous
balayait littlralement et les courants contraires nous ile-

vaient et nous abaissaient tour A tour au milieu d'inormes
vagues. Arrivis.au steamer, nous nous .y -embarquons, et
sur son port nous trouvons la tranquillit4; 4a,tout Plequipage eut pour nous toutes sortes de bontis et de delicates
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attentions. Au loin, les habitants de 'ile battaient des mains
et agitaient leurs mouchoirs, en mame temps qu'ils nous
cnvoyaient un dernier adieu qui nous disait assez combien
leurs coeurs dtaient reconnaissants.
Certainement nous devons A Dieu de ferventes actions de
graces pour la protection speciale dont il entoura ses ouvriers. Merci egalement A saint Colomba qui a veilli sur
nous et qui nous a procure la consolation de faire beaucoup
de bien a ce bon peuple dont la foi est si vive, et la pieit si
ardente. a A Dieu seul en soit tout l'honneur et la gloire. *
(I Tim., r, 17.)
Veuillez agreer, etc.
M. O'CALLAGHN.

AUTRICHE-HONGRIE
Lettre de M. BINNER, pritre de la Mission, visiteur,
a M. A. FIAT, Superieur gendral.
Budapest, octobre 1903.
MONSIEUR ET TRks HONORi Ptka,

Votre binddiction, sil vous plait!
Une depche t6ilgraphique du 27 septembre vous a
signal la bonne nouvelk qu'en la capitale de la Hongrie,
A Budapest (IX. Gat-utcza, 6), ud nouveau sanctuaire
avait 6td consacre A saint Vincent et un nouveau champ de
travail avait eti ouvert Ases fils.
Je dois supposer qu'une relation un pen plus etendue
vous serait agreable. Cest l'objet des lignes suivantes.
D'abord, il me semble qu'on pourrait regarder ce nouvel
itablissement comme Ie fruit de la priere. H y a bien des
annies des personnes nombreuses disiraient la presence
des fils de Saint-Vincent dans la capitale de la Hongrie; il
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y avait des obstacles i a ralisation de ce dessein: elles
s'efforccrent de les vaincre par des prires ferventes et

persiverantes.
A ces pribres se joignait bient6t ractivit ; c'est ici, que

BUDAPEST

Chapelle et maison de la Mission (19o3).

je dois signaler un nom, celui d'un homme vendre Aqui
les missionnaires de Budapest garderont & jamais la
plus vive reconnaissance, c'est le nom de M. Michel
Bundala, directeur spiritueldu seminaire central ABudapest.
Dieu seul et lui saveat toutes les ddmarches qu'il a faites,
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toutes les peines qu'il a prises, toutes les industries que son
zl6e et sa particuliare affection pour les oeuvres de SaintVincent surent employer. Comme les ceuvres de Dieu,
celle-ci n'avanqa que graduellement. II y a quelque temps,
elle sembla favorisee d'une maniere extraordinaire; la municipalit6 de la capitale s'y 6tait intressde, et elle votait avec

un terrain dans ce but une somme importante pour la
construction' d'une grande dglise; mais la franc-maconnerie intervint, et elle reussit i faire retirer la resolution
votie. L'oeuvre ne devait s'accomplir que leutement et an
prix de grands sacrifices.
Enfin l'annie derniere les circonstances permirent la
batisse d'une chapelle assez vaste avec une maison attenante.
Avec votre consentement, mon utrs honord Pere, la pierre
fondamentale a ete posde le 5 aout 1902.
C'itait notre vineir confrere, M. Medits, superieur de la
maison de Pilis-Csaba, qui avait pris la charge de ces
constructions; par son influence bien connue, grace A des
offrandes faites & 'oeuvre, on put ilever et achever Vidifice
dans l'espace de quatorze mois. II est juste, et je le fais de
grand coeur, de mentionner ici un autre confrere, M. Jean
Csukovics, qui par son talent en architecture ne contribua
pas peu soit a I'embellissement des diverses parties de la
construction, soit a une sage epargne des ressources exis
tantes. Nos chers frbres coadjuteurs eux aussi prirent une
part active a I'oeuvre. Pour la menuiserie et la serrurerie
c'est a notre maison de Graz que plusieurs objets ont etd
confectionnis, ainsi deux autels, les confessionnaux, la
chaire, la plupart des meubles pour la maison; on a &Q
fres satisfait de ces travaux de nos bons freres.
Nos chbres soeurs, les Filles de la Chariti, ne sont pas
resties en arrikre; nous leur devons bien de la reconnaissance pour ce qui regarde la lingerie de l'dglise et de la
maison ; et elles ont mis la derniere main a l'ornementation
exquise qui fut leur oeuvre. - Que saint Vincent obtienne
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AUTRICHE
HISTOIRE. - L'Autriche propre faisait originairement partie
des provinces romaines, la Norique et la Pannonie superieure.
En 799, Charlemagne en chassa les peuplades qui l'avaient envahie et la joignit B ses Etats sous le nom d'Oster-Reich, ou Marche orientale, Austria : de la son nom actuel.
L'Autriche, si on y joint la Bosnie et YHerzegovine, a une
superticie actuelle de pres de 700 ooo kilometres carres et une
population de 42 millions d'habitants. La Leitha, affluent du
Danube, determine le partagede la monarchie en Cisleithanie ou
Autriche proprement dite, et Transleithanie ou Hongrie. - Diclionnaire de Bouillet.
DIVISIONS ECCLESIASTIQuES. Les archeveches sont : 10 pour les

Esats autrichiens: Goritz, dont depend entre autres l'evEchi de
Laibach ; Lemberg ou Leopol; Olmutz; Prague; SaLzbourg,
dont dependent, entre autres, les 6vUches de Lavant, risidence a
Marbourg, et Seckau, residence a Graz; Vienne; Agram ; Zara;
-
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immediatement soumis au pape : Cracovie; -
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pour les Etats hongrois, archeveches : Erlau, Bacs, Fogaras et
Aiba Giuli;:, et Gran.
MSujs ~.in- stIo.INAIRES : 1 yen a en Styrie, en Basse-Autric:i., en Salzb'urg, en Carniole, en Hongrie, en Galicie (Pologne
autrichienne), en Bukovine. Les villes oio sont ces etablisse-

menls sonr soulignees sur la carle.

Pour les anciens etablissements de Missionnaires, voy. Me-

moires de la Congregation de la Mission; Pologne, p. 413-421.
Pour

itsKrI-LISSEMENTS

DESS FI.LES DE LACHARITi,

nuaire des Dames de la Chariet.

VOV. l'An-
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du bon Dieu A tons et A toutes une large ricompense de
ce qu'ils ont fait pour sa glorification !
La bitisse allait s'achever ; on pouvait et on devait penser a la b-nediction de la chapelle. Le 5 aoit, jour anniversaire du commencement des travaux, S. G. Mgr Pelvv
que auriliaire de Gran avait la bonte de bMnir la croix,
qui devait surmonter le petit clocher; a cette occasion il
exprima le desir de consacrer la petite eglise au lieu d'en
faire simplement la benddiction; le 27 septembre fut fixe
pour cette consicration.
Deux jours avant cette cons6cration on n'Wtait pas sans
soucis, A cause des troubles excites par les 6vinements
politiques de ces jours-lI. Dieu merci i la veille la situation
s'ameliora, et, le 27 septembre, jour anniversaire de la
mort de saint Vincent, les cdermonies si touchantes de la
consecration d'une eglise purent s'accomplir absolument
sans aucune difficultd.
Je passe le ditail des rites nombreux de cette conscration;
qu'il suffise de constater qu'elle laissa dans fl'me Pimpression d'une profonde idification. L'eveque auxiliaire, Mgr
Midard Kohl, avait eu la bonte d'offrir lui-meme d'accomplir cette longue c6remonie. Aprbs la consicration il
ctlebra la premiere messe dite dans I'eglise, que suivit un
petit discours parfaitement adapte A la circonstance. Un
nombreux cortege de pretres distinguis, amis des ils de
Saint-Vincent, rehaussaient par leur presence la solennit4.
Un dejeuner reunit alors les ecclesiastiques, et Monseigneur voulut bien nous faire Phonneur d'y presider.
D'apr6s 'usage de notre pays j'exprimai dans un toast notre
gratitude envers Monseigneur et les autres bienfaiteurs
de 'oeuvre, et nos voeux. Mgr le coadjuteur eut la
bdnti d'y ripondre. Au nom de -S. Em. le cardinal et
prince-primat du royaume, il souhaita la bienvenue aux
fils de Saint-Vincent, qu'on recevait dans le diocese avec
une vive joie et avec la conviction qu'ils allaient y travail-
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ler dans l'esprit de Icur saint fondateur! Dans ce sens il
adressa aux confreres - en visant la nouvelle maison - le
desir de son coeur: vivat, floreat, crescat! Qae la
nouvelle oeuvre vive, qu'elle fleurisse, qu'elle s'accroisse!
Voila, mon tres honore Pere, comment se passa ce jour
memorable pour cette maison de Budapest.
Permettez-moi d'ajouter encore quelques pensees quime
venaient. a l'occasion de cette inauguration.
Bien des motifs, me semble-t-il, doivent nous porter a
rendre graces a Dieu a cause de ce nouvel etablissement 1
L'6glise a :ti didiie a saint Vincent.Cesera, il n'y a pas
a en douter, une nouvelle source degraces ouverte par la
puissante intercession de notre saint fondateur. Voila done
que chaque partie de notre empire autrichien-hongrois
possede maintenant un sanctuaire didiAa saint Vincent:
l'un a Algersdorf pros Graz, I'autre a Budapest.
En outre, cet etablissement est situi dans un centre bien
pauvre; saint Vincent est done ici bien chez lui : ce seront
communement des pauvres qui le visiteront dans son
sanctuaire, et auxquels, par ses fils spirituels, il distribuera
la parole divine et administrera les sacrements.
Apres les pauvres, c'est aux prdtres que saint Vincent de
Paul prodiguait avec une visible prddilection ses charitables
soins. Or, cette nouvelle maison s'ouvre aussi aux pretres
pour qu'ils puissent venir y faire a laur aise les exercices de
la.retraite.
Enfin un autre motif de remercier Dieu vient de ce qui
concerne le soin spirituel des Filles de la Charitd. Leur
nombre h Budapest s'6leve a plus de cinq cents! Or, parfois,
et meme assez souvent, c'dtait une grande difficulth pour les
seurs de pouvoir se confesser chaque semaine. Les pretres
des paroisses non seulement sont occupis, mais ils sont
ordinairement surcharges de travail, et ils ne:trouvent pas
facilement un temps libre a cet effet. On a vu ces pauvres
seurs passer parfois d'une 6glise a l'autre cherchant le
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moyen de se confesser et obligees de retourner a leurs
travaux sans avoir reussi ! L'ouverture de cette nouvelle
maison des missionnaires est regardie et saluee par les
soeurs comme l'aurore des jours meilleurs sous ce rapport.
II y a tout espoir qu'elles ne seront pas di;ues. Non seulement !a rigulariti pour les confessions hebdomadaires,
mais encore les conferences et l'instruction si salutaire leur
sont assurees.
Veuillez, mon tres honori Pere, binir cette nouvelle
maison, ses membres et ses oeuvres.
Joseph BINNER.

NOTICE SUR BUDAPEST; HONGRIE

La ville de Budapest est eloigane de Vienne d'environ
3oo kilom6tres de voie ferrde. La population s'y 6lAve A
environ huit cent mille ames. Budapest se compose de
deux villes: Pest et Buda, qu'on appelait autrefois Ofen,
ohse trouve la residence royale.
Buda ou Ofen est situ6 sur la rive droite du Danube et domine de la majestueuse hauteur de sa montagne le cours
du fleuve et la ville de Pest. Cest i Ofen que sont la
plupart des ministbres groupes autour de la rdsidence. La
forteresse n'est plus utilisee militairement; mais on en voit.
toujours les remparts qui sont conserves, non comme
ouvrage de defense, mais comme soutien des constructions.
Cette citadelle est celbre par les sanglants 6pisodes de
1848. - C'est a Ofen que 'on rencontre le plus grand
nombre de souvenirs historiques des Habsbourg, des Turcs,
des Romains, car cette terre a vu passer bien des peuples
qui vinrent en conquerants comme les Romains, en ravageurs comme les Turcs, on s'tablirent A demeure comme
les Celtes dont on trouve la trace tout le long du Danube.
Pest, en face, est une citi tres moderne, ddpourvue
d'originalitd, mais qui a tout ce qu'on exige aujourd'hui
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d'une grande ville: bon iclairage, bons tramways avec rues
bien percies et maisons bien baties. Pest est surtout la ville
industrielle et commercante. Cest a Pest qu'est la nouvelle
residence des Missionnaires.

HOLLANDE
PANNINGEN (LIMBOURG)
Lettre de M. Hubert MEuFFEL, pritre de la Mission,
A M. A. FIAT, Suprieurgeneral.
Panningen, seminaire Saint-Joseph,
de la Congregation de la Mission, I; septembre 19o3.
MONSIEUR ET TRiS HONORA

PiRE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
Depuis qu'une premiere fois, elle requt sur son sol hospitalier les enfants de Saint-Vincent-de-Paul, la Hollande a
eu une place priviligiee dans votre cceur.
Une plume, moins interessde a diredu bien de notre petit
pays, pourrait, a l'occasion, retracer ici comment elle a
repondu a votre affection, comment elle vous a engendri
un grand nombre de tils ddvouts qui travaillent, sur tous
les continents, aux oeuvres de notre sainte vocation.
Pour moi, je me coltenterai de vous dire quelques mots
de notre nouvelle maison de Panningen.
Depuis deux ou trois annies, a lPombre de P'cole
apostolique de Wernhout, avait commenc6 une
nouvelle oeuvre,
un essai de seminaire interne et d'6tudes. Elle
etait destinee
a venir en aide a ceux des 61kves que les exigences
du service militaireretenaienten Hollande, La fin de
leurs etudes
secondaires. Elle offrait aussi, a certains de nos
jeunes gens
de Saint-Lazare, pour le soulagement de
leur santd, Ic
moyen de continuer, au grand air
de la Hollande, leur
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siminaire ou leurs itudes. Le bon Dieu avait visiblement
beni la ferveur de ces jeunes gens et le ddvouement des
excellents confreres priposes a leur formation. Bient6t, ii
fallut songer a dilater les tentes.
C'est alors, Monsieur et tris honord Pere, que M. Guil-

PANNINGEN

(L1MBOURG HOLLANDAIS)

S6minaire Saint-Joseph, de la Congregation de la Mission (19o3).

laume Meuffels fut charg6 par vous de chercher, dans la
rigion environnante, une maison plus vaste, oi l'oeuvre
naissante pet se fixer ddfinitivement. Les d6marches de
notre zeI6 confrere eurent un plein succes. S. G. Mgr
Drehmans, vedque de Ruremonde, indiqua lui-meme
un convent situd A Helden - Panningen, que des Soeurs
Trappistines cherchaient A ceder A une autre communautd.
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M. Meugniot, venu en votre nom pour voir la maison, la
trouva tres propre a vos desseins. 11 s'empressa d'aller solliciter aupres de S. G. Mgr I'evdque, la permission de
nous fixer difinitivement en son diocese. L'autorisation
etait, pour ainsi dire, accordee d'avance. a Monsieur, repondit avec amabilitd le bon et vendrd prelat, il y a dans notre
pays un proverbe qui dit: Quand on agoutt un fruit exquis,
on desire manger la paire. L'an dernier, M. le Supirieur
general nous a donne les Filles de Saint-Vincent pour la
paroisse de Susteren; oui, dites-lui de nous envoyer cette
annde ses fils A Panningen.
Et ainsi fut-il fait. Le i5 juin 1903, M. Gracieux, supdrieur de Wernhout, signa l'acte d'achat du couvent. Le
15 juillet suivant, les sceurs quitaient l'immeuble, et le
20 juillet, lendemain de la fete de saint Vincent de Paul, votre
serviteur prenait effectivement possession de la maison au
nom de la Congregation. Nos chers 6tudiants, seminaristes
et freres, arrivaient desle lendemain, 21 juillet, et s'installaient de suite A Panningen.
Les commencements furent ce que sont d'ordinaire les
commencements de toute oeuvre. C'etait pour nous un
charme, non une privation, de manquer de bien des choses.
Les premieres nuits on avait le plaisir de coucher sur un
simple matelas. Pendant plusieurs semaines, des confreres
dormaient sous des rideaux en guise de draps de.lit. Au
refectoire le meme couteau servait a plusieurs voisins, les
serviettes se lavaient entre un diner et un souper, et elles
ne sdchaient pas. Car, pour achever le tableau, le temps
itait et restait desesperdment a la pluie. Et neanmoins tout
le monde etait content, gai et heureux.
Du reste ces privations ne durerent que quelques semaii:s. Bient6t, hilas I'epreuve de nos maisons de France vint
mettre fin A notre indigence. Livres, tableaux, statues nous
arriverent de Cambrai, de Chlons, d'Amiens surtout, pendant que la digne soeur La Ginestiere nous envoyait le mo-

39 .bilier de sa maison de Saint-Aubin d'Ecrosville au diocese
d'Evreux, et que nos confreres de Wernhout et nos soeurs
de Susteren se depouillaient eux-memes pour nous venir
en aide. Ces envois, joints a ceux que nos soeurs du magasin des Missions nous ont faits en votre nom, Monsieur et
et tres honore Pere, et en celui de la tr6s honoree Mere,
nous ont fait contracter une dette de reconnaissance que le
bon Dieu seul peut acquitter pour nous. J'ai cru entrer
dans les intentions de saint Vincent, et interpreter en meme
temps les sentiments de mes confreres et de nosjeunes gens,
en donnant pour sujet - la premiere conference qdi a et6
aite dans la maison de Panningen: la gratitude envers nos
bienfaiteurs.
Nous pouvions desormais donner tous nos soins a adapfer aux besoins d'une maison de formation, I'ancien couvent des Soeurs Trappistines. Aujourd'hui c'est chose faite,
grace an concours intelligent et divoui qu'ont pret6 aux
ouvriers nos chers etudiants, siminaristes et freres coadjuteurs. Ils ont fait tous les metiers. Tant6t menuisiers,
maCons et peintres; tant6t jardiniers, voire meme aidescuisiniers, c'etait leur bonheur de hiter le travail et de
diminuer, par leur savoir-faire, les frais toujours considdrables d'une fondation, et d'une premiere installation.
Fasse le ciel, Monsieur et tres honord Pere, que ce nouveau rejeton hollandais de Parbre de saint Vincent rdponde
aux espdrances qu'il vous a fait concevoir! Puisse-t-il, par
sa jeune vigueur et par une prompte fdconditi, secher vos
larmes, et consoler tant soit peu la famille de Saint-Vincent
des douloureuses dpreuves par lesquelles elle vient de passer r
Nous n'epargnerons rien pour attirer sur notre oeuvre la
benddiction de Dieu. Et nous n'oublierons jamais nos origines. Car tout ici, 1'epoque de notre arrivie, le personnel
des maitres, et la presque totalitd des objets materiels qui
se trouvent dans la maison, tout, dis-je, nous rappellera a
jamais que vous nous avez engendres dans de grandes dou-
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leurs. Et vous, Monsieur et tres honord PNre, daignez envoyer une de vos meilleures binddictions i vos enfants de
Panningen, etsurtout au jeune superieur, afin qu'il ne succombe pas sous le fardeau que vous lui avez imposd. Je
demeure en ramour de Notre-Seigneur et de son immaculde
Mere,
Monsieur et tres honord PNre,
Votre fils tres respectueux et tres obeissant,
Hubert MEFFELS.

ITALIE
En mimoire de la definition du dogme de 1'Immaculie
Conception par Pie IX en x854, un comite romain a pris
l'initiative de fetes jubilaires. On projette de cedlbrer le
cinquantieme anniversaire de cette definition par des solennites. La famille religieuse de Saint-Vincent-de-Paul n'y
saurait rester indifferente : n'est-ce pas a une Fille de la
Charit6 qu'a it rvdlide cette miraculeuse Midaille de 'Immaculie Conception qui servit A propager linvocation :
0 Marie concue sans pchd, prieT pour nous qui avons recours a vous? Ce fut une preparation populaire et efficace
A la definition pontificale.
Nous rendrons compte avec plaisir des solennitds qui
auront lieu a Poccasion de ce cinquantieme anniversaire.

MACEDOINE
Dans la Revue de l'(Euvre des &coles dOrient, numero
de
septembre ago3, est un exposi de la situation actuelle de la
Macedoine viritablement saisissant.

La meme revue, page 145 et suivantes, donne aussi les renseigpements suivans que nous lui empruntons:
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LES FILLES DB LA CHARrrt

A MONASTIR

Monastir, la . lie ia plus importante de la Macidoine
apres Salonique, se trouve an centre des troubles qui,
depuis six mois, desolent et ravagent cette malheureuse
contree aujourd'hui aussi a plaindre que la pauvre Arminie.
Les missionnaires lazaristes sont etablis depuis plus de
quarante ans & Monastir; le premier supirieur a et6 le
Pere Faveyrial, qui, pendant pres d'un quart de sikcle, a su
gagner la confiance et l'affection des populations si melangees de cette partie de la Macidoine. Les Sceurs de Charit6
n'y sont itablies qne depuis deux ans et demi, et deja le
bien qu'elles y font est immense, malgr6 Pextreme p-nurie
de ressources dans laquelle elles se trouvent.
Quelques semaines Apeine avant les troubles qui desolent
aujourd'hui ces provinces - et qui ont dclati au commencement du printemps - nous recevions la lettre suivante de
sceur Viollet, supdrieure des Fillesde la Charite de Monastir:
a Vous avez eu la bontd de me faire demander par ma
mere, Mie Viollet, quelques details sur la mission commencie A Monastir, il y a deux ans. Je vous en suis d'autant plus reconnaissante, que notre petite maison, enfouie
au coeur de la Macd&oine, n'a que des ressources tres
pricaires et que nous avons a faire Ie bien dans un pays
tout A fait miserable.
, Nous avons commence nos oeuvres: dispensaire et
ecole, en janvier 19ox.
a Le dispensaire a 6et envahi des les premiers jours par
une foule de malheureux, atteints de plaies, d'humeurs
froides, de maux de toutes sortes causes par Pappauvrissement du sang. Ces pauvres gens, plonges dans ude mistre
effroyable, ne se nourrissent que d'oignons et de poireaux.
Jusqu'a present, personne ne s'intressait a eux. Monastir
est livr6 Atoutes les propagandes. Les. Turcs et les Grecs
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ont seuls leur h6pital. Ces derniers ne consentent A donner
leurs soins qu'aux grecisants: Bulgares, Valaques, Serbes
en sont systematiquement exclus.
a Cette foule de malheureux arrive done chez nous;
nous donnons gratuitement pansements et midicaments i
1oo on 15o malades qui passent chaque matin au dispensaire.
( Nous faisons les visites a domicile a ceux qui sont trop
malades pour venir, et aussi aux femmes turques confinees
dans leurs harems.
e Quelle misere dans ces rdduits qui, en France, ne
seraient mdme pas des dtables! Cest indescriptible... Cet
hiver, avec les 24 degrds de froid qu'il y a eu, nous avions
le coeur navr. Ici, c'est un vieux Bulgare atteint d'ua
phlegmon et couch6 dans un trou oh nous ne pouvions tenir
debout. Lorsque nous demandons Peau n6cessaire pour
laver la plaie, sa fille tire une poignde de paille du mistrable grabat: elle n'avait pas autre chose pour la faire chauffer I
OUn peu plus loin, nous entrons chez une femme valaque dont les doigts tombent en pourriture. Le pansement
fini, je cherche un lambeau d'etoffe pour mettre le bras en
icharpe; la malade retire le fichu qui lui couvrait la rtte,
c'etait toute sa richesse. Pres d'elle cinq petits enfants
mouraient de froid et de faim !
- Le long du chemin, nous sommes arrdtees par des
femmes et desenfants qui mendient quelques morceaux de
charbon. Hier matin, une Albanaise catholique vient me
dire en pleurant qu'elle a pass6 toute la journi, precidente sans avoir un morceau de pain et qu'elle a pour lit
la terre nue...
* Ce matin, un Bulgarea fait huit heures de cheval pour
venir au dispensaire. 11 est enfid, il grelotte de fievre et
nous snpplie de le guerir. Un Valaque de Christophore
(village a 2 lieues de Monastir) nous amene tous les
matins, dans ses bras, sa petite fille atteinte d'une meningite.
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Le midecin qui donne une consultation gratuite chaque
semaine vent bien la visiter chaque jour au dispensaire,
mais quel penible trajet pour la pauvre petite I Que n'avonsnous seulement une ou deux chambres o& nous soignerions
les malades des villages les plus eloignis.
<<Samedi dernier, un enfant de quelques jours a dtd
ddposd a terre dans un coin de la pharmacie. Les parents
savaient sans doute qu'a Salonique nous avons l'(Euvre des
enfants trouves. J'6tais bien embarrassie, mais comment
rejeter ce pauvre petit etre? Je lui ai done trouvi une
nourrice et, apris l'avoir fait baptiser, je me dis que le bon
Dieu nous Fenvoie peut-aire pour montrer qu'il veut plus
tard un orphelinat a Monastir. Etant donne le desordre
qui regne dans cette ville, nous en recevrons probablement
d'autres.
a Pendant 'iti,nous faisons des tournees dans les villages,
surtout dans ceux habites par des Turcs, parce que nous y
trouvons toujours des enfants a secourir. Les premiers
temps, on nous accueillait avec une certaine defiance, mais
A present que l'on a constati que nous distribuons la quinine
et autres rem&des, c'est A qui nous conduira chez les
malades.
a Permettez-moi de vous dire maintenant quelques mots
de la classe.
a Nous avons cinquante 6l&ves inscrites appartenant a
toutes les nationalites: buigares, israelites, grecques, serbes,
valaques, albanaises. Ces jeunes tilles viennent a Picole
avec un grand plaisir. Elles ne sont pas seulement appliqudesa 1'dtude de la langue franqaise, elles suivent avec
beaucoup d'interdt le cours d'instruction religieuse fait par
le superieur de la mission. Elles aiment aussi beaucoup
l'instruction qui est faite chaque matin par leur maitresse
de classe. Sans aucune pression de notre part, elles viennent a FEglise catholique et en aiment les offices. Si nous
n'avons pas encore le bonheur de voir se realiser des con-
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versions, nous pouvons, du moins, diminuer les prijugis
et iclairer ces pauvres ames.
a Nous n'avons jusqu'ici, pour faire 1'dcole, que deux
petites chambres, si dtroites que les enfants n'ont pas chacune leur place, il faut les faire asseoir aux tables a tour
de r61e.
(c Mon ddsir est de faire construire un batiment convenable pour trois classes et un ouvroir de broderie. Dans les
chambrettes actuelles, je pourrais abriter quelques malades.
Vu le bon marchd des matiriaux et de la main-d'oeuvre,
cela ne me reviendrait pas tres cher, mais encore faudrait-il
de 3 a 4ooo francs. Combien je vous serais reconnaissante,
si vous daigniez m'obtenir de quelques bienfaiteurs de votre belle (Euvre un secours qui m'aiderait i rialiser cette
somme
a

Veuillez agrier, etc.

a Sceur VIOLLET,

Superieure,

a Fille de la Charite.

M. le Directeur de l'CEuvre des Ecoles d'Orient ajoute:
Depuis que cette lettre nous est parvenue, le Bulletin de
I'Alliance a publid une letire de M. Albert Malet rendant
compte d'une visite qu'il venait de faire aux sceurs de
Monastir. Nous y lisons:
SCette 6cole n'a pas encore trois ans d'existence. Elle fut
fondde par trois sceurs de France et une seur albanaise.
Venues d'abord pour soigner les malades, les saintes femmes
se sont mis en t&te d'instruire aussi les jeunes filles et de
leur apprendre en franqais a aimer la France. La plus grande partie de leur maison est occupee par le dispensaire.
L'Ucole consiste en deux petites pi6ces au premier, et le
contenu menace vraiment de devenir plus grand que le
contenant. La premiere annie l'cole requt dix-huit 6leves;
Pan dernier elle en eat trente. A la rentrie de 1902-1903,

-45on attendait quarante-cinqeleves. Quand ce chifire me fut
donne, je regardai, un pen effari, les deux chambrettes
qu'une douzaine d'le ves suffisent a remplir chacune!
• Oh !me dit la superieure, nous avons encore le vestia bule et l'escalier! .
a Vingt ileves etaient diji rentr6es. Elles etaient divis6es
en trois classes. Les plus petites, des bdbs de cinq ou six
ans, commenqaient, dans le pauvre dortoir des sceurs, a
s'escrimer sur l'alphabet. Dans les deux classes des agrandes x, - I'ainde n'avait pas dix ans, - j'ai aperqu sur les
tables les livres de chez nous. Les fillettes avaient la mine
dveilke. Elles formaient un petit mus6e ethnographique
oh presque toutes les races de la pininsule se trouvaient
representees: il y avait 1a des Valaques, des Grecques, des
Albanaises, des Israelites. - a En est-il de catholiques ?
" ai-je demandS. - Pas une seule, rdpond la superieure;
" mais ce sont des enfants du bon Dieu! a
• Les anciennes commencaient a parler fort convenablement le franqais, et, quoique deux mois de vacances fussent
passes sur leur mcmoire, elles se rappelaient encore tres
bien les petites podsies apprises lan dernier. Je n'oublierai
jamais une petite Israelite, fille d'un avocat de Monastir,
qui nous ricita. PEnfant d'Alsace. Le ton 6tait si juste, si
grave et si simple que j'ai vu trembler la moustache de notre
consul et que la mienne, je ne sais comment, s'est trouvde
soudain tout humide...
a Si vous leur trouviez i 5oo francs, me disait le consul,
que nous redescendions an dispensaire, elles
K tandis
" construiraient deux salles de classe a la place de leur pou" lailler, et elles feraient des miracles! a
a Elles en font deja. Pour elles quatre, I'cole et le dispensaire, l'une aussi gratuite que l'autre, elles ont 4 ooo francs
par an! Or, i'an dernier, au dispensaire, elles ont soigna
27323 malades. Elles ont visit6 dans la ville ou dans
les villages voisins 994 alitis, et nulle part elles ne sont

-46passies sans laisser un souvenir de leur visite. Entre l'h6pital militaire et le dispensaire, les soldats de la garnison
n'hsitent jamais : ce n'est pas dans le medecin turc qu'ils
mettent leurespoirde guerison. Elles sont viniries partout,
les sceurs de France : AOn ne circuls plus guere en suret6 a,
me disait le pere de la petite Israelite, - et j'etais fixi sur ce
point puisque je venais d'avoir une escorte de dix-huit gendarmes pour monter au lac d'Okrida, - a mais les bonnes
a soeurs peuvent passer partout et je ne crois pas que
a mdme un bandit ose seulement leur manquer de respect. D
* Je tends aujourd'hui la main pour I'dcole de soeur ViolSlet, superieure des saeurs de Saint-Vincent-de-Paul a
Monastir. x

II a bien raison, M. Albert Malet, de tendre, lui aussi, la
main pour la soeur Viollet et ses admirables religieuses de
Monastir, et d'affirmer que, malgrd les troubles qui disolent
presentement la Mac6doine, elles peuvent circuler partout
librement et que personne, pas mime un bandit, n'oserait
leur manquer de respect.
Ces pretendus bandits se montrent profondement touch&s
du divouement de ces c soeurs de France a, de leur charit6,
de leur abnegation, des soins qu'elles donnent aux malades
et aux blesses; c'est au point que les chefs insurgis, ne
sachant comment leur temoigner publiquement leur vive
reconnaissance, ont fait icrire par leurs dilegues de Sofia
la lettre suivante A Mgr Menini, Parcheveque catholique de
Philippopoli :
a Sofia, Ie 5/18 septembre 1903.
£

MONSEIGNEUR,

a Nous avons l'honneur de vous informer que nous
venons d'apprendre que les Soeurs de Charit6 de Monastir
se sont prodigudes avec une abndgation et un divouement
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supremes pour soulager dans la mesure de leurs moyens
l'immense ditresse qui sdvit en Macedoine.
* Nos compatriotes vous prient de leur transmettre, par
la voix de leurs superieurs, leurs remerciements les plus
sinceres et les plus emus.
a En vous apportant 1'expression de ces sentiments de
reconnaissance, nous vous prions, Monseigneur, de vouloir
bien agreer I'hommage de notre plus profond respect.
SLes ddligues de I'organisation inrerieure

l'etranger,

(cCHRISO TATARTCHEFF, CUR. MATOFF. S

Mgr I'archevdque s'est contente de leur faire adresser.
cette belle riponse:
SA MM. les deligues de I'organisation int'rieure A
Ietranger.

a

MESSIEURS,

« Sa Grandeur est heureuse des remerciements et des
louanges que vous avez la bonti d'adresser A nos religieuses
de Monastir.
( Elle n'est aucunement surprise de leur devouement,
ddvouement qu'elles puisent dans leur grande foi et leur
grand amour de Notre-Seigneur. Ce que vous voyez se
produire A Monastir se produit, chaque jour, sur tous les
points du globe ou sont ces saintes femmes, et je puis vous
assurer, Messieurs, que leur abnegation et leur esprit de
sacrifice dureront aussi longtemps que les miseres humaines
et qu'elles seront toujours partout oh il y aura une larme A
essuyer.
a Veuillez agreer a, etc.

Cete popularitd si lIgitime, que les dvenements de Macedoine ont valu aux sceurs de Monastir, a produit une
grande et 1Cgitime satisfaction parmi les catholiques de
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lempire turc, et, en mime temps, une sorte d'imulation
parmi les sectes chretiennes dissidentes.
En effet, une depeche transmise par les agences, a la date
du r5 octobre, publie ce qui suit :
a La colonie franjaise de Constantinople, en apprenant
faccueil enthousiaste qui est fait aux Saeurs de Charitd
a vont porter
dans les villages du district de Monastir o elles
leurs bienfaits, a risolu de faire les ddmarches nicessaires
pour qu'un plus grand nombre de ces Soeurs soient envoy6es
dans les villages qui ont le plus souffert.
a La Porte a autorisi les Soeurs de Charitd franjaises a
faire une tourn6e dans les rigions ddvasties par Pinsurrection macedonienne. )
Nos lecteurs comprendront, de leur c6td, que nos sseurs
francaises de Macedoine, malgre leur sublime divouement,
seront impuissantes a secourir ces malheureuses populations, si nous ne leur venons en aide par nos aum6nes.
F. C.

CHINE
PEKIN
LES (EUVRES

A

PEKIN

Lettre de M. BoscAT, prtre de la Mission, visiteur,

& M. MILoN, secrdtaire gdndral.
Shang-Hai, le 23 septembre 9go3.

Grace a Dieu, nos oeuvres en Chine progressent; par les
chiffres du tableau general ci-joint, et qui depassent ceux
qu'on avait atteints jusqu'ici, on peut le constater.
Je reviens du Nord: toutes nos missions y sont en etat
de grande prosperitC.
Notre jeune vicariat du Tche-ly oriental en particulier
est tout en fermentation et en progrds.
A Tcheng- ting-fou, c'est le messis multa; et la
penurie d'ouvriers s'y fait sentir plus que partout ailleurs.
Pour donner de bons auxiliaires a ses missionnaires, Mgr
Bruguiere s'occupe beaucoup des catichistes : ii a pour eux
des icoles et comme un noviciat a part. C'est * l'ceuvre des
Paulistes ,.11 est bien a souhaiter que cette oeuvre soit
bWnie de Dieu et riussisse; car la formation de bons catechistes dans nos missions de Chine est chose d'extrdme
importance.
Et de Pikin que vous dire ? C'est de lIsurtout que vous
attendez des nouvelles: elles sont bonnes, Dieu merci. Les
ruines ont disparu ou disparaissent. Notre P6-tang en
particulier est tout rajeuni et embelli: ii m'a fait l'effet
d'une perle qui serait enchAssde au milieu d'une belle
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mosaique et dont 1'clat serait encore relevd par celui des
.autres pierres precieuses qui I'enserrent.
On arrive au P6-tang par une belle avenue plantee
d'acacias: ces arbres deja grands etaient en fleurs pendant
tout le temps de mon sejour A Pekin. A droite et Agauche
de l'avenue, de magnifiques itablissements m'ont donn6
l'illusion des pays de foi.
A droite, d'abord, le coliege franco-chinois des Freres
Maristes, diej tout plein d'enfants; puis la maison-mere
des Josephines, avec une ibauche de leurs diff6rentes ceuvres. Ces bonnes filles font ddej grand honneur A notre
mission de Pekin : je les regarde comme le type de la
vierge chrdtienne, telle que l'avait concue pour la Chine,
il y a un siecle, le synode du Seu-tchuen.
Je prie Dieu de benir de plus en plus cette petite confrdrie
de Josiphines, et fais des vmoux pour qu'elles se repandent
peu a peu dans toutes nos missions de Chine.
A main gauche de l'avenue qui conduit au Pe-tang, est
Ih6pital Saint-Vincent: on pourrait bien Pappeler un
H6tel-Dieu. I1 est simplement et propremeut construit,
grand, adr6, divisd en pavilions separds les uns des autres
par de vastes cours, en tout fort bien ordonne.
11 comprend un h6pital pour les hommes, un autre pour
les femmes, deux dispensaires 6galement (Pun pour Jes
hommes et I'autre pour les femmes) qui ne disemplissent
pas, des asiles pour les vicillards et pour les vieilles, une
infirmerie pour les missionnaires et pour les Freres Maristes malades... une vraie maison de charite.
Au bout de l'avenue, c'est le Pi-tang: j'entends d'abord
1'6glise, 1'eglise Saint-Sauveur, silencieuse et imposante, qui
semble mieux assise et plus solide que jamais, toute prite A
resister a de nouveaux assauts. Sa facade blanche et ornde
de sculptures symboliques est toute. resplendissante de
lumiere: c'est ainsi du moins que je la voyais, pendant les
beaux jours d'eti que j'ai passes a Pekin.
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A i'intirieur, l'6glise Saint-Sauveur est belle, grande,
bien iclairee, ornte comme une de nos plus belles cathedrales d'Europe: on y est saisi de je ne sais quel sentiment
de respect religieux plus intense que dans les autres edifices chritiens. Nous n'avons pas d'dglises consacrees en
Chine. Le Pe-tang, lui, est quasi consacrd par les innombrables blessures qu'il a reques et par reclatante protection
dont les anges de Dieu l'ont couvert.
Le grand autel du Pe-tang est tres beau : aux jours de
fIie il ruisselle de lumiere. Le choeur lui fait comme une
couronne de gloire et d'honneur: environ cent cinquante
livites grands et petits s'y pressenl et le remplissent
d'harmonie.
Les pretres et les seminaristes d'ailleurs ne sont pas seuls
a chanter. Les enfatis des icoles chantent aussi et tout
aussi bien que les eleves du seminaire. Les simples chrdtiens eux-memes chantent; toute l'assemblie des fideles
m'a semble chanter au Pe-tang: j'y ai entendu tout particulierement bien chanter le Kyrie, le Gloria et le Credo.
C'teait a se demander si nous etions bien en Chine, ou i
Saint-Lazare de Paris.
Sur les deux flancs et un peu l' arriere du Pa-tang, s'dtalent d'une part le grand et le petit seminaires, d'autre part
l'imprimerie de la Mission, la residence et la chapelle domestique des missionnaires.
Entre rimprimerie et la residence, ine grande cour par
laquelle sont introduits les visiteurs de marque; et au milieu
de la cour, sur un beau piidestal de marbre blanc legerement nuance, une grande statue du Pere des Missionnaires,
saint Vincent. La statue est en fonte et mesure pris de deux
metres de haut. Saint Vincent a la figure tournee vers la
rdsidence de ses enfants, qu'il semble regarder encore, eacourager et exhorter. 11 est reprisent4 prechant, un crucifix
dans la main gauche, lPeil ardent, et toute la physionomie
nianmoins pleine de bont. Cette statue est un don de notre
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ancienne visitatrice des Filles de la CharitY, ma sceur Labreuil.
Enfin et tout A I'arrire du P4-tang, un grand parc, trans-

forme en champ de martyrs, au temps des Boxers. Depuis,
i s'est couvert de fleurs et de verdure. La Vierge immaculke
y tr6ne au centre; puis, au milieu de bouquets d'arbres,
d'une part sainte Anne qu'on a tant invoqude aux jours de
la grande ipreuve, et d'autre part notre bienheureux frere

Jean-Gabriel Perboyre, qui semble 1i tout a fait a sa place.
L'ancien parc est done devenu un vaste jardin plein de
silence et de priere autant que de fleurs et de verdure. (A
et 1 on voit souvent des missionnaires qui prient, qui se
prominent, qui miditent. Rarement on y entend des cris
ou un bruit quelconque...
Tout cela, c'est le PN-tang.
Par dela le P-tang, s6pard de lui par une voie publique,
ordinairement deserte et silencieuse, vient le Jen-tseu-tang.
Le Jen-tseu-tang tout aussi vivant et plus animi eqcore
que le Pi-tang : nos scurs de la Charitd y courent en tout
sens. La maison est pleine d'enfants de la Sainte-Enfance
et de catichumenes femmes, les premieres joyeuses et gaies,
les autres plus discretes et plus serieuses. Celles-ci, aux
heures de silence, quand la cloche appelle les scours a la
prinre ou a one lecture, n'osent plus parler que tout bas,
si grand est le respect qu'elles ont pour leurs maitresses.
Partout d'ailleurs, au Jen-tseu-tang comme au PN-tang,
la vie chretienne ddborde : on prie, on dtudie, on travaille
et on chante. On y soupire aussi souvent, toujours, apres
I'arrivie de nouveaux ouvriers et de nouvelles ouvrieres.
Voili pour le. P-tang avec son Jen-tseu-tang. Le Nantang, le Tong-tang, le Si-tang ne sont pas rebatis. Trbs
peu de temps apres la delivrance de Pekin, n6anmoins,
Mgr Favier, sans aucune hesitation, a repris possession des
immeubles que les Boxers avaient jetds dans la disolation
la plus profonde. Tout d'abord ces propridtds ont 6td en-
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touries de bons murs. Depuislors, dans ces murs, on a dispost une habitation convenable pour le missionnaire, de
vastes salles pour les catechumenes et pour les enfants des
,coles, et entin, un long batiment qui sert aux chritiens
d'eglise provisoire. C'est comme cela que MM. Bantegnie
et Ponzi sont installs, l'un au Nan-tang et l'autre an Tongtang.
Ce n'est pas Ia 6videmment une installation definitive;
mais cete installation precaire suffit pour le moment. Au
reste, Mgr Favier compte bien, peu a peu, reprendre au
diable tout ce que celui-ci a tente de lui ravir, et rebitir
run apres l'autre le Nan-tang, le Tong-tang et le Si-tang.
En attendant, pour parer aux besoins les plus pressants,
une belle iglise gothique dedide i saint Michel s'est elevie
entre le Nan-tang et le Tong-tang, a peu pros a dgale distance de I'un et de Pautre, au quartier dit a des Legations. C'est ce qu'on pourrait presque appelerle quartier europeen.
Cc quartier a pris de grands developpements, depuis la
dilivrance de Pekin et la defaite des Boxers.
La petite chapelle de la 16gation de France atant done
tout a fait insuffisante pour la colonie europeenne catholique de Pekin et pour les catholiques chinois employds
en grand nombre dans les diverses ligations europdennes,
Mgr Favier est alle au plus pressi. II a muni a sa faion et
embelli ce quartier d'une belle et grande eglise 6rigee en
I'honneur et sous la protection du prince des lgions celestes, saint Michel.
Tout pres et un pen en arriere du temple de Saint-Michel
Fileve une rdsidence pour les missionnaires, avec maisons
d'icole, catdchumdnats, patronages et cercles. M. Capy est
se cure du quartier des Ldgations.
A fouest de l'Pglise de Saint-Michel et a cinq cents
pas
d'elle environ, apparait l'h6pital international,
a ]'aspect
grave a la fois et coquet.
Les Filles de la Charit4 sont installkes au nombre de

57 huit a l'h6pital international, oi tous les Europcens malades
sont heureux de retrouver des meres dans les cheres filles
de Saint-Vincent.
Au reste, on n'a pas songe qu'aux Europeens. Contigu a
leur h6pital, les sceurs ont aussi un dispensaire-h6pital
chinois, oti tous les jours le medecin de la legation de
France ne didaigne pas de faire une visite aux indi; knes
malades.
Dans leur h6pital aussi les sceurs ne sont pas seulement
gardes-malades: elles ont dd encore se faire pharmacieunes,
attendu qu'il n'y avait aucune pharmacie europeenne a
Pekin. Elles ont done 1• une pharmacie qui, desormais,
fournit des mddecines a toute la colonie europdenne de
Pekin et en envoie encore en differents endroits.
Voila pour Pekin. En dehors de Pekin, a louest, nous
avions jadis un orphelinat de petits gsrgons, a Cha-la, et,
tout prds, une belle chretiente avec cimetieres pour les
missionnaires et pour les soeurs.
Cha-la est rebati. Les debris de lorphelinat ont donne des
interpretes aux employds des chemins de fer du Nord et aux
diverses 16gations europdennes.
Les cimetieres sont retablis et de nouveaux binits. Les
steles funeraires des anciens missionnaires sont encastries,
A l'exterieur, dans les murs de la nouvelle 6glise, A laquelle
elles forment comme une couronne de gloire et de pieux
souvenirs.
Quant a nos ch6res sceurs d6funtes, on a recueilli le plus
soigneusement possible tous leurs ossemens et on les a
reunis dans un petit monument commun. Les pierres tonbales, qui jadis indiquaient le tombeau de chacune de ces
cheres mortes, tapissent desormais les parois tant extdrieures
qu'interieures du monument funeraire. Ce petit monument,
tres simple, inspire le respect, la devotion et la pi&t6.
D'autres ruines se relavent ailleurs sur divers points de
la mission de Pekin. Mieux que cela : des points impor-
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tants, ou nous n'avions rien jadis, voient aujourd'hui s'dlever des Ctablissements catholiques, et les pratiques de la
vie chritienne s'y diveloppent deja admirablement.
Sur la voie ferrie de Pekin a Pao-ting-fou, A igale distance A peu pres de l'un et de l'autre, est une ville de.deuxieme ordre nomine Tchouo-tcheou. Avant les troubles de
Sgoo, il y avail I&un petit 6tablissement protestant qui fut
rase par les Boxers : j'en pus contempler les ruines, au
moment oi tout venait d'tre renversd.
A cette ppoque, nous n'avions rien a Tchouo-tcheou.
Cette annee, j'y ai trouvi M. Fabregues entoure d'un petit
departement d'icoles et de cat6chuminats, le tout en fort
bon ordre.
En face des icoles de M. Fabregues et s6pards d'elles seulement par une grande rue, s'elivent dans le meme ordre
les deablissements des Josiphines pour l'instruction chretienne des filles et femmes catichumines.
Un grand travail de conversion et de vie chretienne
s'opere dans la rigionde Tchouo-tcheou. Nous y avons eu,
cette annie, environ huit cents baptemes d'adultes. Tout y
fait espirer une ample moisson, A bref ddlai.
Des progres realises ailleurs, je ne vous parle pas, parce
que je ne les ai pas vus de mes propres yeux. Au reste, ma
lettre est ddja bien longue.
Veuillez agreer, etc.
L. BosCAT.
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PERSE

Lettre de M. DEMUTH, pr&tre de la Mission,

4 M. A. FIAT, Superieur giniral.
Djoulfa-Ispahan, 23 octobre igo3.
MONSIEUR ET TRES HONORE PeRE,

Votre bdendiction, s'il vous plait
Dans ma derni6re lettre, j'avais la joie de vous annoncer
que nos affaires concernant la cession des biens de cette
mission itant heureusement terminees, j'avais sans retard
commence notre installation et particuli6rement 'amenagement d'une icole riclamde A grands cris par nos catholiques de Djoulfa-Ispahan. Or, vers la fin d'aodt, notre petit
bAtiment se trouvant prat avec tout son materiel, tables,
tableaux, livres persans, franqais, armeniens, anglais, etc.,
je pus dans mon premier sermon arminien diclarer a nos
ouailles que leurs vceux 6taient exauces et que nous attendions leurs enfants pour le i" septembre, date de l'ouverture des classes.
Mes paroles immidiatement rapporties aux schismatiques ne furent pas sans produire de l'Ntonnement, car dans
ces parages, ce n'est qu'apres mille deliberations qu'on
ddcide qu'il faudra se mettre a l'oeuvre ; et puis, on savait
qu'i notre arrivie tout nous manquait, surtout le personnel enseignant. Mais on avait compti sans la Providence
qui, Elle, s'est chargee d'aplanir toutes les difficultds. En
effet, les dissidents eux-m6mes m'avaient fourni les livres
classiques indispensables, grammaires, arithmitiques, etc.,
et sans de trop pdnibles d6marches, trois professeurs indigenes avaient 6t6 trouves, pour Penseignement des langues
armenienne, persane, etc.
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Aussi les doutes firent place Ala certitude lorsque au jour
tixd, notre cloche annonca a tome volie que I'cole catholique venait d'entrer en lice.
Veritables classes blanches furent celles de notre premiere
journee scolaire: nous dtions obligds de rppondre aux
nombreux visiteurs taut dissidents que catholiques venus
pour constater Ia rdalitd de nos ddbuts. Le soir meme on
me communiqua l'impression produite par notre modeste
dcole. Un professeur hetdrodoxe avait, pendant une classe,
adressde ses 6elves les paroles suivantes : a C'est fini pour
nous, nous ne pourrons lutter avec eux, car ils ne sont pas
salaries; et l& oii is penetrent, coate que codte, ils doivent tenir le premier rang! - Oui, rdpondis-je; c'est juste,
et nos efforts n'ont d'autre but que le bien des ames. *
On en est convaincu, Monsieur et tres honord Pere,
puisque ddja cinq chefs de families dissidentes nous ont
confid leurs enfants. Quant aux catholiques ils ont tous
cessi d'aller aux 6tablissements protestants et schismatiques.
Mais si la jeunesse r6clamait notre attention, nous ne
pouvions cependant oublier les pires et les meres i Ici la
foi est vive, c'est vrai; l'exactitude aux offices du dimanche
est edifiante. Mais quelle ignorance de nos saints dogmes
ne rencontre-t-on pa ! Certes on croit en Dieu ; un Armdnien d'Ispahan ne voudra jamais commencer son travail ou
demander au sommeil quelque repos sans avoir prealablement dit une pricre; mais si des questions sont poses,
par exemple, sur l'eucharistie et principaiement sur le
saint sacrifice de la messe, les reponses alors sont ddsolantes. Encore tout r6cemment une brave femme me disait :
I Je vais a la messe, je vois le pretre l'autel, revatu des
ornements du culte, mais je ne comprends pas ce qu'il
fait la, ni pourquoi ii revet d'autres habits. * Pour
remddier a ce triste 6tat de choses, un programme suivi
d'instructions familieres a dti ridigaet sans retard mis
a ex6-
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cution, et, de plus, renforce par le catichisme de chaque
dimanche, fait Atoute la paroisse.
Si nous nous appuyons sur les bonnes dispositions de
nos catholiques et les temoignages continus de sympathie
de tous les dissidents, nous pouvons affirmer que dans un
avenir tres prochain nos premiers succes seront suivis de
bien d'autres plus decisifs, plus consolants. En effet, nos
catholiques n'ont demandi d'etablir la confrerie du Rosaire,
Cette semaine un jeune dissident, ag6 de 25 ans, est venu
k la mission me supplier d'ouvrir cet hiver un cours du
soir, pour les adultes, tous ouvriers, menuisiers, cordonniers, employes de telegraphe, etc., etc.
t Je vous fais cette demande, m'a-t-il dit, non pour mon
compte personnel, mais ce sont mes compagnons qui m'ont
delegu6 vers vous, pour que chaque soir vous leur consacriez au moins une heure d'enseignement. »
Quand on considere pareil champ, on pleure d'aise.
Quelques semainesapres mon arrivee j'avais cru prudent
de voir l'eique armenien schismatique. II m'a rendu la
visite accompagni de son vicaire gendral. L'entretien plein
d'ameniti dura environ trois quarts d'heure. En me quittant I'eveque me dit : a Mon Pere, j'ai appris que le dildgud du pape, Mgr Lesnd, va vous arriver; je l'ai vu A
Teheran une fois, ily a six ans. x Et il m'exprima son desir
de revoir Monseigneur.
Monsieur et tres honord Pere, je suis heureux de vous
annoncer que cette semaine Mgr Lesne, accompagn6 de
M. Mas, nous est arrive d'Ourmiah. Nos catholiques se
sont portis A leur renconire et plusieurs d'entre eux n'ont
pas craint de faire jusqu'a 7 lieues A pied, pour saluer nos
chers voyageurs. Je ne trouve pas de mots pouvant vous
traduire exactement Plmotion que je ressens & la vue de
tous ces dissidents les plus notables qui viennent visiter !e
d6elgu6 apostolique et le nouveau missionnaire. Monsei-
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gneur a decide que, le premier, il verrait 1'ivdqueschismatique.
Si la vie de missionnaire en ces pays a quelquefois des
journees pinibles, tres laborieuses, certes elle ne manque
pas d'offrir des consolationsqui font oublier tout; ou mieux
6
on se dit : a Je vais travailler durpourme rjouirbient t i
Oh! Monsieur et tres honord Pere, soyez assure de notre
devouement; nous voudrions qu'il n'y ait plus de nuits
pour pouvoir travailler davantage.
Cependant nous ne pourrons, nous, missionnaires,seuls,
arriver Ades risultats vraiment satisfaisants. Comme tout
recemment j'avais 'honneur de vous Plcrire, les filles
constituent la plus grande partie de la population de
Djoulfa. Elles y sont au nombre de quatorze cents a
quinze cents. Et dans les quatre-vingts villages environnrnts on en compte plus de quatre mille. Celles-ci
sont completement abandonnies. Quant aux premieres elles
ont bien une ecole protestante et armenienne schismatique,
mais elles voudraient qu'il leur fit possible de recevoir une
education meilleure, plus chritienne. Ii n'y en a pas de
meilleure preuve que la determination prise par beaucoup
de familles, sans parler des catholiques. Les parents se sont
decides a garder leurs jeunes filles A la maison plut6t que
de les confier a ces icoles qui laissent beaucoup a desirer
sous plusieurs points de vue. Nous avons done la douleur
de voir cette grande partie de noire population frequenter
les 6tablissements heterodoxes ou gimir dans l'ignorance la
plus inquietante. Qu'arrivera-t-il, lorsque plus tard elles
devront se marier dans des milieux hdretiques? Aussi les
parents me harcelent de leurs questions: - Quand vos seurs
viendront-elles? Nous voulons des sours, nous en vouions! a Si les Filles de la Charit6 sont desirees, c'est bien
A Ispahan! Chaque jour on m'arrite dans les rues, les
jeunes titles elles-memes me demandent quand les sceurs
viendront. La colonie anglaise de Djoulfa les veutaussi; car
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deux dames' m'ont dit dans une visite: 4 Sans les seurs
vous ne riussirez pas. - II vous faut des seurs et pour
I'enseignement et pour le dispensaire. *
Dans une visite que je fis au gouverneur d'Ispahan, S.
A. I. le prince Zilli-Sultan, frere du shah actuel, il me
questionna sur le but de ma venue dans cette contree:
a Altesse, rdpondis-je, c'est pour lesEcoles. - Mais, ajoutat-il, et les filles armneiennes, qui en prendra soin? Nous avons des sceurs, dus-je dire; elles viendront s'en
occuper. a Le prince m'en exprima sa joie.
Tout dernitrement je demandai A quelqu'un bien renseign6, si les Filles de la Charite auraient des 6leves suffisamment pour une bonne ecole. II me fut repondu qu'elles
ne pourraient suffire la tache. < C'est par centaines qu'elles
accourront ! 3 Et nos soeurs pour commencer pourront atre
aidees par deux jeunes filles, bonnes catholiques, qui savent
I'anglais, le francais, rarminien et le persan. A plusieurs
reprises elles m'ont exprimd leur ddsir de se metire a la
disposition de nos seurs.
Les missionnaires protestants ont bien essayi de faire des
prodiges en appelant d'Angleterre des institutrices et des
infirmieres laiques. Mais on n'cn veut pas. Onaime le chapelet d'une soeur A c6td du malade, et c'est le prestige de la
personne consacrie a Dieu, qui attire la jeune fille.
A proximite convenable de notre residence se trouve une
maison spacieuse avec cour tres vaste, la grande porte
d'entrie donnant sur la plus belle rue de Djoulfa. Si ce
bAtiment devenait la propriet& des Filles de la Charit6,
elles pourrpient commencer leurs travaux immidiatement,
vu la position etla grandeur de la maison, qui possede aussi
une autre petite cour adjacente avec deux batisses solides
pouvant servir de dispensaire et dont la porte extirieure
s'ouvre sur une autre rue.
Diej on nous l'a offerte, et je sais que les protestants la
desirent. Mgr Lesn6 a vu cette maison et c'est lui qui me

-64dit de vous communiquer les ditails ci-dessus. Voudriezvous, Monsieur et trrs honore Pere, avoir la bontd de nous
indiquer ce quil nous faut faire?
Quelle joie pour tous ici a larrivee des Filles de la
CharitY. Comme on comprendra bien toute la beauti de la
sainte Eglise, lorsqu'elles pourront, devant Djoulfa itonne,
exercer leur zele vis-a-vis de ces quinze cents jeunes
filles et de ces pauvres gens si simples, si bons.
Veuillez agrder, etc.
E. DEMU H.

SYRIE
JERUSALEM
Pose de la premiere pierre de la chapelle de I'hospice
Saint-Vincent-de-Paul.
On lit dans les Missions catholiques du 13 novembre x903 :

a C'est du lit de douleur oin elle est etendue presque, croit-elle,

sans espoir de guirison, que soeur Sion de Jerusalem nous
adresse, par I'intermidiaire de sa sour, soeur Sion de Caiffa, le
touchant compte rendu que nous publions. ,
Lettre de swur SION, supdrieure des Fillesde la Charitd,
a Jerusalem.
La grande faiblesse que j'eprouve, surtout depuis quinze
jours, ne me permet pas de tenir une plume, Mais mon
coeur qui doit tant a vos lecteurs se sent presse de leur
renouveler sa sincere reconnaissance. Je suis sans espoir
de vous revoir a Lyon; mais, soit que le divin Maitre
prolonge encore mes jours, soit qu'il me rappelle a Lui, je
vous recommande ma chere mission pour laquelle je fais
volontiers le sacrifice de ma vie.
C'est A 'ombre de la grande croix du Calvaire que nous
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avons commence nos ceuvres le 3 mai 1886, ity a plus de
dix-sept ans. Elle nous a protegees. Ses benedictions ont
ficond6 nos travaux et ont produit une moisson abondante.

Mon silence avait pu vous donner la pensie que j'avais
mis en oubli le disir que vous m'aviez exprim6 de prdparer un petit travail sur nos oeuvres. II n'en est rien. Ce
n'est certes pas une peine, mais une jouissance et un honneur de fournir de temps en temps quelques lignes qui
puissent faire binir la charit4, l'exciter dans les coeurs de
vos pieux lecteurs et avoir ainsi 1'occasion de les assurer de
notre gratitude. Mais, lors mime que les traits particuliers
a rapporter seraient assez frdquents et de nature A provoquer. nos actions de graces, jedois avouer que les plus
marquis du sceau divin ne s'impriment dans aucune langue humaine, ils remplissent les annales du ciel, 6crites
par les seuls ilus, et dans lesquelles, un jour, vos ziles
abonnes recueilleront les fruits de ia semence de foi qu'ils
ont procurie, par leurs dons ginireux, aux chers petits enfants abandonnis dela Ville sainte.
Ce retard s'est done impose de lui-m4me. Mais, comme
une. circonstarce digne d'etre relat6e se prisente, je m'empresse de vous en faire part. Cette circonstance, c'est la pose
de la premiere pierre de notre chapelle..

II y a deux ans que je reclamais des secours pour cette'
construction, croyant itre a la veille de l'entreprendre, par
le ddsir qui me pressait d'offrir a Notre-Seigneur une
demeure moins indigne de Lui, apres avoir tout d'abord
abriti ses membres souffrants qui remplissent Phospice et
que Pon peut comparer A une mosaique vivante oirtoutes
les souffrances riunies retracent sa sainte humanitd.
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Mais cette consolation s'est fait attendre jusqu'au 2 octobre, f6te des Anges gardiens.
Des la veille an soir, une croix de bois avait etc portee
processionnellement sur le terrain et plantie A la place
qu'occupera le sancuaire.

Le lendemain la ceremonie fut plus solennelle. La maison etait en fete et tons les coeurs auraient itC dans I'allegresse, si mon etat de souffrance n'avait jete un voile de
tristesse sur cette scene imouvante. D'une fen;tre devant
laquelle on avait roul ma chaise, je pus y prendre part,
etant privee depuis trois mois de Iusage de mes jambes
serieusement rhumatisees.
Aucune invitation n'avait etC faite. Seul M. Boppe, consul geniral de France, avait iet prevenu et daigna nous
honorer de sa presence. Une belle procession se deroula,
composee du personnel de la maison, des jeunes filles de
I'ouvroir externe et de quelques voisins pieux; puis le
clerg6, forme d'amis religieux, de pritres du patriarcat et
de 'excellent chanoine Legrand, dont la paternelle sollicitude s'dtend sur tous nos intir6ts. Enfin venaient la croix,
les acolytes etrofficiant.
Sur le parcours des corridors, la jeune fanfare de nos
enfants faisait entendre ses plus beaux airs.
La pierre, qui mesurait un cube de o m. 40, se montrait
de loin et paraissait secomplaire sur un tr6ne de fleurs; sur
cls six c6tes, une croix avait dtd grave, celle de Terre
sainte etait au-dessus. Pour moi, ce n'etait plus une simple
pierre que j'avais sous les yeux, c'etait deja un autel sur
lequel la divine Victime ne tarderait pas a dtre immolde. Je
voyais a 1'avance le jour ou s'y celibrera la premiere messe
et mon fme se confondait en adoration et en reconnaissance
a la pensie de cet heureux moment.
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Si je n'avais pu assister A la procession, de ma fenetre je
jouissais de son ensemble. An premier rang venait le
groupe de nos chers bebis en costume rose et aux visages
radieux. Je les regardais, me reportant aux jours passes oil
j'itais si heureuse de leur montrer mon affection en leur
donnant mes soins. Des qu'ils apergurent * Maman Sion u,
spontanement ils lui envoyerent leurs baisers en agitant
leurs petites mains. Les garjonnets, les filletaes, les aveugles avec leurs maitresses respectives venaient apr6s. Puis
les bons iieillards et les vieilles tous endimanches. Enfin
nos cheres sueurs qui precedaient immddiatement le clergd.
Je m'unissais de mon mieux A tous ces coeurs fervents
qui imploraient la protection du ciel sur un terrain qui
sera un jour la residence du Roi des rois.
La pierre fut benite, soulevie et posse i la place priparie
pour la base de la premiere colonne do sanctuaire du c6ti
de I'ivangile. Elle y fut solidement maSonnee et couverte
sur toutes ses faces de dalles de meme dimension, pour la
conserver comme un joyau dans son icrin. Apris une derniere benediction, 'officiant fit le tour do chantier en binissant l'emplacement. Au prealable, on avait insere a I'intrieur de la pierre le proces-verbal qui indiquait que la
chapelle etait dedide Notre-Dame-de-la-Midaille-Miraculeuse, la date et les noms de nos bienfaiteurs devouds.
La sainte fonction terminne, l'ofticiant adressa au representant de la France quelques mots de gratitude.
La procession se reforma ensuite. Au chant du Magnifical on se rendit a la chapelle, et la binediction do saint
Sacrement termina cette belle journie.

Voila le compte rendu de la pose de la premiere pierre
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de notre chapelle. Nous demandons d'autres pierres a nos
chers bienfaiteurs. Mais nous sommes sires de les recevoir.
Batir une demeure a Jesus-Christ a Jerusalem, sa ville de
predilection, n'est-ce pas s'en priparer une bien belle dans
cette autre Jerusalem qui nous rdunira tous un jour, protecteurs et protegis, pour chanter les louanges du Dieuqui
est chariti ?

Les apprehensions concues sur la sante de la respectable supdrieure de 'h6pital Saint-Vincent a Jdrusalem ne devaient pas tarderi se realiser.

Nouslisons dans le numero suivant des AMissions catholiques
(2o novembre 1903) ces details sur la mort de la sceur Sion:
Nous apprenons avec regret que tous nos lecteurs partageront, la mort de soeur Sion, dont nous avons publid la
semaine derniere une leure si touchante. M. le chanoine
Legrand nous fait part de la douloureuse nouvelle en ces
termes emus que nous nous faisons un devoir de reproduire:
" Une belle existence vient de s'iteindre AJdrusalem, celle
de sceur Sion, superieure des Fillesde la Charite. Elle
n'avait que cinquante-sept ans et un mois. Les quatre
derniers mois de sa vie ont &ti un martyre continuel.
Comme M. Etienne, supdrieur gendral des Lazaristes, elle
avait demandi i Dieu de lui laisser jusqu'au bout sa tete et
son cceur m. Dieu les lui a laissis, mais il ne lui a laissi
que cela. Accablie par la douleur, elle restait abandonnee
entre les mains de la divine Providence, ne se plaignant
jamais et craignant seulement qu'on ne prit pour des
plaintes les gimissements qui lui etaient arraches par ses
souffrances du jour et de la nuit.
« Le 3 octobre, elle put un instant quitter le lit et se fit
placer dans un fauteuil pour assister &la b nddiction de
la
premiere pierre de la chapelle qu'elle avait r6solu de construire et qu'elle didia A lavance A la manifestation de la
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MWdaille miraculeuse. En la voyant passer dans cet itat,
les yeux des assistants seremplirent de larmes.
* Enfin le samedi, veille de la Toussaint, elle disait le
matin : c Nous voici sur le depart I * Elle voulut voir encore une fois toutes les personnes de la maison, et le soir A
neuf heares et demie, apres avoir rdpondu au chapelet recit6
autour d'elle par la communautd tout entiere, elle baisa le
crucitix et renditdoucementson Ame a Dieu. Elle regardait
comme une grace de mourir le samedi: Dieu la lui a
accordee. )
Ses funerailles ont eu lieu le 2 novembre, an milieu
d'un grand concours de fideles, de membres de tous les
religi-ux et de toutes les administrations de la ville. Les
larmes de tous ceux qui ont connu son grand cceur, de
tous les malheureux qu'elle a secourus, ont edt la plus 6loquente des oraisons funebres, et son nom restera a jamais
bdni a Jerusalem.

AMERIQUE
BRESIL

DIOCkSE DE CORITIBA ;

lISSION

POLONAISE

Les Etats meridionaux sont les plus salubres du Bresil.
Le premier effet de la libertn d'imigration proclamne en
notre siicle fut d'amener en ces regions des Slaves et des
Allemands qui trouvaient la un climat presque semblable
i celui de leur patrie. Ces derniers y prospererent mime
lellement que les patriotes allemands croyaient deji voir en
ces lieux une nouvelle Allemagne. Le flux italien est venu
leur donner la minoriti, mais leur forte et methodique
colonisation tranche ndanmoins sur I'ensemble.
La colonisation slave a commence assez malheureusement, en 1798, dans le Parana. Cent mille Polonais forment
maintenant dans I'Etat une colonie compacte qui a gardi
sa langue et ses moeurs. (Cosmos, 13 janvier 1900, p. 53.)
MISSION POLONAISE. -

La province polonaise vient de

fonder une maison dans I'Amerique du Sud, au Bresil
(diocese de Coritiba). - On sait que des milliers de
Polonais emigrent en Amirique.
L'episcopat catholique s'occupe avec grand soin de leurs
besoins spirituels. Aussi y a-t-il beaucoup de paroisses
polonaises. Comme l'imigration continue, le clerge seculier est insuffisant.
II y a plusieurs annies deji que Mgr Joseph de Camargo
Barras pria M. le Superieur general de vouloir bien envoyer dans son diocese de Coritiba des confreres polonais.
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Les nigociations 6taient telles, queM. leSuperieur general
annonqa, dans sa circulaire dui" janvier g1oo, quela province de Pologne venait de fonder eete annie mime une
maison A Coritiba.
Mais par suite de diverses circonstances l'affaire fut
ajournee.
Le visiteur, M. Kiedrowski, dcrivit alors &Monseigneur
pour avoir une reponse definitive.
11 requt la rdponse suivante: a ... J'accepte tr4s volontiers
vos confreres polonais... Je donnerai aux missionnaires
une maison convenable. - Les paroissiens auront soin de
leur assurer la sustentation materielle. *
Trois prdtres et un frere partirent done de la province de
Cracovie pour Coritiba. M. Beyer, le supirieur, a ecrit
qu'ils etaient arrives heureusement en Bresil. L'eveque
itait absent, mais il avait ordonni de leur confier une
paroisse polonaise A Thomas-Coelho. Dans cette paroisse,
tres itendue, ii y a deux iglises. Depuis trois mois il n'y
avait pas de service, aussi toute la population fut tres
contente de I'arrivie de nos confreres. lus ont beaucoup
de travail. (Octobre 903 ; Notede M. J. DImK.)

RICLTS DE VOYAGE
DE FRANCE AUX RIVAGES DE L'OCEAN PACIFIQUE
Nous avions demande h quelques-uns des missionnaires quittant la France pour les missions lointaines, de nous donner
quelques rdcits de voyage. Voici des lettres de deux de nos aima-

bles correspondants; 'un nous donnelec6tic impressionniste v,
comme on dit aujourd'hui, de sa navigation; Irautre, le c6te
utilitaire : il a noti les details pratiques que nous Pavions prie
he recueillir et de nous transmetre. - Nous les remercions l'un
et I'autre.
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DE BORDEAUX A L'QUATEUR

Lettre de M. DaoUET, prdtre de la Mission,
i M. MILON, secrdtairegindral.i Paris.
Quito, grand s6minaire, avril-juin 1903.

Je n'ai pas oubli6 la promesse que je vous faisais, it y a
tant6t trois mois, dans un coin de votre chere bibliotheque
que vous devalisiez a mon profit: c'est une v6ritable dette
que j'ai contractde envers vous, et je croisqu'il est temps de
vous prouver que je ne suis pas un ddbiteur insolvable.
En partant de Paris, pendant dix heures nous roulons &
travers les campagnes de la chere France que j'aurais bien
voulu saluer une derniere fois pour en emporter la consolante vision aux lointains pays oi je me rends. Mais la
nuit est profonde. Le plus sage serait de s'endormir prosaiquement dans son coin ; mais les emotions de ces derniers
jours ont &t6 vraiment trop fortes pour me permettre un
moment de repos.
Je suis accueilli A Bordeaux a six heures du matin par
un aimable confrere, M. Barreau, qui apr6s m'avoirddpose
i la residence, court bien vite s'occuper de mes ou plut6t
de nos bagages, puisque j'ai un compagnon de route qui
m'attend la depuis deux jours, le cher et aujourd'hui
regretti M. Helrigl. La celebration de la sainte messe pour
nous mettre sous la protection speciale de la Providence,
quelques courses en ville occupent une partie de la matinee, et, A dix heures et demie, nous sommes avec armes et
bagages dans le train qui doit nous conduire de Bordeaux
aux appontements de Pauillac. Vers midi, le train part et
pendant une heure et quart, nous traversons les vignobles
du Medoc, dipouilles par rhiver. Alors nous pouvons
saluer le Canadaqui nous attend sons pression. Le train
nous mene tout auprbs de notre maison flottante.
Ce n'est pas sans emotion que nous franchissons la pas-
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serelle, dernier lien visible avec la terre que nous allons
quitter. Je vais alors surveiller linstallation de nos valises
a l'endroit qui nous est reserve. Oh ! dame! ce n'est pas un
h6tel meuble, et il serait permis de trouver que le local est
insuffisant ; mais j'observe qu'autour de nous, personne ne
se plaint; il faut s'accommoder aux circonstances.
A trois heures unr quart, la sirene nous averit bruyamment que nous allons partir, et lentement, comme a regret,
le Canada se detache de cete terre que lui, du moins,
reverra dans deux mois. Derriere nous, le spectacle est
magnifique, et il semble vraiment que la France veuiile se
mettre en frais de coquetterie envers ceux qui partent: le
soleil descend tout doucement, comme pour iclairer le plus
longtemps possible le dernier coin de la patrie dont nous
emporterons le souvenir, et ce nous est vraiment une souffrance de penser que derri6re ces horizons si calmes s'agitent tant de passions qui, demain, feront prendre le chemin
de 1'exil a bien d'autres apres nous. Nous restons le plus
longtemps possible les yeux fixes sur la c6te qui s'dloigne
et qui va disparaitre bient6t dans la brume du soir; et puis
la nuit tombe, et A l'embouchure de la Gironde, le phare
de Cordouan, qui balaye les t6nebres de son faisceau lumineux, nous avertit seul que la terre est encore proche.
Le lendemain, nous sommes en face de lac6te espagnole:
montagnes que 'aurore a revdtues de teintes violettes, avec
quelques pics neigeux qui emergent au-dessus des brouillards du matin ; bient6t, la baie o~ nous allons entrer se
dessine tres nettement devant nous, et sur un appel prolongd
du Canada, une barque se detache du rivage: c'est le pilote
qui grimpe lestement par 1'echelle de corde qu'on lui a
jet6e du bord et s'en va prendre la place du timonier pour
guider notre entree dans la rade: le coup d'oeil est vraiment
joli, et le soleil aidant, Santander nous apparait dans un
cadre lumineux et tranquille qui nous donne envie d'y
faire une longue escale ; notre droite, au moment oil nous
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entrons, un rocher curieusement ajoure fixe un moment
notre attention ; notre gauche une barre de sable nous
prouve que le concours du pilote n'est pas superflu ; sur les
collines qui dominent la rive, quelques villas dans un reste
de verdure et, dans le fond, a I mille de distance, les maisons blanches de la ville derriere un rideau de brume
transparente :voila le tableau que nous offrit la vieille terre
d'Espagne. Nous sommes immddiatement envahis par un
certain nombre d'industriels, marchands de canes illustrees, marchandes d'oranges et autres qui en veulent evidemment A nos bourses; et ils font tout de suite de bonnes
affaires, le marchand de cartes surtout, dont la boutique
est assi6gie par nombre de passagers desireux d'envoyer A
leurs amis de France un premier souvenir avec l'assurance
que tout va bien. A onze heures nous dimarrons et nous
filons droit sur la pleine mer.
Maintenant que nous sommes en plein ocian, et pour
une dizaine de jours, ilest temps de faire connaissance avec
les principaux habitants de notre cite flottante, population
d'ailleurs fort restreinte, puisque, en dehors des officiers et
de I'iquipage, nous ne sommes abord qu'une cinquantaine.
Nous avons 'honneur de compter au nombre des passagers
S. G. Mgr de Cormont, ievque de la Martinique, qui
retourne dans son malheureux diocese pour porter a son
peuple, avec la consolation de sa prisence et les encouragements de sa parole vraiment apostolique, les aum6nes
recueillies en Europe au profit des sinistres. Sa Grandeur
se montre pour nous pleine d'attentions et de paternelle
bonti : elle met sa chapelle portative a ma disposition et
pousse la complaisance jusqu'A m'assister durant la sainte
messe afin de privenir tout accident. Laissez-moi ensuite
vous presenter M. de T..., ancien officier suptrieur de la
marine francaise, qui ne fait point mystere de ses convictions et de ses preferences. Nous sommes faits pour
nous
entendre, et ds Ie second jour nous sommes les meilleurs
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amis da monde: la rencontre de cet excellent homme est
vraiment une bonne fortune, car il est impossible de rever
conversation plus intdressante que la sienne ; il poss6de un
remarquable talent de conteur, et il a, plein ses tiroirs, des
souvenirs recoltis aux quatre coins du monde au cours de
sa longue carrikre.
Nous avons fait du chemin et nous sommes maintenant
en pleine mer, entre deux infinis, l'infini du ciel sur
nos dtes, rPninni de lOcean sous aons pieds : c'est IA un
spectacle absolument nouveau pour moi, et je reste facilement de longs moments, les yeux fixes sur la ligne
lointaine de 1horizon qui forme autour de nous une immense circonference dont nous sommes le centre; et je suis
tout surpris de trouver tant de charmes a un spectacle qui
devrait etre pourtant monotone, et qui -nous offre au contraire, suivant I'heure du jour, rPtat du ciel et celui de la
mer, mille aspects varies qui en rompent heureusement
l'uniformitd : il me semble qu'aucune de ces vagues qui
nous bercent ne ressemble a celle qui la precede ou A celle
qui la suit, qu'elles ont chacune leur physionomie distincte
avec leur frange d'ecume que le vent disperse en gouttelettes etincelantes, et leurs teintes diversifides presque F'infini, depuis le bleu le plus clair, jusqu'au bleu d'ardoise le
plus sombre. Et quand le soleil tombe d'aplomb sur nos
tOtes, il semble que nous naviguions sur un fleuve de metal
en fusion oi notre hilice met continuellement comme un
fremissement d'impatience et de colere. I1faut croire qu'on
ne se lasse jamais de cette contemplation, puisque M. de
T..., qui pendant trente annies a vu l'Ocan sons tous ses
aspects grandioses ou terribles, m'en ditaille encore les
beautes avec une complaisance de vieux marin qui professe
pour la mer un veritable culte, et dans un style qui revele
une ame de poete et un temperament d'artiste. Et comme
on est bien lI pour prier, et comme, en face de ces deux
infinis, la forte poesie des psaumes prend tout a coup un
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sens et une ampleur qu'on ne lui soupconnait pas jusque1l. Quel plus beau commentaire du Mirabiles elationes
marisque le spectacle de ces fots dom la grande voix monte
comme un incessant hommage jusqu'au tr6ne de Celui qui
rigle leur rythme eternel !
Toute cette podsie ne nous empeche pas d'ailleurs d'etre
assez rudement secoues durant les deux premiers jours. Les
deux premieres nuits sont egalement assez mouvementees,
et la grande berceuse s'acquitte de son oftice avec trop peu
de precautions a notre avis: la vaisselle du bord en souffre
plus que nous, et la seconde nuit, vers deux heures du matin, j'entends tout a c6te de moi un fracas de plats et d'assiettes qui a du donner le frisson a notre maitre d'h6tel :
enfin ii n'y a ni tuis ni blesses; et puis, nous ne sommes
pas charges de * payer les pots cassess.
Voici maintenant, au jour le jour, les incidents les plus
saillants de la traversie:
3o janvier.

Le soir A quatre heures, passage des Acores; nous laissons le groupe presque tout entier au nord, et nous passons au sud de San Miguel qui nous apparait-de loin
comme 1'etrave puissante d'un cuirassi qui essayerait de
nous couper la route; nous ne distinguons d'ailleurs que
les pentes inferieures battues par les flots : le reste est couvert d'un 6pais rideau de brumes qui ne se leve que rarement! Ces parages sont mauvais d'ordinaire, et quoique
nous passions dans d'excellentes conditions, au dire du
commandant, nous nous ressentonscependantdu voisinage,
et nous subissons le soir une pluie diluvienne et un fort
tangage qui remplace pen avantageusement le roulis de la
veille.
I fdvrier, dimanche.

Uneaffiche magnifiquementcalligraphiie par i'crivaindu
bord et collee sur la grande glace de I'escalier, annonce pour
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neuf heures une messe par Mgr de Cormon ; mais Sa Grandeur se trouvant fatiguie avait celibre des six heures du
matin et ce fut votre petit serviteur qui eut l'honneur de
dire la messe de paroisse dans le salon oil 'on avait improvise un autel orni de tentures et de drapeaux. C'est APabri
des trois couleurs, en face de l'immensit6 paisible, en face
de ces flots qui semblents'etre faits pluscaressantsetdont la
plainte harmonieuse souligne chacune des paroles saintes,
qu'un jeune prdtre fait descendre Celui qui d'un mot a
cred I'Ocean et les mondes et qui ne didaigne pas de venir
a son appel pour benir soixante personnes isolees en pleine
mer. Je ne sais pas quels sentiments ressentirent ceux qui
m'entouraient, mlais, pour mon compte personnel, je retrouvai IAles 6motions de ma premiere messe, et dufonddu
coeur je remerciai le Dieu si grand d'avoir bien voulu se
faire si petit pour tenir compagnie a ses creatures Atravers
les flots comme A travers les sables du desert. Toute cette
journee fut splendide: on respirait vraimentla joie Apleins
poumons, et Iair de satisfaction de noire capitaine nous
disait assez que notre voyage s'accomplissait dans des conditions exceptionnellement favorables : c'est a Dieu cvidemment que nous en faisons remonter Phonneur, mais
nous ne pourrions sans injustice refuser une bonne part
de nos remerciements a l'excellent commandant Geffroy et a
son personnel dont il faut louer la bonne tenue et a la fois
I'empressement et la discretion. 2 f6vrier.

Pour la premiere fois, mer d'huile durant plusieurs
heures: aucune comparaison ne saurait etre plus juste que
celle-li pour donner une ide exacte du spectacle que nous
avons sous les yeux: nous glissons comme sur une immense
nappe huileuse, aux reflets glauques; plus de vagues courtes,
plus de lames aux aretes vives et frangdes d'dcume, mais
de larges ondulations, lentes et paresseuses, qui viennent
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mourir doucement, dans une caresse silencieuse, le long
des flancs du navire: on a vraiment la tentation d'aller
plonger sa main dans I'eau, pour bien s'assurer qu'elle n'a
point changi de nature. Mais au bout de deux heures, un
coup de vent fait cesser Pillusion, et en un clin d'oeil, la
mer reprend autour de nous son aspect normal.
3 fevrier.
Nous approchons des tropiques, etle soleil se fait d'heure
en heure plus mechant; dicidiment nos carapaces d'hiver
ne sont plus de saison : aussi tous nos compagnons sont
deja pavoises de toilettes claires; faute de pouvoir les
imiter, nous nous contentons, nous autres dont la couleur
ne change pas, de nous alleger sournoisement par en dessous et de releguer a fond de malle, tricots et douillettes.
5 fevrier.

Autre spectacle plus curieux; c'est rapparition des poissons vo'ants, qui suffit pour ameuter, en un clein d'oeil,
tous les disceuvres du bord: tres jolies, ces petites bites,
(les poissons, j'entends), qui sortent tout a coup de i'eau,
filent comme des traits d'argent, et piquent du nez dans
une lame, a too metres du point de depart; j'avais cru un
moment qu'ils se livraient i ce genre de sport pour comparer les emotions de la navigation adrienne aux plaisirs
de la navigation sous-marine; mais j'dtais dans Perreur.
et les pauvres petites bites cherchent tout simplement A
dchapper a la voraciti de certains ennemis qui les poursuivent sous les vagues et qui sont incapables de les suivre
dans les aim.
On s'apergoit que le Canada a presque consosam sa
provision de charbon, et que nous avons fait, nous autres,
des breches serieuses i notre provision de bouche: le navire, allieg d'autant, tile a une jolie allure, et le point affiche a midi annonce 629 kilometres: pour un ancien navire comme le Canada,c'est un joli chiffre. Autour de nous
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la solitude s'anime et annonce I'approche de la terre; un
grand voilier, tout couvert de toile et semblable A un
oiseau gigantesque, nous coupe la route a quelques enciblures de distance, et quelques heures plus tard nous
pouvons saluer le panache de fumee d'un autre vapeur.
6 f6vrier.
Des le matin, une activiti plus qu'oidinaire regne Abord:
ce soir, nous serons A Pointe-A-Pitre, port important de la
Guadeloupe, lune des Antilles francaises; ii faut nous
prepa rer a recevoir la visite des personnages de Pendroit et
d'une partie de la societe elegante pour qui I'arrivee d'un
paquebot franqais est toujours une bonne fortune: voilI
pourquoi le Canada fait sa toilette, afin de se presenter
avec tous ses avantages. Vers quatre heures du soir nous
apercevons rile d e la Desirade, et deux heures plus tard, &
la nuit tombante, nous entrons lentement dans la rade de
Pointe-a-Pitre, entre deux rangees de bouecs lumineuses, i
feux rouges et verts, qui indiquent la passe, etroite et dangereuse a cet endroit. Nous mouilkns i coute distance
de la terre et derriere les mAts de quelques goelettes amarrces
tout pres du bord; nous devinons, a la nuit, les magnificences du premier paysage des tropiques qu'il nous sera
donnd d'admirer. En attendant les visites promises, notre
brave Canada commence par s'allegerde deux automobiles
qui doivent faire le service postal de file: ces deux joujous
pesent la bagatelle de 5 ooo kilogs, et je vous assure que
ce n'est pas sans un viritable irisson d'angoisse que nous
voyons les deux enormes caisses, prisonnieres dans un solide reseau de cibles, se balancer a to nmtres en l'air, audessus des chalands qui les attendent; grace A Dieu, cette
delicate et perilleuse operation s'accomplit sans accidsm
mais je suis sir que 'officier qui presidait it la manoeuvre
se sentit soulage d'un fameux. psi quand ii vit les deux
derriere le remorqueur qui les
redoutables colis en sAsc*e
emmene.
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Le lendemain, nous sommes de bonne heure sur le pont,
le paysage est, de fait, merveilleux, et la rade est parsemee
d'ilots couverts d'une vegetation luxuriante que dominent de
haut de jolis bouquets de palmiers immobiles sous la chaleur accablante. Vers huit ou neuf heures le clerge de la
ville vient presenter ses hommages a Mgr de Cormont et
Pinviter Arecevoir, durantquelques heuresau moins, Phospitalitd au presbytere. Ces messieurs se montrent A notre
egard d'une amabilitd charmante et nous pressent d'aller
partager avec eux le pain et le sel, et meme quelque chose
avec. Nous acceptons avec plaisir cette occasion d'aller
nous digourdir les jambes, et une heure plus tard un canot
nous emporte versla terre. II faut le dire: Amesure que nous
approchons, le paysage perd de ses charmes, et quand
nous ddbarquons sur-la rive couverte de toutes sortes de
debris, la disillusion est plus grande encore. Les maisons
en bois se dressent la tout pres. En ville, les rues presentent
un peu le meme aspect. Sur le marche grouille une foule
bariolde de negresses vetues de cotonnades voyantes. Le
spectacle, a coup str, ne manque pas de pittoresque, mais
il y a des ombres au tableau? Nous sommes d'ailleurs amplement dddommagdsenarrivant au presbytere, vaste construction en bois oi.tout est dispose de facon Aassurer aux
habitants le plus d'air possible. La reception qu'on nous
y a preparie est des plus cordiales, et en I'absence de
M. l'archipritre, le premier vicaire fait les honneurs de la
maison avec une parfaite bonne grace. Ces bons pretres sont
un peu isolds dans leur lie, et Parrivie des pretres francais
semble leur procurer un vrai plaisir: Mais hilas! pour cette
fois, les nouvelles que nous leur apportons de France ne
sont pas pour les rdjouir, et apres une visite A l'eglise fr&quemment eprouvde par les tremblements de terre, nous
retournons A notre bord, en compagnie de notre commandant, qui etait luiaussi au nombredes invites. Nous
levons
lancre peu apres, et avant la nuit nous sommes
A Basse-
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Terre, rautre ile de la Guadeloupe. C'est ce qu'on appelle,
en style de marin, une rade foraine, c'est-A-dire une rade
complatement .ouverte et qui, en cas de mauvais temps,
n'offrirait que pen ou point de protection aux navires.
A notre arrivie le petit warf se couvre instantanement
d'une foule curieuse et empressee, et nombre de barques
se ditachent du rivage pour venir jusqu'A nous. Tout ce
monde est avide de nouvelles, et il semble vraiment quenotre navire soit comme un fragment de I'Ame de la France,
la lointaine patrie. A I'heure ou nous mouillons, on dit
que les habitants sont dans un itat de surexcitation que
les derniers ivinements, I'druption du volcan, ne justifient
que trop. Quant a la terrible soufriere, cause de routes
ces terreurs, elle reste obstiniment voilCe d'ipais nuages
qui nous en dirobent le sommet et son crat6re d'ou la
mort peut jaillir d'un moment a l'autre.
Nous partons en pleine nuit, et nous passons vers les
deux heures du matin & to milles au large des ruines de
Saint-Pierre de la Martinique; ainsi l'exige la prudence,
car la redoutable montagne Pelde ne parait pas encore avoir
dit son dernier mot et il est bien inutile de s'exposer pour
avoir le triste plaisir de contempler quelques instants la
plaine calcinie par la recente eruption, et qui recouvre
trente mille cadavres. A sept heures nous entrons en rade
de Fort-de-France, et nous accostons bord a quai, pendant
qu'en ville, toutes les cloches sonnant a la volie annoncent
le retour du premier pasteur du diocese. Le rivage se couvre en un clin d'eil de fonctionnaires, de parents et d'amis
et, entre notre navire et la terre, il s'etablit, d'un commun
accord, un systeme de communication par telegraphie sans
fil, dont les mains et les mouchoirs font tous les frais.
Comme aucunide'ces [signaux ne s'adresse i nous, nous
admirons la magnifique rade dont les eaux paisibles etincellent au soleil du matin. A droite et A gauche, nous
voyons s'ouvrir, dans les terres, des criques bien abrities
6
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oi. des godlettes attendent leur chargement de sucre; la
ville elle-mdme nous apparait comme peinte sur le penchant
des collines boisees qui lui servent de cadre. A huit heures
nous quittons le Canada et nous prenons place dans un
canot du gouvernement qu'on a mis a la disposition de
Mgr de Cormont et dans lequel nous nous installons bravement... comme etant de la suite de Sa Grandeur. Nous
allons debarquer a 5oo metres plus loin, et quelques instants apres, Sa Grandeur, qui a revdtu sur le rivage meme
ses insignes ipiscopaux, se met en marche vers lacathedrale,
precedee d'une procession magnifique et au milieu d'une
foule sympathique et joyeuse. Les noirs, surtout, laissent
eclater une joie naive et enthousiaste, et c'est plaisir de
les voir se precipiter au-devant de leur devque, qui les benit
avec une emotion visiblel La cathedrale est comble: blancs,
noirs et mulitres s'y confondent dans une fraterniti touchante qui malheureusement n'est pas de tous les jours,
amends par un mdme sentiment de reconnaissance et d'amour envers celui qui apporte aux survivants du dernier
tremblement de terre, avec des paroles d'espirance et de
consolation, les secours qu'il a recueillis durant son douloureux pelerinage a travers la France. La cdrimonie se
poursuit, pendant que je c6lebre la sainte messe a un autel
lateral, et Monseigneur, apres avoir ecouti les paroles de
bienvenue que lui adresse M. l'archipretre, tient a son tour,
malgri la fatigue, a adresser a la foule qui I'entoure, quelques mots vraiment jaillis du cceur, etqui seront comme un
baume sur des plaies a peine cicatrisdes. Je suis sdr que
tout le monde emporte de cete touchante ceremonie une
impression de calme et d'apaisement, rimpression surtout
que seule la religion catholique a le secret de fermer des
blessures comme celles qui viennent de faire saigner
cete infortunde colonie.
On nous offre gracieusement 1'hospitalitd au presbytere,
atnous acceptows d'auant plus voloatiers que pendant ces
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deux jours, la vie sera insupportable a bord du Canada, ot
l'on va faire du charbon. Mieux vaut done le jardin du
presbytere avec sa fontaine et ses grands arbres toujours
verts que le pont de notre vieux navire ou la poussiere
noire aura droit de citd durant deux fois vingt-quatre
heures. Durant mon court sijour en ville, j'ai tout le temps
de m'apercevoirque frlement mulitre et noir Plemporte de
beaucoup sur lautre.
Nous quittons la malheureuse coloniele to fevrier, avec
un profond sentiment de tristesse, en pensant que ce cadre
charmant sert de champ clos, lui aussi, aux tristes debats
de la politique, en songeant surtout aux rancunes chaque
jours plus accusees qui divisent les deux races qui doivent
y vivre c6te A c6te. Le lendemain matin, vers sept heures,
nous sommes... dans la Bouche du Dragon! Rassurezvous: ce nom redoutable disigne simplement un etroit
passage entre deux ilots verdoyants, un peu en avant de la
-rade de Port-d'Espagne, capitale de la Trinidad. Les
approchesde cette rade sont vraiment superbes. Nous longeons une c6te paree d'une belle verdure reposante, o6 qa
et I, dans des recoins d'ombre, nous apercevons quelques
maisons modestes qui feraient les dilices d'un ermite. Nous
depassons quelques ilots minuscules qui sont tous habites; I'un d'eux est juste assez grand pour contenir
une maisonnette d'dtroites dimensions, et un jardin grand
comme un mouchoir de poche : nous devons etre au
pays des Robinsons. A notre entree dans la rade nous
sommes accueillis par une fusillade tr6s nourrie qui d'ailleurs ne s'adresse pas a nous': c'est rout simplement un
cuirasse italien revenu de blocus de la Guayra (Venezuela)
qui fait des exercies de tir sur un but mobile qu'une chaloupe a vapeur promene a quelques centaines de mitres de
distance. Nous apercevons les deux croiseurs anglais Ariadn
et Retribution,revenus aussi du blocus de la Guayra, et les
trois pauvres canonnieres vindzuiliennes capturies au cours
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le thietre du conflit: c'est en effet le 12 dans rapres-midi
que nous jetons I'ancre en face du fameux port de la
Guayra. Disons simplement que laGuayra n'a rien de Brest,
de Toulon ni de Marseille. C'est encore une bonne rade
foraine dont le principal avantage est sans doute d'etre
situee a une heure et demie de Caracas. En fait de navires
sur rade, il n'y a que le croiseur anglais Tribune seul
charge de continuer le blocus, et le croiseur franCais Troude
qui est venu attendre son second (commandant) que nous
avons A notre bord.
Le fort qui domine la ville a jugi propos d'arborer deux
drapeaux, sans doute comme un defi et comme une protestation d'independance. Mais ses deux etages de murailles
blanches offriraient une jolie cible,etlescanons du croiseur
anglais doivent griller d'envie de loger li dedans quelques
obus. Ils n'auront pas cette satisfaction, et des le lendemain,
nous apprenons la levee officielle du blocus.
z3 f6vrier.

Nous defilons le long d'une c6te deserte, inhabitie et
inhabitable: du sable breli par le soleil, c'est tout le spectacle que nous avons sous les yeux. Un fort vent arriere
nous favorise et nous fait gagner 3o ou 40 milles durant la
nuit: vers six heures du matin, apparition d'une longue
bande de terre basse au milieu de laquelle se dresse une
sorte de tour en fer evidemment destinee a supporter un feu
durant la nuit; en arriere, on distingue une autre bande
de terresablonneuse, et entre les deux, un large courant
d'eau jaunitre: c'est l'embouchure du rio Magdalena, large
riviere oi il y a, me dit-on, plus de sable que d'eau et
moins de truites que de caimans: c'est cependant la route
que va suivre, pendant deux on trois semaines ( oui,
vous lisez bien, a semaines i ), la majeure partie de la colonie espagnole embarquie sur le Canada et qui se rend A
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Medelin, ville de cinquante mille habitants dans l'intrieur
de la Colombie.
Vers deux heures du soir, nous accostons au warf de
Savanilla, qui porte encore a I'arriere les deux canons
de chasse ou de retraite dont on l'avait armd. Savanilla
figure sur la carte. Elle ne se compose que d'une demidouzaine de constructions 6parses au bout d'une longue
jetie de 8oo m6tres de long. La vraie ville est Baranquilla
A une trentaine de kilometres dans 'intirieur des terres, et
qu'un petit chemin de fer relie A la c6te anglaise : le gentleman A favoris roux et A lunettes d'or qae nous entendons
jeter des ordres brefs a ceux qui 1'entourent nous en avertit
suffisamment. II est vraiment extraordinaire ce digne fils
d'Albion: il va, vient, court, vole, interpelle celui-ci,
gourmande celui-li, empoigne cet autre par le bras, grimpe
sur la machine du train, sur Ie fourgon, dans les voitures;
bref, on dirait qu'ilest unedouzaine ! Et ces multiples tracas
ne lui font pas perdre une bouffee de lenorme cigare qu'il
porte A la bouche: quand on est pratique, on a du temps
pour tout, il suffit de savoir assurer la division du travail I
Nous avons la douleur, comme je vous Pinsinuais plus
haut, de voir debarquer quatorze des membresde la colonie
espagnole avec leurs cinquante on soixante colis, sans
compter les petits paquets de ces dames! ce sera vraiment
une lacune dans notre existence. Pendant que du fond du
coeur nous leur souhaitons bon voyage A travers les sables
et les caimans du rio Magdalena, un incident comique
vient faire un instant diversion: un passager du vapeur
espagnol juge a propos de profiter de la presence du Canada
pour renouveler chez nous sa provision de cigarettes; ii faut
croire que c'est chose prohibie, puisque, au moment o6
notre homme regagne son bord avec son paquet bien en
evidence sons le bras, il est appr6hende au col par un
douanier colombien dont lacasquette vaguement galonnie
n'avait.pas le moins du monde excite sa ddfiance. Cris,
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protestations, menaces, saisie du malheureux paquet de
tabac qui fait mine de vouloir perdre ses entrailles dans
cette lutte homrique; bref, l'ordinaire mise en scene d'une
dispute entre un reprdsentant de l'autoriti lIgitime, et un
contrevenant qui se croit dans son droit; finalement, force
dut rester A la loi, et Pinfortuni fumeur regagnait son bord
en maugreant, lorsque, 6 fortune, if avise A deux pas un
general colomb;en; vous savez qu'il en pousse par ici
comme des champignons apres une nuit humide. Saisir
loccasion au cheveu, exposer son cas, faire valoir ses raisons, fut pour 1'homme au paquet I'affaire d'un moment.
Le sefior general lanqa un appel, fit un signe, itendit sa
droite dans un geste largement protecteur, et le douanier,
obeissant jusqu'a la mort, restitua le paquet a son 16gitime
proprietaire qui ne manqua pas de fumer immediatement
une cigarette povocatrice sons le nez de son ennemi
morfondu. Le monte-charge du Canada.debarqua alors
methodiquement des quantitds de boites de conserves, etc.
pour les habitants de Bogota.
14 fivrier.

En route pour Colon, terme de la premiere partie de
de notre voyage. A peine sortis de Savanilla nous subissons un roulis formidable: le Canada, presque compl6tement dechargi, roule comme une vieille barrique: c'est
l'expression du commandant. Aussi, le diner est des plus
mouvementes : on a du mettre les violons (ce sont des
cordes paralleles tendues sur la table pour empecher la
vaisselle de rouler), ce qui n'empeche pas les verres et les
bouteilles de decrire des arcs decercle inquidtants. Lerepas
est presque triste : dans la salle a manger a moitid d6serte
une vrais mdlancolie plane etsemble trainer sur les coussins
vides et les tables veuves de leurs ornements habituels:
c'est la tristesse de la separation qui approche. Car, it n'y
a pas Adire, nous nous y sommes attaches A notre vieux
Canadaoh la Providence d'abord et le personnel ensuite
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nous regrettons presque d'avoir vu passer si vite.
Entre deux et trois heures du soir nons distinguons la
c6te, et avant quatre heures Colon apparait a son tour,
derriere un voile transparent de brume chaude, sur une
terre basse oi sont dispersdes, sans beaucoup d'ordre, des
maisons en bois d'aspect peu confortable. A quatre heures
et demie nous accostons Pappontement par une manoeuvre
des plus rdussies; it est trop tard pour prendre le train de
Panama, et nous passons encore la nuit A bord: cette fois,
plus de roulis, nous pouvons riparer un pen les desastres
de la nuit pricidente et prendre des forces pour la traversee
de Visthme. Demain, nous irons jusqu' I'h6pital pour
saluer nos chores sceurs, les Filles de la Charite, et leur
donner des nouvelles de France.
Mais permettez-moi d'arriter ici cette premiere partie
d'une narration. Je la continuerai trrs prochainement, et
j'espere vous conduire sans trop de difficultds jusqu'A Quito.
Vous savez sans doute que mon compagnon de voyage,
notre cher frere dtudiant Hellrigl, y est mort le 27 mai
dernier, apres avoir idifid pendant deux mois par sa resi*gnation souriante la maison des soeurs oh on favait transporte. Le pauvre enfant n'en est pas sorti une seule fois, et
son unique passage dans les rues de Quito adrd pour se
rendre a sa dernitre demeure. La jeurie province du Padfique dont il est le premier dufunt aura un bon protecteut
au ciel: car nous sommes bien strs que Dieu n'aura pas
fair attendre longtemps cette ame si pure A la porte de son
paradis. Paisse ce cher confrere nous obtenir biert des grgces: nous en avons grand besoin, ici comme en Prance.
En me recommandanmt Avos bonnes pritres, je vous prie
d'agrier, etc.
F. DRaout
.
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II. - DE BORDEAUX AU PEROU
Lettre de M. EMILE NEVEu, pritre de la Mission,
a M. MILON, secretairegeinral.
Ariquipa, le 1"novembre 9go3.

Me voili arrive a Arequipa sans accident ni inconvdnients
d'aucune sorte. Je m'habitue petit i petit a mon nouveau
genre de vie et j'itudie avec ardeur la langue castillane.
Deja, je puis faire le catichisme, la clisse de lecture, etc.,
et ainsi j'ai la consolation de soulager un peu nos confreres
qui, comme vous le savez, sont bien charges. Entre temps;
a c6ti de M. le supirieur, le veniri M. Duhamel, j'observe, j'icoute et je vois, et I'admiration que j'avais jadis
pour les oeuvres d'Arequipa va toujours grandissant.
Je vous envoie les quelques petites remarques que vous
m'aviez demanddes sur mon voyage. Ce sont des ditails
tres positifs et bien matiriels; qu'on les excuse en pensant
que les missionnaires qui auront i faire le mime voyage
seront bien aises d'etre ainsi renseignis.
I. -

VOYAGE DE BORDEAUX A PANAMA

I. L'EMBARQUEMENT. - C'est A la gare maritime, a onze
heures trente, que le train part de Bordeaux pour Pauillac,
le 26 de chaque mois. On pent arriver ABordeaux le matin
mime et se rendre A la gare maritime -

un tramway y

conduit - pour faire enregistrer ses bagages. L'enregistrement a lieu des sept heures du matin, et il est bon de profiter de la premiere heure pour n'avoir pas A attendre longtemps; on peut d'ailleurs apres 1'enregistrement se retirer
pour;dire la sainte messe, etc.
Les bagages sont enregistr6s jusqu'a Panama, de sorte
qu'on ne s'en occupe pas A Colon. Tous les bagages sont
enregistrrs, mime les petites valises, mime les colis que
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'on desire prendre pour la cabine. La franchise est sur la
ligne de Bordeaux a Colon de 5o kilogs; sur celle de Colon
i Panama de 90 kilogs; I'excident paye 35 centimes par
kilog. Pour faire transporter ses bagages de la gare du Midi
a la gare maritime il y a des charrettes A la gare du Midi. Si
on a fait envoyer les bagages par la Compagnie transatlantique, on n'a pas A s'en occuper, on les trouvera A la gare
maritime, mais ii faut avoir bien soin de garder le recdpisse
dilivri A un nom individuel, autrement on rencontre des
difficultes. Ci-joint un exemplaire de cette piece :
COMPAGNIE GiNgRALETRANSALTLANTIQUE.
5,

BUREAU

DU FRET

RUE DES MATHURINS

* Ligne du Havre - Bordeaux - Colon. Recepissi de
Colis Bagages C. G. T. Requ de MM. les Missionnaires
Lazaristes la somme de quinze francs pour frais de transport a forfait de Paris auquai d'embarquement a Bordeaux,
177, cours du Medoc, de 2 colis bagages 1155 et ii5o et
sous reserves des dilais de transport auxquels ont droit les
Compagnies de chemins de fer.

a Paquebot Labrador,ddpart du 26 aoit i903, passagers
s'embarquant A Bordeaux.
«MM. les passagerssont pries de reconnaltre leurs bagages et de
les faire enregistrer avant de s'embarquer. - Le reglement des
excedents se fera au moment de 1'embarquement.
On peut mettre en cabine beaucoup de choses: d'ailleurs,
on peut descendre A la cale une fois par semaine.
1oVoici quelques Renseignements
utiles : on trouvera en arrivant sur le bateau cartes postales
(io centimes), timbres, du papier A lettres gratuit, etc. Le
maitre d'h6tel vous assigne votre cabine et s'il n'y a pas trop
de passagers il n'y a. aucune difficulti i obtenir d'etre seul.
II est bon d'apporter un peu d'eau de Cologne; car parfois l'eau dont on se sert pour se laversent mauvais, et aussi
II. LE VOYAGE
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d'assez nombreuses chemises, car sur PAtlantique il fait
tres chaud : on peut avoir souvent besoin de changer. II
faut noter toutefois qu'A Fort-de-France des lessiveuses
reconnues par le bateau peuvent laver votre linge (bon
marche, s'adresser au garcon de cabine); on peut aussi le
faire laver sur le bateau.
Pour la messe on obtient facilement une cabine ou salle.
Pour le dimanche, cela depend des bateaux. 11 est bon d'apporter un assez grand nombre de livres et objets de distraclions pour soi et pour les passagers.
z2 Escales. -

La plupart ne sont pas faisables. A la Tri-

nidad, par exemple, on est a une heure- de la terre (prix,
5 francs); a Baranquilla il n'y a rien; a la Guayra il faut une
permission du president de la Republique. Seules celles de
Pointe-a-Pitre (t fr. 5o de canot) et de Fort-de-France (on
va au quai) sont realisables. La derniere mdme est obligatoire; on ne pent rester sur le bateau, car on fait du charbon
et il y a chaleur, desordre, malpropretd dont il faut se preserver. Au presbytire ces messieurs sont tres hospitaliers;
quelques-uns m'ont parli avec beaucoup d'affection de Mgr
Tanoux. L'hospitalit4 est vraiment donnde de tout coeur
(belle bibliotheque).
III. La D"BARQUEaENT. - Arrive i Colon, on peut.pr6venir notre confrere. M. Gougnon par tilegramme et se
rendre chez les Filles de la Charitd, ou prendre le train.
On n'a As'occuper de rien.
Arrive a Panama, le mieux est de prendre une voiture
(i fr. 5o) et de se rendre chez M. Gougnon. Tout pres de
chez lui, ily a une maisonde change; mais ii faut ne faire
changer que le moins possible, car 'argent de Panama n'a
cours qu'a Panama.
Le leademain, il faut se rendre aux agences des comi
pagnies (ouvertes depuis sept beures) pour se faire changer
son billet. De Ia, il faut aller retirer ses bagage. A la gare.
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Si on doit partir le jour meme on le lendemain, on les fait
rdexpedier pour le quai d'embarquement (la Boca), prixtres
minime. Si on ne doit pas partir le lendemain, il faut les
amener chez soi. C'est fort disagrdable et tres coateux, 15 a
25 francs.
Cet inconvenient, joint a Pennui de s6journer a Panama,
ville tres malsaine, doit faire songer aux confreres a prendre
en France un bateau qui soit en correspondance avec ceux
du Pacifique : le jeudi ou vendredi pour le sud; le mardi
pour le nord. Ce point est tres important. A noter aussi
qu'A Panama tout cst tres cher.
II. -

VOYAGE DE PANAMA A LIMA, MOLLENDO, ETC.

I. L'EMBARQUEMENT. - On se rend a la gare de Panama
pour prendre 14 le train de la Boca. Arriv6 a la Boca,
quai d'embarquement, on descend dans le bateau. Pour
avoir une cabine on s'adresse non au maitre d'h6tel,
mais au gargon. On peut done choisir sa cabine et obtenir
d'etre seul.
Pour faire embarquer ses bagages (de la gare de la Boca)
il y a une foule de fleteros qui s'offrent; il importe de se
mefier et de surveiller lembarquement. Ne payer qu'A la
fin (prix fixe, 5 A io francs).
Dans les compagnies du Pacifique, il n'y a pas d'enregistrement on vous force A mettre les caisses dans la cale,
sans vous donner aucun numero, d'oi le grave inconv6nient
d'attendre fort longtemps au moment du debarquement. On
doit payer, parait-il, 5 francs (2 sols 6o), par caisse; mais,
en general, on ne paye rien pour toute malle et tout objet
qu'on met en cabine. 11 est bon d'y mettre tout ce qu'on
peut.
II. LE VOYAGE. -

Les cabines sont meilleures que celles

qu'on a sur 'Atlantique, grandes et donnant sur le pont.
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Cete disposition empeche les passagers d'etre aussi bien
ensemble que sur les bateaux franqais. On ne voit presque
que ceux qui sont du meme c6te que vous. On est tres bien
pour dire la messe, et ii est bon d'emporter medailles et
scapulaires pour les marins. II est bon aussi de ne pas
mettre sa douillette au fond d'une caisse qui se trouvera en
cale (comme j'ai fait), car on peut avoir tres froid sur le
Pacifique.
Escales. - Le syst1me anglo-chilien est fort imparfait;
personne ne sailt quand on part. La regle est celle-ci : quand
on aura fini de charger, on partira. On ne va jamais a quai;
il faut prendre un canot (faire son prix). Ne pas se fier pour
I'heure du depart sur le sifflement du navire. On ne siffle
pas.
A Guayaquil, quel plaisir de voir les confreres venir vous
saluer et d'aller chez eux. Oh! quel beau jour passi avec
MM. Baudelet, Diete, Mantelet et Thiellement: on a bien
vite oublirtoutes ses fatigues.
A Lima, si les confreres sont prevenus, et il est toujours
bon de le faire (par exemple, en envoyant un cablogramme
de Payta, 4ocentimes par mot), ils viennent vous charger
a Callao; les soeurs ont un canotier attitrd.
Inutile de vous donner d'autres renseignements; avec le
bon M. Mivielle on est soignd, je dis plus, gAte. De meme,
pour le debarquement; ii est inutile de s'en preoccuper:
les confreres viennent toujours a bord vous chercher, et vons
eprouvez bien vite la viritd de cette parole de nos saints
Livres : Quam bonum et quam jucundum habitare fratres
in unum.
E. NEVEU.
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REPUBLIQUE ARGENTINE
DE MARSEILLE A BUENOS-AYRES

Relation de voyage adressee par M. Joseph CAUSSANEL,
pritre de la Mission, a M. Frideric CAUSSANEL, protre

de la mdme Congregation.
Le 24 juillet 9Io3, au matin, un petit groupe deprdtres
de la Mission, montaient en pelerinage &Notre-Dame-dela-Garde, dont le sanctuaire domine la ville de Marseille.
Ces missionnaires se disposaient A partir pour l'Amirique.
ls cilebrarent le saint sacrifice avec grande ferveur pensant non sans emotion qu'ils allaient quitter la terre de
France, traverser I'Occan et puis evangeliser les habitants
du nouveau monde. ls imploraient la Vierge de misdricorde, I'Etoile de la mer. Puis pleins de confiance, ils s'iloignaient du sanctuaire de la Vierge et, redescendant a Marseille, se rendaient au port dela Joliette. Treize missionnaires
prenaient place sur le paquebot Provence,de la Societ6 des
transports maritimes : MM. Joseph Caussanel, Marius
Fargues, Jean Thoillier, Alexandre Sarda, Marie-Antoine
Bulhon, Antoine Van Pol, Louis Caumette, Etienne
Grousset, Firmin Gareil, Louis Castamagne, Louis Dazet,
Georges Lalande et Denis Vitalis.
Pendant que le bateau se disposait a lever I'ancre eut
lieu une arrestation mouvementee. Un malfaiteur qui
a surveillait a les passagers, essaya de s'emparer d'une
valise. Les hommes de I'&quipage observaient heureusement I'audacieux voleur. Ils se mirent l'oeuvre pour le
saisir. En un din d'oeil le filou se degagea de leurs mains,
xeussit a sortir du paquebot et atteignit le quai. LA, eut lieu
une veritable chasse A I'homme. Le mallaiteur fut enfin
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arr&et et hvrde la justice. A la suite de cet incident, vers
trois heures de I'apres-midi,le paquebot Provence quitta le
port de Marseille; sa marche dtait lente et majestueuse.
Tous les passagers dtaient sur le pont pour observer les
mouvements du bateau long de I 8 metres.
De nombreux passagers voyaient la Mediterranie pour
la premiere fois. La mer n'etait pas tres calme. Le tangage
et le roulis incommoderent presque aussit6t de nombreux
missionnaires. Le premier repas a bord eut lieu & cinq
heures du soir. Nous 6eions une douzaine a table au
moment du Benedicite; a la fin da repas nous restions
seulement trois. Le mal de mer avait oblige dix compagnons de route a quitter la table.
La nuit du 24 au 25 fut assez bonne. Plusieurs missionnaires chercherent un pen de repos en dehors. Certaines
cabines auribuees aux missionnaires renfermaient quatre
couchettes semblables A des berceuses ou A des rayons de
bibliothbques. Deux sur quatre dtaient a I m. 7 ode hauteur.
Impossible d'occuper ces deux nids sans le secours d'une
echelle.
25 juillet. - Comme ii fallait passer i bord pres d'un
mois, nous avions emporte une chapelle et tout ce qui etait
necessaire pour le saint sacrifice de la messe. Une des plus
belles cabines fut gracieusement mise a notre disposition
pat le commandant de la Provence; un autel fut dress6 et
le samedi 25 juillet deux des missionnaires eurent le bonheur de dire la messe. Les autres purent communier.
Dans la soiree du mime jour nous arrivames au port de
Valence en Espagne.
26 et 27 juillet; escale d Valence. Le bateau dut
suspendre sa marche pendant quarante-huit heures le 26 et
le 27 juillet. C'tait un repos ou un arrdt considerable, mais
nicessaire. La Provence devait emporter en Amerique une
grande quantiti de marchandises; or il edt etE impossible
d'avoir des hommes de peine pour charger le navire le
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dimanche. En outre, des courses de taureaux avaient lieu
i Valence le 26, et les Espagnols n'eussent pas sacriid cette
partie de plaisir. Nous restAmes done au port de Valence
toute la journee du dimanche et une partie de celle du
lundi. La messe fut cel6br6e dans la petite chapelle du
bateau ou dans quelque paroisse de la ville. De nombreux
Espagnols furent autorisss a visiter notre paquebot. L'ancre
fut levee le lundi au soir a dix heures a la grande satisfaction des passagers. Le bateau glissa en quelque sorte sur
les flots. Nous avions une mer d'huile, comme on dit.
28juillet.-Au matin les passagers qui etaient sur le pont
d6couvraient a I'horizon comme un globe de feu; c'dtait un
phinomene ravissant. Le solcil qui se levait semblait sortir
des flots. Le ciel etait tres pur; on respirait un air delicieux.
Vers le milieu du jour le thermometre monta rapidement.
Les passagers etaient tres gais.. Pas un vide ce jour-la a
table. Dans la soiree du 28 juillet la Provence longea
les c6tes d'Espagne. Nous apercevions A droite d'inormes
rochers nus et qui semblaient &ortirde la mer.Ces rochers
servirent jadis d'abri et de defense aux Maures, maitres de
la peninsule Iberique.
29 juillet; Malaga. - A I'aurore nous avions sous les
yeux la rade et le port de Malaga, au-sud de r'Andalousie;
la Provence mouilla bient6t dans Pavant-port. Malaga -a
cent dix mille habitants, etsa position est vraiment belle.-La
ville est assise sur les bords de la mer et au pied de montagnes assez ilevees; son climat est tr6s chaud. Du port on
aperqoit tres bien la cathidrale qui domine la ville, et il
est tres facile de se rendre A Malaga, si le bateau s'arrdte.
Une multitude de barques edlgantes transportent les
voyageurs desireux de faire des excusions.
29-3 juillet; de Gibraltara Maddre. -- Le 29 dans
I'apres-midi la Provence poursuivait sa route vers l'Ame-rique. Pas un nuage au ciel, la mer etait calme; ce fut un
des plus beaux jours de la traversdee Notre paquebot entra
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aussit6t dans le detroit de Gibraltar qui unit la Mditerranee a rAtlantique entre 1'Espagne et le Maroc.
Alors ies passagers de la Provence virent se dirouler sons
leursyeux un tableau vraiment grandiose, Nous contemplions avec une indicible admiration une rade immense,
en pantie couverte pour les inormes vaisseaux d'une superbe
escadre anglaise; puis une grande ville qui s'itage sur le
talus ouest de la presqu'ile ; enfin les rochers qui dominent
les c6tes du Maroc.
Le paquebot sortit du detroit et vogua disormais sur
l'Atlantique. L'Ocean est moins calme que la Miditerranee.
L'tape de Gibraltar a Madere fqt une des plus fatigantes.
La mer etait houleuse; un bon nombre de passagers dtaient
malades ou abauus, et cause de ragitation des flots il eit
et6 imprudent de celebrer le saint sacrifice.
i"' aout; Madre.- Dieu ne tarda pas a nous rendre le
courage. Le paquebot entra dans la rade de Madere le
"' aooit. Cette lie portugaise est une petite image du paradis terrestre. Funchal, la ville principale, est tr6s pittoresque. L'ile est cilebre par son climat dilicieux et ses jolies
promenades. Au nord et a 1'est Funchal est environnee de
collines tr6s belles. Elles sont depuis le pied jusqu'a la
cime convertes fd'une
riche vegitation. Jamais les arbres ne
se denollillpn t c 6-= " ^.t,
T-r:--- _
sedipouln-.....de I.rs i, ll.s. Li,•
r y est inconnu. Le
thermomtere oscille entre 12 et 25 degres au-dessus de
zdro. L'on a toutes sortes de fruits et a toutes les' epoques
de P'annee.
2 aofit, dimanche. - Le 2 aodt, la Provence se dirigea
vers Dakar, port du Sinegal. L'Ocian dtait un peu agiti;
toutefois plusieurs missionnaires eurent le bonheur de cildbrer la messe; les autres firent la communion. Vers
huit
heures du matin, on.dressa sur le pont du navire un
autel
par ordre du commandant. Un des quatre Peres blancs
qui
se rendaient au Senegal celdbra le saint sacrifice. Les
officiers du bord, le capitaine en tete, entendirent cette
messe.
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On y chanta 'Ave maris stella, 0 salutaris et un cantique
de circonstance. L'atitude de tous les assistants fut tras
edifiante. Le cceur de tous les missionnaires avait 6ti repose,
dilat6 par la vue de cette ceremonie religieuse. Un instant
ils oubliaient les fatigues d'un voyage qui itait loin de toucher a son terme.
4 aott; Dakar. - L'arrivde A Dakar n'eut lieu que deux
jours plus tard, le mardi 4 aott. Chose surprenante, avant
d'atteindre le port franqais du Senegal, nous eOmes des
jours froids, sombres, pluvieux. Mais a Dakar le thermometre remonta tres vite. Nous respirions un air chaud,
surcharge de vapeur. Nous ne fimes en quelque sorte que
saiuer cete terre franqaise. Les Peres blancs se separerent
A Dakar des autres passagers. Ils allirent poursuivre sur
terre leurs pdrigrinations. Le commissariat du bord se mit
A notre disposition pour les correspondances, et de nombreuses cartes postales furent expedides en France.
4-14 aoit ; la grande etape de Dakar 4 Rio de Janeiro.
- Jusqu'au4 aoit notre navire la Provence ne s'etait guare
dloigne des c6tes d'Afrique. II longeait ces c6tes pour toucaer au Sentgal. Des qu'il s'eloigna de cette colonie francaise, il inclina a !'oes ctt se dirigea franchement vers le
nouveau monde; et nous traversimes alors l'ocean Atlantique dans le sens de la largeur. II fallut dix jours pour
effectuer cette traversee. La distance A franchir etait de
5 a 6 ooo kilometres.
Cette partie du voyage on cette dtape de Dakar A Rio fut
la plus dure comme la plus longue. Durant dix jours, pas
de vari6tes, pas d'escale. Nous etions jour et nuit en pleine
mer, c'itait le ciel au-dessus de nos tdtes et & nos pieds
l'immensiti de I'Ocian. Le meme horizon s'offrait sans
cesse a nos regards des que le soleil brillait.
Parfois le ciel se chargeait de gros nuages; le vent soufflait avec violence; la pluie tombait, et~lle etait alors abondante et impetueuse.
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Mais queiles itaient les occupations des passagers au
cours de cette longue traversie de dix jours ? - En gendral
les passagers se promenaient sur le pont ; on contemplait
la mer et les marsouins qui se montraient de temps en
temps, ou les petits poissons ailes qui volaient a la surface
des flots. D'autres causaient dans la salle a manger. Quelques-uns lisaient ou faisaient de la musique. Les s6ances de
table se prolongeaient longuement pour les gens du
monde. Le service, du reste assez varie, y etait fait tres
lentement. II y avait il pour les desceuvrds un moyen de
tuerle temps ou encore Aleurs yeux de bien employer et de
passer agreablement une paric de la journ6e.
Quant aux treize missionnaires ils itaient ensemble A
table et leurs seances y 6taient moins longues. La celebration du saint sacrifice entre cinq et sept heures, la recitation du breviaire, les autres exercices de pidtd, les lectures,
surtout l'6tude de la langue espagnole, quelquefois une
partie d'ichecs, les conversations, les promenades sur le
pont, le travail de la correspondance, telles itaient leurs
occupations et leurs recreations durant cette longue traversee sur rAtlantique.
9 aout, dimanche. - Ce jour-la un des missionnaires
celebra la messe sur le pont. Le commandant Ferrari, le
commissaire du bord et les officiers assisterent i cette
messe. On chanta. A Lissue de la cer6monie, ils eurent I'amabilit6 de conduire tous les pretres sur la passerelle du
capitaine. Sur cette passerelle se tient nuit et jour l'officier
de quart qui a la direction du paquebot; de it il a une vue
plus etenduc encore sur la mer. Nous ddmes accepter
un rafraichissement que le commandant nous offrit de sa
propre main et avec une grice exquise. Nous etions au
milieu de compatriotes. On se serait cru encore sur la
terre de France, tant les officiers du bord nous temoignaient
des sympathies, P'heure de exil.

i4et 15 aodt; une escale A Rio de Janeiro.-Le i4aout,
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la mer itait calme; une douce brise soufflait. Le ciel
etait assez pur. Au lever du soleil de nombreux passagers
itaient sur le pont. Tout &coup nous aperjimes dans le
lointain des rochers nus qui emergeaient de l'Ocian, puis
des montagnes avec des pics tres nombreux et tres
6levis. C'itaient les c6tes de PAmirique qui se montraient
pour la premiere fois a nos yeux. Avec quelle emotion
nous contemplions cette terre qui allait devenir notre
patrie d'adoption, Quelques heures s'ecoulerent et le paquebot Provence entra dans la rade de Rio de Janeiro, une
des plusbelles do monde. Elle est large et elle a une longueur de pres de 40 kilomttres. Tout ce que nous avions
vu de plus beau, ce qui nous avait charmes a Gibraltar
nous paraissait pen de chose compare &ce que nous avions
sous les yeux. C'6tait partout, au milieu des passagers,
des cris d'admiration.
Rio est la capitale actuelle du Bresil. Elle compte environ sept cent mille habitants. Cette capitale, sans dtre tres
remarquable, comprend cependant quelo-es beaux quartiers, de superbes idifices, et une allie de palmiers peut-utre
incomparable. Les environs de cette ville, dans laquelle
sevit souvent la fievre jaune, sont ravissants.
Notre Congrigation a deux importantes maisons dens la
capitale du Brisil, celle du visiteur et la Grande-Misericorde (Santa Casa da Misericordia).
Notre paquebot mouilla dans la rade de Rio le vendredi
matin, 14. L'ancre ne fut levee que le lendemain dans
l'aprds-midi. Nous eomes l'avantage d'embrasser nos confreres, de visiter leurs maisons et de passer une nuit sur la
terre ferme. Ce qui nous frappa particulibrement, ce fut
le grandiose h6pital de la Misricorde. Les Filles de la
Charit6 y prodiguent leurs soins A quinze cents malades
environ. MM. Frichet et Azemar y exercent les fonctioe
d'aum6niers.
Cestau Bresil que nous nous s6parames de MM.Castama-
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gne, Gareil, Lalande, Van Pol et Vitalis. Leur voyage sur
mer itait termipd.
i5 aoit; depart de Rio. -

Le jour de rAssomption,

apres avoir celkbri la messe et prie a la Grande-Misericorde, nous allames reprendre notre place sur le paquebot.
M. Dehaene et M. Frechet nous accompagnerent jusqu'au
bateau. Nous restions huit missionnaires. Le temps etait
humide, le ciel couvert, il t< .abaitune pluie fine qui nous
chassa du pont. 11 fallut se rifugier A la salle A manger. Le
dimanche 16 nous etions a Santos, port de Saint-Paul. 11
fallut y passer deux jours. La Provence devait decharger
un grand nombre de tonneaux de vin et prendre des sacs
de-caf6 par centaines. Pendant ce long arrdt nous pimes
contempler a loisir une baie qui ne manque pas d'originalitd. A droite et a gauche les yeux se reposent sur un pays
accidente, un sol tourmentd. Ily a des pics, des ravins,
des torrents et partout une riche v6g6tation, de hautes
iougeres, des palmiers, des bananiers, etc.
Le mardi dans I'apres-midi le navire reprit sa marche. II
longea les c6tes du Brisil et de la Plata. La mer n'etait pas
tr&s bonne; le temps itait froid ; les passagers etaient toutefois assez gais : ils arrivaient au terme de leur voyage.
C'diait leur grand sujet de consolation.
21 ao2t ; Montevideo. -

Le vendredi

21

aoCt, la Pro-

vence touchait A Montevideo et mouillait seulement quelques heures dans son admirable rade. La mer etait unie.
et il n'y avait pas un nuage an ciel. Nos yeux se reposaient
avec delices sur une colline qui domine la mer. Cette colline est couverted'edifices. C'est la coquette cite de Montevideo avec ses deux cent mille habitants. Nos confreres ydesservent uneparoisse. M.Thoillier, un de nos compagnons de
route, dtait destined Montevideo. I vint toutefois avec nous
saluerM. le Visiteur dans la capitale de l'Argentine. BuenosAyres n'est qu'A une demi-journie de Montevideo.
22 aout ; arrivie A Buenos-Ayres. -

Notre paquebot
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franchit ladistancequi s6pare Montevideo de Buenos-Ayres
dans la nuit du vendredi au samedi. A huit heures du
matin, le 22 aodt, ii entra lentement dans le port de Buenos-Ayres.
II fallut plusieurs heures pour descendre a terre, reconnaitre les bagages et les retirer des salles de visite de la
douane. Lorsque tout fut termind nous primes avec les
confreres qui dtaient venus nous attendre au port, deux
voitures qui nous transporterent rapidement I la Calle on
rue Cochabamba,oi est notre maison. Le voyage, qui avait
duri pres de quarante jours, dtait enfin termind, du moins
pour le confrere destine A la maison de Buenos-Ayres. Ses
compagnons de route destines A Santiago, A I'Assomption
etSaint-Jean de Cuyo se reposerentquelques jours dans la
maison du visiteur.
Buenos-Ayres, 5 octobre igo3.

Me voili installd. Je m'occupe de trois jeunes siminaristes qui font leur noviciat a Buenos-Ayres. Its sont tres
dociles et tres respectueux.
Puis, je dois etudier la langue espagnole. Je prepare des
sermons de retraites, pour suivreles instructions de notre
venerable visiteur. Le temps, ainsi employd, passe tres vite.
Je puis aussi rendre quelques petits services pour le ministere. La maison de la rue Cochabamba, notre maison, esttrs grande; nous avons deux colleges, Pun gratuit,
P1autre payant. Plus de cinq cents eI~ves y recoivent Pinstruction. L'on y prepare particulierement A la premiere
communion les enfants du peuple; c'est pour ces enfants un
grand avantage.
II y a encore une chapelle publique A desservir. II y a.
dans la ville treize ou quatorze maisons des Filles de" la
Charitd. Nous tacherons de travailler, ici comme en France,
pour la gloire de Dieu et d'etre utile aux ames.
Joseph CAUSSANEL.
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES

24. Par une reponse de la Sacree Congregation des

Evdques et Riguliers,du. 4decembre 9o3, aet6 resolu cet
important cas de conscience concernant la Congregation
de la Mission.
Duanr. - I. Se debba confermarsi o revocarsi la decisione della
S. C. dei VV. e RR. del 23 settembre z 88 nel caso.
Et quatenus negative ad primum affirmative ad secundum.
II. Se la dipendenia dei Missionari dalla giurisdi-ionedegli Ordinari siestenda anche ad altre materie deforo interno.
- In Congregatione generali habita in Palatio Aplico Vaticano die
Si decembris 19o3, Emi ac Rmi Patres responderunt:
Ad I et II ad mentem. Mens est : quod Alumni Congregationis
Missionis valide confiteri possint penes quemlibet Confessarium ab
Ordinario loci approbatum, facto ad cautelam verbo cum Smo.
Et facta de his Smo D. N. Pio Papae X per infra scriptum Cardinalem S. C. EE. et RR. Prafectum relatione, Sanctitas Sua resolutioriem S. ejusdem Congregationis ratam habuit et confirmavit die
14 decembris labentis anni

90o3.
D. Card. FERATA, Prcef.

Ph. GIusTru,

Secret.

25. L'INDULGENCE DE LA PORTIONCULE. - Comme d'habitude cette concession a iet renouvelee, it Pexpiration de
'Indult accordd en faveur de tous les fideles pour les
cbapelles des Filles de la Chariti.
LkoN XIII, PAPE.
AD FUTURAX RaI MEXORIAM. -

Pour augmenter la piete

de. fiddles et contribuer au salut des Ames, et ayant considcre, dans notre chariti, les tresors celestes de l'Eglise; A
tous et a chacun des fiddles chritiens de Pun et de Iautre
sexe qui, vraiment penitents, s'itant confesses et ayant communie, visiteront une eglise ou un oratoire quelconque
dependant d'une des pieuses maisons des Filles de la Charite, dent la Compagnie est unie i la Congregation de la
Mission, et en quelque lieu de la terre que ce soit, nous
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accordons - pourvu que tout ce qui est & observer soit
observe, et qu'il n'y ait dans iendroit meme ou A une distance de mille pas de lI,ni une dglise de l'ordre de SaintFrangois ni quelqueautre iglise ou oratoire public qui soit
en possession de la meme Indulgence -- de gagner chaque
annee, le second jour du mois d'aoit, depuis les premieres
vdpres jusqu'au coucher du soleil de ce jour-la, toutes et
chacune des indulgences dites de la PORTIONCULB, et d'obtenir la rdmission des peches et la relaxation des penitences,
qu'ils gagneraient et obtiendraient sils visitaient en personne 'une des dglises des freres ou des religieuses de
'ordre de Saint-Franqois. Uls doivent, dans ces dglises ou
oratoires, adresser a Dieu des. prieres pour la concorde des
princes chrdtiens, Pextirpation des hiersies, la conversion
des pdcheurs et I'exaltation de la sainte Eglise notre mere.
Cette concession est faite de notre autoriti apostolique,
en vertu des presentes et pour dix annies seulement. Nonobstant la regle suivie par nous et par la chancellerie apostolique de ne pas accorder d'indulgences ad instar; nonobstant aussi toutes autres constitutions et prescriptions
apostoliques et toutes autres dispositions qui y seraient
contraires...
Donne a Rome, pres Saint-Pierre, sons l'anneau du
Pdcheur, le 26 mai 9go3, de notre pontificat la vingtsixikme annee.
Pour le Card. Macchi, NcoLs.As MAamu.

INDULGENTIAM PORTIUNCtUE
LUCRtAI

POSSUNT OIMNS VISITANTBS CAPELLAS AUT ORATORIA FILIARUM
CHArTATIS. -

ADorOTuaAjnt& REx

xo

26 JUuNI 19o

u.-

3

; AD DECENNUUM.

Ad augendam fidelium religionem et

animarum salutem co=sletibus Eccleiias

thesauris pia caritate intenti

omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere peenitentebus et confessis ac . Communione refectis qui quam libet ex eccli-

siis vel oratoriis piis domibus adnexis Filiarum Charitatis Congregationis Missionis, ubique terrarum existentibus servatis servandisac
dimmodo in respectivo loco nall exstet, vel mille passuum intervalo distet Franciscalis Ordinis aut alia qualibet Ecclesia vel publi-
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cum oratoriumin quo eadem Indulgentia concessa sit die secunda
mensis augusti a primis vesperis usque ad occasum solis diei
kuiusmodi singulis annis devote visitaverit et ibi pro Chr'stianorum
principum concordia heresim extirpatione, peccatorum conversione
ac S. Matris Ecclesia exaltatione pias ad Deum preces effuderint
ut omnes et singulos de Portiuncula nuncupatas Indulgentias, peccatorum remissiones et pcenitentiarum relaxationes consequentur quas
consequeretur, si quamlibet ex Ecclesiis Fratrum monialiumve Ordinis S. Francisce personaliter ea ipsa die ac devote visitaverunt de
apostolica Noa Aucte, temore presentium ad decennium tantum
concedimus. Non obstantibus nostra et cancellaria Aplica regula
de non concedendis indulgenti:s adinstar aliisque constitutionibus ee
ordinatinationibus Aplicis ceterisque contrariis quibuscumque.
Datum Roma, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, dit
XXVI junii MCM[I. Pontificatus nostri anno vigesimo sexto.
Pro Domino Card. Macchi, NicoLAus MasmI, subst.
26. L'oFFICE DU PATRONAGE DE SAINT VINCENT DE PAUL. -

Cette fite entraine quelques modifications a faire dans

rOrdo pour 1904 deja expedie aux diverses maisons. On
trouve 1'indication ditaillde de ces modifications sur un
feuillet placd &la suite du texte du nouvel office imprim6
pour 6tre ajoutd au briviaire.
D'une maniere ginerale, pour avoir les nouveaux offices,
messes, etc., on peut s'adresser soit aux divers 6diteurs de
breviaires, soit a la Procure de la maison-mire, rue de
S&vres, 95, a Paris.
27. Demande: LesAnnales ne pourraient-elles pas publier
de temps i autre les decisions de Congregations qui int6ressent les membres de nos communautes; dans plusieurs
maisons, surtout a l'etranger, on a difficilement connaissancede ces dicrets.
Rdponse : Quoique ce ne soit pas precisement Iobjet de
notre Revue, nous 1'avons dei& fait cependant en quelques
circonstances ; par exemple, pour ce qui regarde la messe
et les pouvoirs de confesser, durant les voyages sur mer. On
nous demande le texte d'une recente decision sur ce que
doivent reciter les clercs nouvellement ordonnes. Voici cc
texte :
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S. Rituum Congregatio in Gramatensi i i augusti 186o ad XIV decaravit: a Verba Pontificalis Romani Nocturnumtalis diei intelligi del
unico nocturno in feriali, vel de primo dominica, ut in Psalterio
id eat duodecim psalmorum cum suis antiphonis de tempore quem
Episcopus ordinans designare potest, vel ipsius diei quo habet ordinationem vel alterius pro suo arbitrio. Quando vero Episcopus nihil
aliud exprimit, quam id quod verba Pontificalis referunt, dicendum
ease nocturnum feria, que respondeat illi diei inqua facta eat ordinatio. * Insuper ex decreto ejusdem Sacra Congregationis no 4042,
Urbis, 27 junii t899 ad I. a Pro No-turno talis diei intelligendus est
nocturnus ferialis, vel primus festi aut dominicae in Psalterio, prouti
ordinatio in feria, festo aut dominica habita sit. a
Nunc autem alia quastio exorta et pro opportuna solutione proposita fuit; nempe: Utrum ad hunc nocturnum etiam psalmus Venite
exultemus, hymnus et lectiones addenda sint vel potius sufficiant
psalmi cum respectivis antiphonis ad talem nocturnum spectantes ?
Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgice omnibusque accurate perpensis, proposite questioni respondendum ease censuit: Negative ad

primam partem affirmative ad secundam. --D. Pa.
Atque ita rescripsit, die io julii 90o3.
D. PANICI, Archip. Laodicen., S. R. C. Secret.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Tsu (Andre), prdtre, decid6 a Ning-hai (Chine, TchiKiang), le 3 octobre i9o3, a f'ge de 6o ans, 37 ans de
vocation.

M. Allione (Joseph), prdtre, d&cedd & Turin (Italie), le
20 octobre 9o03; 35, 12.
Frtre Markiton (Antoine), clerc, decede A Cracovie (Autriche), le 17 octobre i9o3 ; 24, 5.

Frere Viala (Augustin), coadjuteur, dicedd A Loos (France),
le .x9 octobre 19o3; 81, 48.
M. Guidoui (Atile), pretre, decedd & Sienne (Italic), le
i8 octobre 1903; 55, 26.
M. Martinengo (Francois), pretre, dcidd iaScarnafigi
(Italic), le 20 octobre 19o3; 77, 59.
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Frtre Soria (Marcien), soadjuteur, dicedd a Madrid (Espagne), le 24 octobre 1903; 2o, 3.

Frere Redondo (Nicolas),

coadjuteur, dicdde a Madrid

(Espagne), le 25 octobre 19o3 ; 24, 9.

Frere Meschede (Clement), coadjuteur, dicedi A Terraba
(Costa-Rica),en octobre i1o3 ; 47, 9.
Frtre Gau (Ernest), clerc, decdd a Mazamet (France), e
8 novembre 19o3 ; 24, 5.

M. Vajano (Raphael), pretre, decid6 i Naples (Italie), le
15 novembre I9o3; 75, 48.
Frere Ponchel (Charles), coadjuteur, d6cede A Paris le
15 novembre 19o3 ; 58, 34.

M. Ryan(Guillaume), pretre, decid6 A Germantown(EtatsUnis), le 4 novembre 19o3; 72, 54.

Frere Lerho (Jean-Baptiste), coadjuteur, decd&i a Paris,
le 20 novembre 1903 ; 65, 33.

Frere De Carlo (Pantaldon), coadjuteur, dciddd

Naples

(Italic), Ie 26 novembre 1903; 70,43.

M. Alonso (Firmin),'prdtre, decedde

Manille (lies Philip-

pines), le 29 octobre Igo3 ; 26, to.

M. Bianchi (Joseph), pretre, d6cede a Genes (Italie), le
4decembre 19o3; 84, 29.

Frere Lazare (Thiophile), clerc, decede a Graz (Autriche),
le o1dicembre igo3; 21, 4.
M. Bianchi (Charles), pretre, decde iA Naples, Chiaja
(Italie), le 17 decembre igo3; 66, 43.
Frere Huguet (Marien), clerc, dicedd a Teruel (Espagne),
le i8 decembre 19o3; 25, 8.

NOS CHERES SCEURS
Valerie Lisinska, dicidde h la Maison de Charitd de Schroda,
Pologne ; 26 ans dAge, 8 de vocation.
Gemma Bruzzone, Asile Carlo Felice de Cagliari, Italie; 3r, 9.
Angelina Capres, Maison de I Providence i Fribourg, Suisse;
39, I5.

Clara Picqui6, Maison de Chariti Saint-Similien, i Nantes;
47, 29.

Marie Rattat, Maison de Jesus-Enfant a Ning-Po, Chine ; 5x, 31.
Catherine Leclaire, Maison principale a Paris ; 72, 5o.
Marie Ricci, H6pital de Grosseto, Italie ; 68, 44.
Helene Perraud, Maison de Jesus-Enfant i Ning-Po; So, 26.
Caroline Repuschinska, Prison de Vigaun, Autriche ; 42, 18.
Marie Jouanne, Maison de Charite de Montolieu, France; 72, 5o.
Marie Le Ridant, Maison de Chariti &Chateau-l'Eveque, France ; 50, a.

Marie-Thirrse Dachateau, Providence Sainte-Marie A Paris;
3i, 5.

Gabrielle Monlezun, Maison de Charite de Saint-Maurice, France ; 47, 29-

Marie Sagelet, Maison de Charitd de Cadouin, France ; 67, 49Marie Mac Neil, H6pital de Saint-Louis, Etais-Unis; 45, r5.
Marie Saudan, H6pital general de Cambrai, France; 54, 34.
Elisabeth Hohl, H6pital de Wolfsberg, Autriche ;43, i8.
Marie Sierra, Maison de Charite de Lujan, Republique Argentine; 73, 42.

Louise Arnoud, Maison de Charite de Saint-Brieuc, France;
79, 54-

Elisabeth Foulletier, Maison de Charite de Manson, France
65,46.
Catherine Zdzieblo, H6pital de Przeworsk, Pologne; 28, 4.
Marguerite Pinto, Orphelinat de Bahia, Brisil; 3x, 9.
Barbe Ryszewska, Maison de Charit6 de Cracovie; 55, 38.
Marie Moiriat, Maison principale & Paris; 8o, 59.
Jeanne Morgan, Maison centrale d'Emmittsburg; 83. 58.
Marie Waag, College Saint-Vincent de Rio de Janeiro; 75, 57.
Marie Bruschi, Maison centrale de Sienne; 60, 3o.
Marie Ravizzini, Maison centrale de Turin ; 46, 17.
Julie Carroll, Hospice des Enfants-Trouvds de Baltimore ;
72, 49-

Marie Gressard, Ecole Saint-Waast k Armentidres, France ;
49, 25.
Julie Massd, Orphelinat de Coulanges, France; 68, 48.
Rosalie Hauvette, Orphelinat de Nemours, France; 69,4.
Marie Berroche, H6pital de Rethel, France; 66, 45.
Marie Delpech, Maison de Charitd de Montolieu, France;
70, 43.

Agnes Muzio, H6pital Saint-Paul de Savone, Italic ; 48, 26.

Jacqueline Massobrio, H 6pital de Saluces, Italie ; 24, 2.
Justine Bisqueyburu,H6tel-Dieu de Carcassonne, France; 86,64.
Maria Labaca, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne;
64, 40.

Catherine M* Gwyn, Maison centrale d'Emmittsburg, EtatsUnis; 36, 6.
Josephine Happe, Hospice de Dampierre, France; 73, 5o.
Marie Jordan. H6pital general de Laibach, Autriche; 64, 29.
Therese Gregorec, Maison centrale de Graz; 18, 1.
Catalina Mas, Maison Saint-Nicolas de Valdemore; 62, 40.
Marie Picard, Hospice de la Grand'Combe, France ; 46, 27.
Anne Gandt, Maison centrale de Graz ; 26, .
Jeanne Jurie, Maison de Charit6, paroisse Saint-Frangois-Xavier,
a Paris; 76, 49.
Eugenie Delahaye, H6pital du Val-de-Grice, i Paris :47, x4.
Marie Deve, Maison Saint-Vincent a l'Hay, France ; 3r, 4.
Emilienne Bonvoisin, Maison de la Providence a Paris ; 71, 44.
Germaine Raval, H6pital de Lorca, Espagne; 66, 42.
Jeanne Granaud, Misericorde de Pau, France; 82, 52.
Anna Pissarello, Maison centrale de Turin; 78, 56.
Emma Kobalj, H6pital gineral de Graz, Autriche ; 19, 3.
Justine Puel, Hopital Saint-Jean-de-Dieu h Malaga; 67, 43.
Jeanne Genies, Hospice de la Grave i Toulouse; 77, 57.
Mary M* Faul, Hopital Sainte-Agnes a Baltimore, Etats-Unis;
61, 40.

Emilie Clouet, Maisoa de Chariti de Valognes, France ; 8o, 61.
Jeanne Courtinade, Hospice d'Uz&s, France ; 26, a.
Maria Echevarria, Maison de Charit6 de Saint-Sdbastien, Espagne ; 53, 3o.
Maria Garriga, College d'Oviedo, Espagne; 23, 4.
Jos6phine Bezlaj, Ecole de Gamlitz, Autriche; 29, 8.
Agn6s Poznie, Clinique de Budapest, Autriche; 21, 2.
Marie Cassoni, Maison centrale de Turin; 87, 63.
Therese Sealambrino, Maison centrale de Naples ; 6, 41.
Barbara Mausing, Asile des Enfants-Trouves de Buffalo, EtatsUnis; 42,23.

Marguerite Lamy, Maison de Charit4 de Chauny, France;
60, 39.

LUonie Sion, Hospice de Jdrusalem ; 57, 36.
Anne de Manneville, Maison centrale d'Alger; 29, 8.
Louise Joubert, H6pital militaire de Marseille; 73, 39.
Jeanne Armborst, Orphelinat de garcons & Graz; 25,
3.
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Felicit4 Robert, Hospice de Criel, France; 72, 49.
Honora Hickey, H6pital de la CharitB de la Nouvelle-Orleans,
Etats-Unis; 33, 7.
Maria Bracco, H6pital militaire d'Anc6ne, Italie ; 67, 44.
Thekla Weichselbaumer, H6pital de Schwarzach, Autriche;
47, 20.

Maria Larequi, Hopital gendral de Madrid; 7 5 , 5z.
Maria Benet, H6pital de Manrese, Espagne; 63,.41.
Francisca Castiella, Hospice des Enfants-Trouvis 5 Pampelume,
Espague ; 29, 6.

Josefa Campdelacrem, Bienfaisance de Valence, Espagne; 27, 7.
Encarnacion Gomez-Santaella, Hopital de Leon, Espagne;
64, 31.
Hunigunde Schutz, H6pital gendral de Laibach, Autriche
38, 17-

Leocadie Hartwich, Maison centrale de Culm; 3i, 9.
Noemie Boissier, H6pital civil de Constantine, Algerie; 3o, ioMarie Desbordes de Jansac, Maison de Charitd de Chasseneuil,
France ; 70, 34.

Nerguise Eivase, Maison de la Providence d'Ourmih, Perse ;
7', 53.
Ellen O'Brien, H6pital de San Jose, Atats-Unis ; 60, 39.
Adelaide Vien, Maison principale i Paris; 55, 3o.
Elisa Rivat, H6tel-Dieu de Rennes ; 40, i3.
Rachel Blackburne, Maison centrale d'Emmittsburg; 86, 62.
Marie Vignal, H6tel-Dieu de Chateaudun, France; 66, 44.
Louise Dubouchet, H6pital militaire de Lyon ; 7r, 45.
Amabilia Delfino, Asile N.-D.-du-Carmel, a Buenos-Ayres ; 28,8.
Pauline Valenzani, Maison centrale de Turin ; 61, 34.
Marie Bonini, Maison centrale de Turin ; 68, 45.
Anne Barzaglii, H6pital militaire de Parme ; 25, 3.
Marie Crivelli, Maison centrale de Sienne ; 71, 5o.
Ignacia Ramos, H6pital de 1'Enfant-Jdsus de Madrid ; 29, I.
Marie Pomel, Maison principale a Paris; 39, 17.
Franpoise Fargayrettes, H6tel-Dieu de Nogent-sur-Seine,
France; 6i, 36.
Marie Laval, Maison de Chariti de Montolieu, France; 82, 62
Marie Touyeres, Maison centrale de Constantinople; 36, io.
Anne Csoboth, Ecole de Pinkafeld, Autriche; 19, 2.
Josephine Halcher, H6pital gendral de Graz ; 3 r, I.
Louise Rey, Maison de Charitd, paroisse Saint-Louis-en-l'Ile &
Paris; 46, 27.
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Maria Ponciano, H6pital de Tarma, Perou; 41, i6.
Marie Escalon, Maison centrale de Naples; 53, 36.
Marie Larcebeau, Hospice de Dondra, Algerie; 72, 48.
Louise Duval, Hospice de Donera, Algerie; 3o, 9.
Julienne Darodes, Ecole de Lagny, France ; 60, 38.
Ceciiia Capelle, Maison de Charit6, paroisse Saint-Pierre de
Montrouge a Paris; 59, 36.
Mathurine Benoit, Maison de Charite, paroisse Notre-Dame b
Paris ; 66, 45.
Marie Halligan, Orphelinat des garcons & Liverpool, Angleterre ; 69, 47.
Jacinta Perez, Ecole de I'Immaculee-Conception de Barcelone; 26, 3.
Maria Garriga, H6pital de Barbastro, Espagne; 31, 8.
Maria Andueza, H6pital de Barbastro, Espagne ; 64, 32.
Therise Wimmer, H6pital de Schwarzach, Autriche ; 6o, 38.
Amalia Troha, H6pital general de Laibach, Autriche; 25, 5.
Marie Euphemie Duchiteau, Maison Saint-MichelH Boulogne,
France ; 34, 4;
Marcelina Gonzalez, Hospice de Grenade, Espagne ; a5, 6.
Maria Morell, Ecole de Betera, Espagne ; 27, 8.
Josephine Lajolo, H6pital de Saluces, Itali ; 42, a2.
Bronislase Majka, Maison centrale de Cum ; 28, 7.
Marie Durand, Maison de Charite Saint-Germain-des-Pris a
Paris ; 69, 45.
Julie Poulliaude, Hospice Saint-Charles i Rochefort, France;
75, 5o.
Catherine Bilsak, H6pital gendral de Graz ; 29, 8.
Eustochia Policandriotti. Maison de Marie & Smyrne; 34, 15.
Agnes Zareba, H6pital de Maryampol, Pologne ; 67, 5o.
Jeanne Magnin, Maison de Charite Saint-Seurin' 1 Bordeaux ;
7 x, 54.
Elisabeth Mullery, Orphelinat Saint-Vincent de Dtroit, tatsUnis; 64, 44.
Marguerite Mac Grath, Hopital temporaire de Baffalo, tatsUnis ; 36, zl.
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NOTICES
Voici la liste des int6ressantes et edifiantes notices des Sceurs
publiees dans la Circulaire de la tr6s honorde Mere Kieffer aux Filles de la Charitd, le isr janvier 1904:
1902, 27 mai.

Sceur Barbe HEBENSTREIT

SILLEINT
dicidIe a 1'Orphelina t
(Autr.-Hongrie).
( Circ. 1904, p.4-6).
1902, 28 juill. Soeur Carmen VERA, IH'e IpitaldeSan Antonio (Circ•.
MAYAGUZr
(Ile de Porto-Rico).
1904, p. 6- 1).
1902, 3 aoit. Soeur Marie-Franroise Em.
MANUELLIE, aLa Maison d e
Charite (Circul. 1904, P .
VERVwIRS
11-15).
(Belgique).
1902, 9 sept. Sceur Honorat LoQsnoN
SIl'orphelinat (Circ. 1904 ,
Los ANGELES
(Californi; Et.-Ucis).
p. 15-22).
1902, 26 dec. Sceur Ellen HSEY, a I'HiROCHESTR
pital Sainte-Marie (Circ.
1904, p.2 3 -26 ).
( Etats-Unis).
THUIN
1902, 22 sept. Soeur Cline RIDEz, ia'Hospice (Circ. 19o4,p. 26-33).
(Belgique).
1902, 22 sept. Soeur Catherine SABATIER,
& la Maison de Charit6
NARO
(Circ. 1904, p. 34-37).
(Italic).
1902, 3o oct. Sceur Mathilde DuMrs, i
'H6pitalIacoviell (Circ. SNrr' ERano ImCoLLE
(Italie).
19o4, p. 37-40).
1902, 6 nov. Sceur Catherine-Julie GoTTOPREY, a la Maison centrale (Circ. 1904, p. 40SIENNE
(Italie).
54).
1902. 3 dec. Sceur Cicile ALVARO, I la
MADRID
Maison centrale (Circ.
Espagne).
1904, p. 54-58).
1902, 14 dic. Sceur Virginie MAGAUD,
I'role libre (Circ. 1904,
Algerie).
p. 58-62).
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1902, 19 dec.

Sceur Marie BONNAL, &
l'H6tel-Dieu(Circ. 9go4, CLERMONT- FERRAD
p. 62-65).
(Puy-de-D6me).
1902, 24 d6c. Soeur Marie 'COUTAREL, &
' H6tel-Dieu(Cire. 1904, CLERMONT-FERRAND
p. 65-73).
(Puy-de-D6me).
1903, 2 janv. Sceur Maria VALLAmIA, au
Conservatoire Torlonia
RouM
(Circ. 1904, p. 73-75).
(Italie).
19o3, 6 janv. Sceur Marie- Madeleine
MAGONDEAUX, A la Maison centrale(Circ. 19o4,
ALGER
P- 75-77).
(Algdrie).
o903,I5 janv. SoeurMarie-Claire DE BACHELIER D'AGES,

1903, 3i janv.

9go3, 14 fdv.

l'H6pi-

tal general (Circ. 1904,
p. 77-81).

MONTPELLIER

(France).

Soeur Louise ASINELLI, a

la Maison Saint-Joseph
(Circ. 1904, p. 81-84).
Sceur Marie PRAXMARER,
b la Maison centrale
(Circ.

1904, p. 84-88).

1903,20 mars. Soeur Delphine SIMoN, i
l'H6tel-Dieu(Circ. 1904,
p. 88-102).
19o3, 29 avr. Sceur Marie-Anne DAVIs,
SI'H6pital Saint-Joseph
(Circ.

1904,

p.

102-

III).

NnG-Po
(Chine).
SALZBOURG

(Autriche).
CASTRE

(France).

PHILADELPHIE

(Etats-Unis).

1903, i" mai. SoeurJulieSERVAIS,Nl'H6-

19o3, 9 aoit.

pital(Circ. 1904, p. I1II16).
Soeur Marie LAMARTINIE,

AVELLINO

(Italie).

a la Maison centrale

NAPLES

(Circ. 1904, p. 116-145).
1902, 17 aoit. Sceur Marie PEREZ, A la

(Italie).

Maison centrale ('.irc.
i902, 22 oct.

1904, p. 146).
Sceur Marie BLANC, & la

Maison de Charitd ( Circ.
1904, p. 146).

NAPLES

(Italie).
SOISSONS

(France).
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190, 17 sept. Sceur Marie MAUREL, i la
Santa Casa (Circ. 1904,
p. 146 .
9go2, 7 sept. Sceur Marie COLLIAUX, a
la Maison de Charit6
(Circ. 1904,p. 1P46).

Rio D JANEIRO
Brisil).
YVRE-L'EviQUE
(France).

GRACES
ATrrIBoU•S

A La

XDAILLE

MIRACULEUSE

Extrait d'une lettre de la sceur TONARELLI, supdrieure
d l'hopital de la marine de Spe{ia a sceur LEQUETTE, viitatrice A Turin.
5 decembre 190 3 .

Je tiens a vous faire part, ma respectable sceur, d'une
grande consolation que nous avons toutes 6prouvie, le jour
mime de la fete de notre chere Medaille, 27 novembre dernier. Dans le courant dudit mois, entrait A l'h6pital, pour
maladie de peu d'importance, un homme dont les conditions d'Ame etaient autrementgraves!... Tout jeune encore,
il avait etd enr6li dans la secte maqonnique et depuis de
longues anr.es, ii n'avait pas mis le pied en une iglise. A
ceux de nos malades qu'il voyait se rendre A la chapelle de
Ph6pital, il declarait hautement que, pour lui, il se garderait bien d'y entrer...; mais la tres sainte Vierge rattendait au jour bdni du 27. Notre bon et reverend chapelain fit au soir mdme de ce jour, une pieuse et consolante
instruction, se rapportant tout entiere A 1'apparition de
Marie immaculde i s(eur Catherine, et, bien entendu, i la
Midaille miraculeuse. Notre franc-maqon, tout A fait spontaniment, voulut y assister, a par pure curiositi, disait-il,
puisque je ne crois a rien s. Apres la petite conference, le
chapelain distribua a tous les malades la sainte medaille,
prdparde avec le cordon, pour que chacun puisse la porter
au cou. Notre pauvre 6gard se prdsenta lui aussi, pour la
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prendre; puis moitid riant, moitid serieux, il se la passa
an con comme les autres. Apres cette petite ciremouie, la
cloche du coucher de nos malades sonna et chacun gagna
son lit ; mais notre convalescent ne put fermer l'eil; il
etait tout emu, et il etait facile de comprendre que la grace
du repentir agissait en son ame !... Et, de fait, d6s le matin
il demanda lui-meme a faire une bonne confession, ajoutant qu'il ne se sentait plus le mnme homme, et que la mddaille qu'il avaitmise au con par plaisanterie, ravait transformi. Puis, it voulut sans retard ecrire au chef de la societ6
maconnique, diclarant qu'il n'appartenait plus en rien A
cette secte.
Le 3 courant, il est sorti de l'h6pital, heureux et content,
assurant A ses compagnons n'avoir jamais godti une telle
paix et un tel bonheur.

VARIETES
Lettre de Mme NECKER a Mme DE LA FAYETTr

sur les Filles de la Charite.
Nous devons au comte d'Haussonville, &critle journal le Temps
(25 septembre i903), l'obligeante communication d'une lettre de
Mmne Necker a Mme de la Fayette, dont il a trouvd le brouillon
dans les archives du chateau de Coppet (Suisse). La lettre fut
ecrite, vraisemblablement, en 1791. On ne saurait plaider la cause
des Scurs de Charite avec plus de noblesse et plus de charme.
Les circonstances presentes donnent un intirtr particulier a la
letre que nous publions. On sait que Mine Necker appartenait
a la religion r6form.e.
A Madame de la Fayette.
J'ai lu, madame, avec emotion, la charmante et excellente
lettre que vous m'avez fait I'honneur de m'ecrire. Seroit-il
possible que votre crddit, uniquement consacrd a la protection de la vertu, ne pQt empecher la destruction des sceurs
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de charitd. Quoi, madame, il est doncbien vrai qu'on pense
A les supprimer, ou, ce qui produirait le meme effet, qu'ori
veut exiger d'elles un changement de rigime. C'est ainsy
que m'en ecrit une fille de cet ordre, distinguee par son boa
esprit et par l'ascendant qu'il lui donne sur toute sa communautm. La crainte et la douleur se sont deja emparees de
ces Ames ti mides et les troublent dans leurs saintes fonctions.
Je me jetterois Avos genoux, madame, je me jetterois Aceux
de M. de la Fayette si je pouvois croire qu'il fallit vous
exciter a un acte de bienfaisance.
Je vous parle ainsi, madame, apres un examen de quatorze ans, apres avoir acquis une connaissance intime de la
gestion des soeurs de Saint-Lazare dans tons les h6pitanx
dont elles sont chargies, soit par entreprise, soit en rdgie,
apres les avoir employees dans des objets publics et particuliers, et je crois pouvoir attester la superiorite de cet etablissement sur tous les autres du meme genre. Sans doute,
il est moins parfait qu'il n'toit du tems de saint Vincentde-Paul, et en sortant pour ainsi dire de la purete de sa
pensde, sans doute, il subit aussi la loi des degradations
attachbe A la faibless'e humaine; mais des administrateurs
zeles corrigent aisiment les defauts des sceurs qui leur sont
confites, et l'on ne trouvera dans aucune esplce d'ordre ni
de personae une sensibilite plus douce et plus constante,
une pidti plus eclairee, plus incapable de se rebuter, une
iconomie plus exacte et une probitd plus scrupuleuse.
L'on ne doit pas s'en etonner, ce sont les seules religieuses
hospitalieres que leurs vceux obligent a servir les pauvres
sans intermidiaire; des soins penibles se joignent continuellement en elles a des idees morales et a des douces esperances; leurs jours, depuis quatre heures du matin jusqu'A
neuf heures du soir, sont une suite de sacrifices faits Ala
bienfaisance. Aussi cette education, la plus belle de toutes,
a-t-elle une influence extraordinaire et presque miraculeuse,
puisque, malgri les travaux, le danger des contagions, les
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digouts de toute espece, et la soumission entiere de leur
volontea leur superieure, je n'ai pas eu de connaissance
pendant quatorze ans qu'une seule de ces filles ait quitte
sa communaute volontairemeat et cependant, leurs voeux
n'etant qu'annuels, I'oa peut les regarder comme absolument libres. Pour avoir, madame, une preuve de leur vertu
persevirante, vous n'auriez qu'i vous rendre a Saint-Lazare:
c'est la maison qui contient a Paris deux ages de la vie
de ces personnes destinies au service des pauvres ; les
filles novices et les filles dCcrepites. Vous demanderiez
d'etre introduite dans une salle des vieilles, a l'etablissement
de laquelle nous avons eu le bonheur de contribuer, vous
y verrez pris de quatre-vingts infirmes qui ont consacre
soizante et soixante-dix ans de leur vie a soigner les malheureux, sans jamais penser A user de leur droit de liberti,
et qui viennent achever de mourir dans un repos dont elles
s'affligent, en jouissant cependant avec delice du souvenir
de leur vie passee.
C'est a tort, madame, qu'on croirait pouvoir toucher A
leur regime sans alihrer leurs principes et leur conduite.
L'habitude d'une soumission absolue, celle de n'avoir aucune possession particuliere n'est pas indiffirente A I'exercice de leurs devoirs. Ce n'est pas une chose si simple que
de consacrer toute sa jeunesse, tous les instants de sa vie a
soulager des malbeureux dont la grossiiretd morale repousse
souvent autant que les infirmites corporelles, et quand on
a reussi a etablir ce merveilleux enchainement de bienfaisance, de piete et d'obeissance, il faut trembler d'en approcher dans la crainte d'y ddranger quelque chose, ne fat-ce
qu'avec un souffle. L'instituteur de Saint-Lazare se connaissait en esclavage et en liberti, car il avait cru gagner A
sacrifier cette liberti en se faisant galirien pendant sept ans
pour conserver a un vieillard les soins d'un tendre fils, et
c'est dans ce principe que la vertu est toujours le premier
de tous les biens, sans excepter la liberte, qu'il fonda les
sceurs de Charite.
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Je ne pouvois suffire, pendant le ministere de M. Necker,
aux demandes qui m'etoient faites de toutes les villes, et
villages du royaume pour obtenir une de ces excellentes
filles, dont le nombre est malheureusement trop circonscrit.
Souvent, ron 6tait obligd de les supplier par des personnes
tiries d'institutions imitatrices, mais toujours fort inferieures A celles de Saint-Lazare, preuve que ce regime a des
avantages sur tous les autres. Enfin, madame, puisse le sort
des Soeurs de la charit6 dependre de vous, car vous etes un
ange sur la terre et peut-etre s'y mdprendrait-on dans le
ciel. Pour moi, ddpositaire pendant longtemps des plaintes
del'humaniti souffrante, j'attends avec anxiet& le resultat
de vos efforts, mais s'ils etaient sans succes, je ne pourrais
m'empecher de considerer la destruction de cet itablissement protecteur et consolateur des plus basses classes du
peuple, comme une punition du sang qu'il a verse et des
barbaries qu'il a exercdes. II n'a point eu de pitid, il n'en
trouvera plus. Mon cceur se serre en prononcant ces tristes
paroles. Au milieu de rant d'horreurs, votre douce image
vient me consoler, je vous vois infatigable dans le bien,
indbranlable dans vos principes; je vois a c6it de vous un
grand homme souvent l'idole de la renommee et souvent
victime comme nous de la plus noire calomnie. Je me
trouble; I'avenir n'est plus pour moi qu'un nuage sur lequel Ion lit en gros caracteres : vanitd des vanitis, mais
votre ver:u n'est pas une vaniti. Qu'il m'est doux d'avoir
encore une occasion de lui rendre bommage et de me rappeler au hiros qui vous embeHit de sa gloire, mais que vous
couvrez aussi de vos ailes!
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
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SIXIEME LETTRE D'UN

BIBLIOTHECAIRE

Paris, rue de Sevres, 95, ce 05 d~eembre

t9o3,

Je me propose dans cette derniere lettre, Monsieur et chercolligue
de meltre sous vos yeux un tableau des archives ou des sources que
nous pouvons consulter, soit pour confirmer ce qui a et6 deji ecrit
dans les livres que j'ai mentionnes dans mes lettres pr6cedentes, soir
pour developper certains points d'histoire sur les sujets qui se
rapportent i la famille religieuse de Saint-Vincent-de-Paul dont nous
etablissons la bibliographie.
En ce temps de recherches historiques, assez fr6quemment on
nous demande des indications sur les sources i consulter lorsqu on
traite de saint Vincent de Paul et de ses oeuvres. Par les indications
qui vont suivre il sera assez facile d6sormais de se renseigner et de
s'orienter dans les recherches que I'on peut avoir a faire.
La Congregation de la Mission, fondee en T625 parsaint Vincent
Je Paul, avait ses ar-~'r-s qui furent livrces au pillage en 1789, lorsque la maison de Saint-Lazare fut saccage au debut de la Revolution.
Une partie est allee en 179 dans les grands dip6ts littereires de
Paris; quelques dpaves sont revenues a la maison-mbre de cette
Congregation et ont servi de base a de recentes archives.
De Ii diverses series dans ces indications que nous allons donner
sur les archives de la Congregation de la Mission. Nous indiquerons
d'abord ce qui se trouve dans les bibliot icques publiques ou aux
Archives nationales a Paris; et ensuite ce qui se trouve i la maisonmere actuelle de cette Congrdgation.
11 ne sera pas hors de propos, nous semble-t-il, de donner quelques
renseignements generaux sur ce que sont devenues les anciennes
archives de Saint-Lazare. Apres cela nous indiquerons ce qui se
trouve de pieces int6ressantes i notre point de vue dans les bibliotheques publiques de Paris: Bibliothique nationalc, bibliothbque de I'Arsenal, bibliotheque Mazarine, bibliotheque de SainteGenevieve, et aux Archives nationales, puis enfin aux Archives de la
maison-mere actuelle de la Congregation de la Mission.
o1 RENSEIGNEMEINTS GENERAUX

Dans l'ouvrage intitule les Anciennes Bibliotheques de Paris,par
Al fred Franklin (Paris, Imprimerie nationale, 1873, t. III, p. i et
suiv.), on lit ensuite ce qui suit:
a L'origine de cette maison des Lazaristes a ete le sujet de longues
contro'verses. 11semble etabli aujourd'hui que Pemplaceinent du s-
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minaire de Saint-Lazare fut d'abord occupe par un monastere dedi6
i saint Laurent . Ce couvent avait deji disparu en x tio pour faire
place a un h6pital de lepreux, plac6 sous l'invocation de saint Ladre ou Lazare *.
c A une epoque qu'il est fort difficile de determiner, cette maison
fut donnee i des chanoines de Saint-Victor, qui la laiss4rent peu a
peu deperir. Enfin, en janvier 1632, Adrien Lebon, leur prieur,
P'offrit & Vincent de Paul , pour augmenter 'ocuvre des Missions,
qu'il avait commencies huit ans auparavant, au college des BonsEnfants '...
Suivent, sur la bibliotheque de Saint-Lazare, des details
analyses dans notre premiere lettre (Annales, t. 67, p. 307).
a La maison de Saint-Lazare, continue-t-il, fut transform.e en
prison par la Revolution, elle sert encore aujourd'hui de Maison de
detention pour femmes. L'immense enclos qui en dependait a iti
plus tard sillonne de rues et couvert de constructions, parmi lesquelles on remarque 1'hospice de La Riboisiere, la gare du chemin
de for du Nord et P'glise de Saint-Vincent-de-Paul. a
C'est dans les dep6ts publics que se retrouvent beaucoup de documents et de livres qui constituaienti la fin du dix-huitieme siecle
les archives et la bibliotheque de la maisod de Saint-Lazare et du
seminaire de Saint-Charles, annexe de la maison de Saint-Lazare et
bAti dens son enclos, ainsi que de 1'etablissement des Bons-Enfants,
plus tard de Saint-Firmin, oit avaient r6side saint Vincent de Paul et
ses premiers compagnons.
Dans une notice intitulee les Manuscrits d; cardinal Magarin, par
A. Franklin, administrateur de la bibliothique Mazarine, p. ig
placde en tdte du Catalogue des Manuscrits de la bibliotheque MaTarine par Auguste Molinier, bibliothecaire au palais de Fontainebleau
(Paris, Plon, 1885, 4 y~!, t. I), on lit:
a... Fait certainement unique dans l'histoire, !'Etat se trouvaitalors,
(A la Revolution), possesseur d'environ huit millions de volumess,
provenant de -onfiscations. 11 s'etait empard de toutes les bibliothaques appartenant aux communautes religieuses, it avait saisi les
livres trouves chez les emigres, et des bailors expddies par nos gen6raux arrivaient sans cesse des pays conquis. Paris i lui seul avait
fourni un million huit cent mille volumes, et tant de trdsors accumules etaient devenus bient6t un embarras. On les avait entasses dans
i.

11en est question dans Grtgoire de Tours, Historia Francorum, lib. VI

cap. ix.

2. - Lemaire, Paris ancien et nouveau, t. II, p. 67.
Et Saint Ladre li bons mesiaus,

- Et saint Ladre le bon lepreux,dit 'auteur anonyme des Mowstiers de Paris,
en 1a70. (Mon, Fabliaux, t, , I, p 287.)
3. * Piganiol de la Force, Description historique de Paris, t. III, p. 422. 4. Voyez Abelly, Vie de Vincent de Paul, liv. I, chap. xxi, p. 94 et sav.
5. - Un million huit cent mille i Paris, six millions en pro vince. Voyez J.-B.
Labiche, Notice sur les ddpots littraires, p. 3o et 68.-
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buit grands d6p6ts, dent les plus considirables itaient etablia chez
les Jesuites de la rue Saint-Antoine', au couvent des Cordeliers 2,
i celui des Capucins de la rue Saint-Honore, etc., etc.
a Pour se partager les depouilles qu'ils renfermaient, trois biblioth6ques seulemeat testaient debout, la Bibliotheque du Roi, devenue
Bibliotheque nationale, la bibliothbque Mazarine, devenue Bibli;otique des Quatre-Nations et la bibliothique de I'abbaye Sainte-Generieve, devenue bibliothique du Pantheon ; une quatrieme, celle de
I'Arsenal, allait prendrf naissance au milieu de ces ruites. Vers la fin
de lannde 1794, les diepts littirairec furent ouverts aux bibliothecaires des quatre etablissemeets que nous venoas~ecter, et ils
eurent 'autorisation d'y puiser a leur gre, afin de compliter les
collections confiees a kura soins. Une reserve cependant 6tait faite
en faveur de la Bibliothbque nationale, i laqualle on attribuait
exclusivement tous les manuscrits ... a
Au sujet de I'assertion contenue dans la deroibre phrase do cette
citation et qui ne doit pas 6tre prise i la laetr, voyeaz Histoirede
la bibliohtlique de 'Arsenml, p. 43a, tome VII du Catalogue dAs
amuwcrits de la bibliathiqew de I'Arsenal, par HUery Martia (Paris,
Plon, X889).
a* BasUOTiUkUE MATIONALE (rue de Richelieu, 58).
a) IDpartement des Manuscrits. - Voici quelques indications
qu'on peut lire dans le Catalogue general des Manuscritsfrancais,
par Henri Omont (Paris, Leroux, rue Bonaparte, 28, 1895); Ancien
supplimetfrancais, I-11, n' 617 -i536
9 du fons/francais:
N. 9765. a Grand catichisme de la Congregation de la Mission. DDix-huitieme sicle. Papier. 435 pages (Supplement frangais 2639).
N* io565. * Recueil de pieces, originales et copies, manuscrites et
imprimies, concernant la r6forme des Ordres religieux en France au
dix-huitieme sidcle... i
a Lettre latine de saint Vincent de Paul sur les d6sordres de I'abbaye
de Longchamp a (25 octobre 1652); copie publiee en 1827; in-8, fol.
480.
N* i35x5. a Ordre pour ceux quivont en Mission... a
Fol. 27. * Avis et resolutions des assembiles generales tenues en
1668 (et t673) touchant les Missions. a- Dix-septieme si6cle. 35 feuillets (SupplEmeut franpais 559i).
NO 23204. * Papiers et lettres d'Henri-Auguste de Lomenic, comte
de Brienne.
I. . Aujourd'hti coliege Charlemagaft e 6lise Saint-Paul-Saeat-Loji.&
. 1Deren

3. Swfen

t0 cdiiqar

de rIcof• pratiqu de la Faclt6 doe Mtdie. .

fnpliac»atna,ea a pfart Il rue Caasiglioae,la wdabMeat-Thabor
et
sh
n de ) rue de Rivoli sur laquelle s'lW~ I'hrte Coatment a..
4* D6cret du 7 mesidor an II,art. 12.
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a Le premier volume contient, en plus des nombreuses minutes
ou des originaux de H.-A. de Lomsnie ou de son commis Ch. de
Roquette ou La Roquette, et de Louis XIV..., des letres de.. saint
Vincent de Paul (fol. 52). a
Le a Depouillement aiphab6tique des Inventaires du' foods francais et des nouvelles acquisitions francaises a, on Table gmnerale
manuscrite des Manuscrits de la Bibliotheque nationale, dit que cette
lettre de saint Vincent est adressee a M: dela Roquette, secretire
du comte de Brienne a.
Le Catalogue general des Manuscrits francais, par Henri Oacont
(Paris, Leroux, 19oo); Nouvelles acqisitionsfranfaises,signale aussi:
N' 717. a Recueil de lettres on pieces autographes de personnages
et dcrivains colbbres, du quinziemc au dix-neuvieme sicle.
a Lettres de... saint Vincent de Paul (x643). a
Le numiro r14453 du fonds franais est un manuscrit qui contient
le c6r6monial de la chapelle royale du chAteau de Versailles, le
reglement des seminaristes, et celui des enfants de ctheur. 11 est
reproduit par les Analecta Juris Pontificii, xia s6rie, 0og9livraison,
p. 902. Cette revue donne auparavant les lettres patentesde Louis XIV
d'avril 1682, confiant aux Prdtres de la Mission le service divin de sa
chapelle royale de Versailles.
b) Audepartement des imprim6s signalons seulement:
a Recueil des Relations contenant ce qui s'est passe pour 'assistance des pauvres, entre autres de ceux de Paris et des environs et des
provinces de Picardie et de Champagne, pendant les annoes a65o,
165s, i652, 1653 et 1654 (Paris, che Savreur, libraire et relieur
ordinaire du Chapitre de rEglise de Paris, au Parris Nostre-Dame,
aux Trois Vertus). In-4 de i3o p. R, 8370.
3* BraLrOTEQUE DE L'AsammtAL (rue Sully, 3).

Dans PHistaire de la bibliotheue de 'Arsenal deji citde, on lit

(p. 5o7):
a On trouve a I'Arsenal be&ucoup de livres imprimns venus de la
Congregation de la Mission, maison de Saint-Lazare de Paris ; mas
les manuscrits de cette origine, qui sont assez nombreux i la Mazarine, se rencontrent rarement sur nos rayons. Je n'en ai reconnu
que sept (les numeros 608, 881, 22zg, 676, 3z5o, 3877, 401o ). a
N'offrent d'inteirt spcial que les ouvrages mentionnds (Catalogue
des Manuscrits de la bibliothquede rArsenal, t. II, p. 359):
Stzaz (52 bi. J. L.). Regula Directoris seinarii intern Sdminaire des Missions. - A. la fin : Ex actis XI corwetus geuralis
congregationisMissiois. 1747. FoL 7 : Index librorum quius uab
possit director eminarii. - 7 feuillets, 216 sur 166 millim. Ecriture du dixhuiti6me sicle,. Couvert en carton marbr6.
Et le numdro suivant (t. III, p. 355):
a 33g6 (82 ter. H. F.). La vie de M. Rexn Divers, prrtrde de
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CIauteauneuf (sic), daas le
Congregation de la Mission, morrt
diocese d'Orleans,oi ilfaisoil actueldemeRt mission, I'an i7o, le 19
novembre. - P. 186: Conseils de piete de M. Divers. - Papier 197
p., 222 sur i63 millim. Ecrzture du dix-huitieme siocle. Cartonne..
Enfin, dans Ie m4me catalogue, t. IX, Archives de la Bastille, p. 21
(t. IV, p. 21):
a 1ot82.- - Lafarisles. Lettres de l'abbe Couty, pretre de la Congregation; l'une d'elles au sujet de la canonisation de saint Vincent
de Paul (1736). a
Pour savoir ce qu'estdeyenue une partie des livres de la biblioth6que de Pancien Saint-Lazare, il faudrait consulter, i la bibliotheque
de I'Arsenal (aux manuscrits), les Archives des Dep6ts littdraires,
27 volumes. Voy. le Cataloguedes Manuscrits de cette bibliotheque,
I. VI, p. 204-221.

4° BraLIOTHrQUE MAZARL'E (quai de Conti, 23).
C'est, nous l'avons dit, a cette bibliotheque que sont echus un
grand nombre de manuscrirs de i'ancienne maison de Saint-Lazare.
Extraitsdu Cataloguedes Manuscritsde la bibliotheque Maiarine,
par Auguste Molinier (Paris, Plon, 4 volumes) :
£ 275. (1387) Commentaire ou explication littiralede I'Apocalypse de saint Jean apdtre, par M. MICHEL, missionnaire, cy devant
superieur du s6minaire de Bordeaux. -A Bordeaux, le... juin,l'an
de Notre-Seigneur 1718. * - A la suite de l'Apocalypse, a Commentaire ou explication litterale du chap. vit de la proph6tie de Daniels,
et Expositio psalmi LXVII litteralis. (En latin.) - 248 feuillets;
annie 1718. Ecriture de plusieurs mains. - (Cataloguedes Manuscrats, t. I, p. 1oo.)
a 1216 (23oo). - M. Jolly, g6neral de I'ordre de la Mission. Collection de lettres autographes i Mme de Miramion. Ce premier volume
renferme les lettres de janvier 1682 au 25 d6cembre 1691. La plupart ont encore leurs cachets.
£ 1217 (23oo A). Autre serie de lettres du m6me a la m6me, ne
portant comme dates que le quantidme et Ie jourde la semaine.
* 1218 (23oo B). - Autre serie (1677-1683).
* 1219 (23oo C). - Autre sarie (i69g1-695.) - (Catalogue, t. II,
p. 39.)
1250
•
(2195). -4 Livre contenant les marques d'un homme juste,
a dedie & la sirenissime roine de Pologne, assise presentement sur le
a tr6ne de ce grand Roy. La d6dicace est signee: A. DuRAsn, indign
prebstre de la congregation de la Mission. On trouve ensuite :
a TairT contenant les caractheres ou "les marques d'un homme
S(uste et fidele serviteur de Dieu, tirdes de quelques versets du chat pure second du livre de la Sagesse, avec quelques maximes d'une
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a solide d6votion.
- Au f. 143: c Trente MAXIKES sur la morale
" chrdtienne qui sont comme autantde principeset de marques d'une
a solide devotion. - F. 196. c Traduction d'une oraison latine faite
a par saint Augustin pendant le siege d'Ypone. i ao3 feuillets ; dixseptieme siecle. Reliure du temps en maroquin rouge.- (Catalogue, t. II, p. 45.)
9 1804 (3o22). - a Le Bon Missionnaire ou la vie de M. Martin. a
Ecrite it Rome; traduction de l'italien. - Dix-septieme siecle. a
(Catalogue,t. II, p. 245.)
a 2oo6 (1643). - Recueil de pieces historiques...
a 5. Memoire pour la decouverte de la mer de pOuest. > Par Bobe,
pretre. de la Congregation de la Mission (1718). Relatif A l'ocean
Pacifique. - 44 feuillets. Copie avec corrections autographes, faites
peu apris 1720. Dans un portefeuille in-rfol. - (Catalogue, t. II, p.
315-316.)
O 2446 (2977). i. Leben des Tehrwiir digen Dieners Gottes Vincentii a Paulo, Stiffters und ersten Generals der Congregation der
Mission. Das ander Buch. a Le manuscrit ne renferme que le second
livre.
• 2. Regel oder gemeine Constitutiones der Congregation der
Mission. a Traduction de la rigle francaise, datee de 1699.
1 3. Desparticularoder des Ortes-Superioren Regulen. s
4 4. Recueil de quelques lettres et de plusieurs autres choses touchant la beatification, la vie et les vertus du venerable serviteur de
Dieu, Vincent de Paul. - Fait A l'H6tel royal des Invalides,au mois
de septembre de I'annee 1708. a En francais.
a 5. Courts tableaux chronologiques d'histoire universelle; listes
de rois, de papes (jusqu'a Clement X).
C 423, 344, 14 et 34 p. Dix-septieme et dix-huitieme siecle.- (Catalogue, t. II, p. 436.)
< 2449 (3035). - La vie du devot serviteurde Dieu, frere Alexandre Vironne, coadjuteur de la Congregation de la Mission. > La
dedicace i la Congregation est signee: P. Chollier, et datee de SaintI'auteur, de
Lazare-lez-Paris, 2 fevriet z688; en tete deux lettres
Andre Lescuyer, superieur de Saint-Cloud (24 mars 1689) et de Gabriel Savoye, directeur du siminaire interne de Saint-Lazare (16 mai
1689.) - Manuscrit autographe de Chollier. Dix-septieme siecle. (Catalogue,t. II, p. 437.)
a 3175 (1932). - La vie de messire Nicolas Treilhe, pretre de la
Congregation de la Mission. Mort en 1724. - 145 p. Dix-huitieme
siecle.- (Catalogue, t. III, p. g1.)
* 3727 (2487). a Exposition methodique du calendrier romain, selon
a la reforme qui en a este faite sous le pontifical de Gregoire XIII, en
a I'annde 1582, par un prestre de la Congregution de la Mission, en
a I'annee 69go, nombre d'or 19 et epacte aussi XIX. A Marseille. a
Table i la fin; Agures a la plume. Au volume est jointe une lettre
autographe de I'auteur, repondant i des objections de M. Bologne, de
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Manosque: Is signature a iti coup6e. - 4 feuillets et 287 p.; annie
167o. - (Catalogue, t. III, p. 169.)
e 38r5 (1957). - Sytonyma sea dictionarium latino-poloaicam, in
gratiam et usum eorum qui Poloaicam linguuam recte discere, scire
ac loqui desiderant. Parisiis, in aedibus S. Ludovici militurn domus
regiae invalidorum, anno Domini x7oz. a A Ia fin, court resume de
grammaire polonaise, en franeais. - 44 p. Dix-huitieme sicle. Les
pages 275-342 manquent. Probablement, P'euvre d'un des pretres de
la Mission envoyis en Pologne. - (Catalogue, t. III, p. 189.)
a 391o (i365). - Poesis heroica Jacobi de la Fosse, presbyteri
CongregationisMissionis. * D6dicace en latin a Louis Le Fevre de
Caumartin, conseiller du Roi, maitre des requites, premier prisiden t
i la Chambre des Comptes, etc. Poesies latines, dont nous indiquons
lea principales:
&Dr sapientiaSalomonis, carmen heroicum. a (Fol. 1-20) etc. 1. 181
feuillets, manquent 177 & x8o. Dix-septieme sidcle. Manuscrit en
grande panie autographe. Table du recueil i la fin.
* 3911 (1365 AL. - Le m.me. Diversa vita Christi mysteria. Contenu: Odes sur les diff6rents e6vnements de la vie du Christ, etc. is fenillets. Dix-septieme siecle.
e 3912 (1365 B). - Suites des pr6cedents. Dedi i Lazare de Vento,
seigneur de la Baume, t protoconsul Massiliensis s, et i Etienne
de Puget, r6vque de Marseille. - Pimes en P'honneur de plusieurs
saints, etc., 176 feuillets ecrits. Dix-septi&me si&ce.
( 3913 ( 365 C). Suite du prdcedent. Detail sommaire:
• Fol. 172. Prieres celebrant les victoires de Louis XIV en Hollande, etc. - 166 feuillets, marques 1s1 a 338. Dix-septieme siecle.
a 3914 (j365 D). - Suite des pr6cedents. P. 5s.< De conceptioan
imwmaculata beatar Virginis. a En forme de urame, dat6 de dicembre
1659 et de dcembre 1674, etc. 516 p., marquees 51-9., 68-353, 4o0428, +45-6i6, 627-686, 78-747. Dix-septibme sikcle.
* 3915 (i365 E). - Le meme. Po6sie dramatique; tragedies de
colidge; copie de 'autographe.
SS. Alexius receptui canes e mando. P Septembre x656, etc. 38
et 35o p.
* 3916 (1365 F). - Suite du pridcdent.
* i. Adetonse, tragEdie qui sera reprdsentie au siminaire de SaintCharles, pour la distribution des prix, le mercredy 5 pour de septembre 1663, a une heure precise. A Paris, MDCLXII. a Sommaire
imprimi de quatre pages suivi de la piece manuacrite en
vers
frtanais, etc. Diz-septieme siecle.
S3917 (i365 G). Suite des pric6dents.
t. iNoa
suppri" os ici et por 01 anaomtros warvants lea dtails fort imntres
Rnt, mais u pen longp pour nn
s, de 'atnum6ratio (Note de l'ditear da
R
wrzOire
bihirOapkqe).
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*a . Sommaireen vers de ia trag6die de saint Jean Damascene, par
un missionnaire, nomme le P. Davy.
a 2. Le meme. Sactus Athanasius, trag•dia.
* 3. Le mEme. Symeon seu martyr Perse, tragfdia.
* 4. Messier, missionnaire, risidant A Troyes en Champagne. Josaphat, rex India, tragordia Christiana, 168o.
a 5-6. Deux tragedies intitulces Saint Jean Damascene. Dix-septieme
sicle.
a 3 918 (0365 H). - Le P. Delafosse et autres. Poesies diverses,
etc. so7 p., marquees s- 84 et 2 7 -23 9 . Dix-septien6e siecle. Plusieurs
mains. Saint-Lazare.
a 39( 9 (looo). - Oda in Dominam Salvatorem nostrum. Odes
latines de Jacques Delafosse, renfermant l'histoire de la vie et de la
passion du Christ. Table des pieces a la fin du volume. i53 feuillets.
Dix-septiAme siecle. a
A la meme bibliotheque Mazarine se trouvent mentionna dans Ie
deuxieme Catalogue de la bibliotheque de Saint-Lazare:
Memoire des Missions ou M. des Ortiaux, pretre de la Congregation
de la Mission, a eit depuis x691 jusqu'A 1703, precede et suivi de
diverses choses ascetiques, midicinales et historiques. Ms. in-i6.

5* BiLIOTHiEQU

SiNTKr-GE
IEVEVE (place du Pantheon).

Extraits du Catalogue des Manuscrits, par Ch. Kohler (Paris, Plon,
£893). T. II, a* partie, table gEnerale, p. 936:
a Mission (Congregation de la) ou de Saint-Lazare. Pieces rela
tives a son etablissement dans la maison de Saint-Lazare de Paris et
a un projet d'union A la Congregation de France. - (T. I, 64z, 644.)
* Suprieurs des Lazaristes. V. Bonnet (Le P.), Vincent de Paul (S.).
a DEbats avec la Congregation de Saint-Maur, au sujet de l'abbaye
de Saint-Mden. (T. I, p. 341, 36o; t. II, p. 206.)
a Membres de la Congregation. V. Hibert, Philopardus (Antoine).
a 324x-3243 (Z f. in-fol.3',- 3J).- Trois volumes. - Recueil de
pieces, en particulier d'ordonnances et de reglements, relatives a la
Reformation de Pordre des Chanoines Reguliers de Saint-Augustin
par le cardinal de La Rochefoucauld, et a l'union des maisons de
l'Ordre a la Congregation de France. A noter dans le vol. Z. f. in-fol.
3*, les pices numnrotees 32, 33 et 34, relatives i l'etablissement des
Prdtres de la Mission dans la maison de Saint-Lazare a Paris, et a la
cassation de I'abbaye Saint-Victor.
a En tCte des deux premiers volumes, il y a un portrait du cardinal de La Rochefoucauld -. Papier et parchemin. Dix-septieme
sicle. - (Ibid., t. II, p. 64.)
a 3z5o (Z. f. in-fol. 5). - Lettres du P. Charles Faureau cardinal
de La Rochefoucauld et a divers prilats. - Lettres de divers prelats
dont plusieurs italiens. - ... Presque toutes les piices du volume
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sont relatives aux affaires de la ConapCg ioa de Franc, de 162o i
165o environ.
a A signaler: Requte du P. Boulart au 'cardinal de LaRochefoucauld contre la conservation des Pretres de la Mission dans la Congregation de France (fol. 270). -

Papier. Dix-septitme sidcle.--(Ibid.,

t. II, p. 643.)
t 2552 (Suppl. Z. f. in-4 818). -

Letres de divers i divers. -

Originaux et copies. -- Voici les noms des auteurs et de quelquesuns des destinataires de ces lettres: Ch. Daniel, Gabriel de Pesteis
de Caylus, eveque d'Auxerre, au P. Bonnet, gen6ral des Lazaristes;
1724 (fol. 27). (Ibid., t. II, p. 395.)
t 2552... (V. supra.) (A la suite de la lettre de l'Eveque d'Auxerre
i!M. Bonnet, on lit) :
a Anthonius Philopardus, de la Congregation de la Mission; 1724
(fol. 26). - (Ibid., t. II, p. 395 )
t Vincent de Paul (Saint). Lettres aux PP. Boulart et Blanchart et a
abbe de Grandmont, II, 3 9 6 . - Lettre i I'eveque de Soissons (1639),
i, 644. - Lettre a lui adressee par une veuve, II,647. - Lettres
relatives i sa beatification, 11, 86. - Mentionne dans une lettre du
cure de Louvetot, II, 35. - Lettres de lui, disparues de la bibliotheque Sainte-Genevieve, II, 4*2, 642. -

(Ibid., t. II, p.

1107.)

4 2555 (Suppl. Z. f. in-4 8z1). - Copie de dix lettres, ecrites, de
i65o A t65., par saint Vincent de Paul au P. Boulart, prieur; au
P. Blanchart, superieur general de Sainte-Genevieve ; i un anonyme; A rabbe de Grandmont. Les neuf premieres ont etc copides
par le P. PrCv6t, qui a 6crit au verso du fol. 2 la note suivante: Ces
a lettres du B. Vincent sont en original au chartrier de la congregation
•de Sainte-Genevieve, dans un volume folio intitule surle dos: Let, tres de prdlats, depuis Ian t653 jusqu'en 166o. Ce volume est cout vert de basane verte et renferme quelques lettres antdrieures A x653.
Le volume mentionn6 dans cette note doit Etre le ms. Z. f. in-fol.
3; mais les lettres de saint Vincent de Paul en ont ete soustraites.
-

Papier; 2 feuillets. Dix-huitieme siecle -

(Ibid., t.11I p. 396.)

S325 (Z f. in-fol. 6). - A signaler (fol. 323), la copie dune
lettre de saint Vincent de Paul A r'eveque de Soissons, du :5 decembre 1639. -

(Ibid., t. II, p. 644.)

. 326r-3337 (Z. f. in-fol. 2z-o3). Soixante-treize volumes. - Correspondance des gdnovefains, pendant les anndes 1624 i 1649. Originaux... Vol. xi• (Z 33. 426 f. f.)
SAu fol. 283, il y a une lettre sans signature d'une dame veuve,
habitant Angers, A saint Vincent de Paul (x6 avril i633). - (Ibid.,
t. II, p. 646, 647.1
* 1569-1570 (Suppl. D.

in-4 459). Deux

volumes. -

Recueil de

pieces et de notes diverses de thdologie et d'histoire ecc:isiastique, le
tout copie par la mwme main, sauf Part. 5 du 2* volume...
€ 2' volume...
e 5 (fol. 5o). Lettre du P. Jean de Montenay, abbe de Sainte-Gene-
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Tvive, au pape Clement XI, pour

hater la beatification de saint
Vincent de Paul; 26 mai 1706. - Copie, d'une autre main.
c 6 (fol. 53). Lettre du CGndral de I'Oratoire au meme pape, touchant le meme objet; Paris, 1706 (s. d. de jour). - (Ibid., t. II, p.
84-86).
( 1452 (D. 1. in-4 52). - Recueil. - I (fol. I). Lettre de M. Aubery, pretre cure de Louvetot (?), au P. (Jacques) Dinet, S. J., touchant
la publication de la bulle Unigenitus;Rome, x6 juin 1653... Aubery
dit au P. Dinet qu'il lui dcrit au nom d'ua sieur Hallier (Frangoi
Hallier), plus tard eveque de Cavaillon (), doat ii parait etre le
secretaire, et qu'il lui envoie la copie d'une lettre adressde par
Hallieri a Monsieur Vincent a, probablement saint Vincent de Paul.
(-Ibid., t. II, p. 35.)
9 2570 (Suppl. Z in-4*, 831).
a x8 (fol. zo8). Lettre du marechal de Brezd, gouverneur de 1'Anjou,
a M. de la Girardibre, gentilhomme angevin, qui n'dtait pas venu lui
rendre ses devoirs, et reponse de M. de la Girardibre, 1643.- Copies.
a Aux fol. 72 et 73, ii y a des notes modernes sur des lettres de
saint Vincent de Paul qui se trouvaient dans le vol. Z. f. in-fol. 3*,
entre les feuillets 334 et 335, et qui en ont disparu. - (Ibid., t. II,
p. 4oo-402.)
a 3245 (Z. f. in-fol. 3s). £ Lettres de Prelats. a (i653-166o). Elles
traitent presque toutes d'affaires religieuses, et notamment des
int6rets de la Congregation de France...
a Dans le present volume se trouvaient ci-devant (entre lea fol. 334
et 335 actuels) neuf lettres de saint Vincent d4 Paul au P. Boulart. (Ibid., t. II, p. 641.)
a 7oi (Suppl. H. in-fol. to5). - Recueil de pieces relatives & diverses eglises, abbayes, maisons religieuses.
a 8 (fol. 25). Procs-verbal du 7 aoit 1746, touchant un d6bat entre
les Bnidictins de Saint-Maur et les P6res de la Mission, a propos de
I'abbaye de Saint-Mden, au diocese de Saint-Malo. Copie (-'f. sur ce
mame ddbat les mss n* 739 et suppl. H. f. in-4 596). - (Ibid., t. I,
p. 341.)
a 739 (Suppl. H. f. in-fol. 143). - Pieces relatives a un d6bat entre
les Benedictins de Saint-Maur et les pretres de la Mission, pour la
possession de l'abbaye de Saint-Meen, au diocese de Saint-Malo
1646-1658 environ (Voy. sur ce meme d6bat les mss n- 701 et suppl.
H. in-4 596). - Papier; 18 feuillets. Dix-septin6e sidcle. (Ibid., t. I,
p. 36o.)
a 1942 (Supi' H. f. in-4 596). - Proces entre les religieux benddictins de Saint-Maur et les pretres de la Mission, an suiet de la
possession de l'ablbaye de Saint-Meen, au diocese de Saint-Malo.
Cinq pi6ces des o2, 24 et 31 juillet, 7 et 28 aplt 1646. Copies du
temps, dont deux faites d'aprbs les registres du parlement de Breta-.
gne et une d'aprds les registres du Conseil priv6 du Roi (Voy. sur ce
meme ddbat les mss n" 701 et 739).
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a Papier, 18 feuillets, 276 sur 178 millim. (pieces i, a, 3), 288 sur
18o millim. (piece 4), 282 sur 208 millim. (piece 59). - Dix-septiame si6cle. Les quatre premi-res pieces portent Pancienne cote
carton F., liasse 2, n* to. - (Ibid., t. II, p. 206.)
a 2533 (Suppl. Z. f. in-4 799). Hebert, prdtre de la Congregation
de la Mission. Lettre. - (Ibid., t. II, p. 387.)
(T. II, a0 partie). Table gen6rale, p. 857: a Hebert (Frangois), eveque d'Agen. Pi&ces 6manees de lui ou i lui adressees, a propos des
affaires du jans6nisme, t. II, p. 367.
* 25oo (Z. f. in-4 7e). - Recueil de pieces relatives au jansenisme
eti la Bulie Unigenitus, de 1711 i 1715. - Copies:
a 14 (p. 64). a Lettre (s. d.) de M. de Pontchartrain, secretaire d'Esa tat, a M. I'eveque d'Agen, (Francois) H6bert, au sujet d'une lettre
s que cet 6vdque lui ecrivit, le 15 octobre 1711, sur les aftaires des
a Jesuites avec le cardinal de Noailles a ; suivie (fol. 65) de la a riponse
a de M. I'6veque d'Agen D ; s. d. - (Ibid.. t. II, p. 366-367).
a 2552. Philopardus (Antoine) de la Congregation de ia Mission.
Letre. - (Ibid., t. II, p. 982.) *
6* AncHmVES NATIOIALEs

(rue des Francs-Bourgeois, 6o).

C'est surtout aux Archives nationales qu'on retrouve et qu'on peut
explorer des recueils considerables de pieces manuscrites, c'cst li
qu'on rencontre beaucoup de documents int6ressant la Congregation
de la Mission.
Des indications utiles sont donnies dans Pourrage intituld Histoire de la ville et de tout le diocese de Paris, par l'abb6 Lebeuf,
edition Cocheris (4 vol. in-8, Paris, Durand, 1867). On y trouve,
au tome III, p. 36i et suivantes, des renvois i la section historique :
SCrie M (on ordres militaires, colleges, etc.) et SCrie S (ou Biens
des corporations supprimees).
Pour se guider, on peut consulter l'Inventaire sommaire ou Tableau methodique des fonds conservis aux Archives nationales (Paris,
1871); premierepartie:Rdgime antiriearar 789 ; p. 5st, onlit:
aPaETaES DE LA MISSION ou LAfARISTEs (Faubourg Saint-Denis) :
Fondation de la Congregation des pretresde la Mission ; privil6ges;
fondations de bourses; legs, union de diverses cures et du prieure
de Saint-Lazare a la Congr6gation de la Mission. M, 209-213.
a Pieces relatives aux missions dans I'lnde, Iile de France, Madagascar, etc. M, 214.
a Fondations en faveur des missions de Saint-Lazare (1625-1787).
MM, 534-539.
a Catalogue des Missionnaires (1625-1765). MM, 540, 541, 542.
aListe des personnes d6tenues dans la maison des Lazaristes(16
9 21734). MM, 543... a
6
Les titres relatifs i 1' tablissement de siminaires et de missions
des Lazaristes sont classes dans l'ordre suivant:
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Albi, Aleth, Arras, St-Cloud. Paris-Invalides. S, 6699;
Agen, Amiens, Angoulemc. S, 6700-1;
Bayeux, Beauvais, Beziers. S, 6702;
Bordeaux, Boulogne, Buglose, Cahors, Cambrai, Chilons, Chartres,
St-Charles ou petit sem., Chaumont (projet de fondation). S, 6703-4;
Dijon, Figeac, Fontainebleau, Fontenay-le-Cote, Langres (projet
de fondation). S, 6705;
Lyon, Lugon. S, 6 7G6 ;
Le Mans, Manosque, Marseille, Metz et Crecy. S, 6707;
Montauban, Montmirail, Nancy, Narbonne, N.-D.-de-la-Rose, Noyon.
S,670o;
Pamiers, Pau, Poitiers, gr. sem., Poitiers, St-Charles ou petit sem.,
Richelieu, Rochefort. S, 6709;
Saint-Brieuc, Saint-Flour, Saintes, Sarlat, Sedan, Soissons. S,67 I ;
Saint-Meen. S,67lz ;
Saint-Cyr, Saint-Pol-le-Lon, prieure de Saint-Pour;ain, SensToul, Tours, gr. s6m., Tours, pet. s6m., Treguier, Troyes. S, 6 7 1!- 14;
Valfleury, Vannes, Villefranche, Pile de Corse, la Savoie, Florence, Genes, Naples, Rome. S, 6715-16;
L'ile Bourbon, la Pologne et Varsovie. S, 6717.
6
8
De S. 659o i 5t sont, d'apres Pnventaire sommaire cite plus
haut, des titres de propriet6, etc., relatifs a:
a Paris: rues Aubry-le-Boucher, Beauregard, de Cliry, des Dechard FauoLauFr-Saint-Denis,
geurs, de l'Itoile, du FaubourgSaDenis, du
rent, du Faubourg-Saint-Martin, de la Huchette, des Lombards, des
Mauvaises-Paroles, de la Mortellerie, de la Pelleterie, Poissonniere,
Quincampoix, des Recollets, Saint-Laurent, Saint-Martin et SaintMerry, de la Tixeranderie, de la Vannerie,-- Belleville, Buttes-Chaumont, Champ des Vinaigriers, Champ-Plaisant, Chbteau-Landon ou
Maison-Rouge, ile Saint-Louis, La Chapelle-Saint-Denis, La Courtille,
La Villette, Les Pr.s-Saint-Gervais, le Val Larroneux;
aNeuilly-le-Real (Allier);
a Bagnolet, Drancy, Fontenay-sous-Bois, Le Bourget, Montreuilsous-Bois, Pantin (Sein-);
a Argenteuil, Attainville. Aulnay-les-Bondy, Franconville, Frenneville (commune de Valpuiseaux), Gonesse, Grigny, Livry, Longjumeau, Mespuits, Montfermeil, Orsigny ( commune de Saclay), Rougemont (commune de Sevran), Saclay, Savigny-sur-Orge, Villedombe
(commune de Saclay), Villetain (commune de Jouy-en-Josas et de
Saclay) (Seine-et-Oise);
a Vincelles, Vincetotte (Yonne);
a Prieur6s de Lac-Roy, Saint-Germain de Salles, Saint-Martin de
Coudres et Saint-PourFain.
a Foires de Saint-Laurent et de Saint-Lazare. S, 6607, 6636. a
Relativemnt aux FILLES ,DELA CHARITE, on peut signaler aussi d'apres Cocheris, aux Arhives nationales, les cotes suivantes:
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); ina Actes officiels d'etablissement etde confirmation (i655-t
struction sur les vceux : liste alphab6tique des 6tablissements des
Soeurs par paroisses et h6pitaux (commencement du dix-huiti6me
*i6cle); correspondance. L, o054.
* Statuts et Instructions. LL, 1662-1666.
a Titres de proprities et tentes. S, 6155-618o.
* Comptabilitd (1712-1792). H', 3720-3733. a
7* ARCHIVES DE LA CONGRiGATION DE LA MISSION

(Paris, rue de S6vres, 95).
Cette liste ne renfermera, on le comprend, que des indications
g6n6rales et d'un internt commun. Des renseignements detaills nous
eussent entrainds trop loin. - Voici l'ordre que nous avons suivi:
I. Renseignements gen6raux; 2. Saint Vincent de Paul; 3. Histoire
de la Congregation de la Mission ; superieurs gendraux ; 4. Etablissements divers; 5. Biographies ; 6. Jurisprudence et administration; 7. Les Filles de la Charitd; queiques renseignements.

i. - Renseignements geniraux ; personnel.
Catalogue general des pratres (1625-1903), 3 vol. in-fol. ms., 82.
- It. des frbres coadj. (1625-19o3), 2 vol. in-fol. ms., 83.
Dictionnaire du personnel : a" serie (1625-1800oo), in-4, ms., 445. It. 2e s6rie (18o0i-85o), ms.,446. - It., 3 serie (x85s, etc.), en feuilles, membres presents, 67; membres dec6des, 27.
Attestations des viux : x Paris: autographes (164i ; saint Vincent
est en tate), in-fol., 81. - It., 20 provinces (1827-1900); autographes, in-fol., 420. - It., suite (190•,
etc.) ; in-4, 421.
France: Etat civil. Clercs (18ot, etc.), 3 vol. in-fol. ms., 91 Fr. coadj. (t8or, etc.), i vol. in-fol. ms., 92.
Catalogues anciens de 1759 (in-s8) ms., 454; de 1770 (in-i8) ms.,
455; fragments du dix-neuvi.me siAcle, ms. (1836), 411 ; (t8391,
411 prov. de Fr. (1869)1412; (1776, etc.), 413; maison de Paris
(1845-1884), 415; (1968)...; divers (dix-neuvi6me siecle), 416.
Catalogues imprimes, in-i8 (i853 et ann. suiv.), 418, 470.
Statistique comparee, ms, 417.
Personnel de la Prov. de France (1845-1877), in-4 ms., 412.
Semin. Paris, 3i, 96 a ; Dax, 32 ;Weruhout, Shang-Hai, 33.
Divers, carton, 36.
Conseils provinciaux, grand in-fol. ms., 97.
Departs pour les missions (1839, etc.), in-fol. ms., 88.
Dioceses d'origine (1801-900o), in-4 ms., 430; (1901, etc.), in-12
ms., 7Dispenses, in-4 ms., 99.
tnventaire des archives, ms., 66.
Notes. Voy. Renlignements.
Ordinations (1877, etc.), in-fol. ms., 86 ; (1885, etc.), in-4 ms., 6.
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Patentes (166o, etc.), in-4 ms., 44 ; (1843, 19oo, 19o1, etc.), a vol.
in 4 ms., 98.
Placements (M83o, etc.) 2 vol. in-4 ms., 85.
Postulants, carton, 36.
Renseignements (1875, etc', in-4 ms., 218; (1892-99), in-fol. ms., to.
Service militsire carton, 34.
Vqeux: attestations (s656), in-fol. ms., 81 ; (9got, etc.).
N•Iologe, 3 vol. in-fol. ms. (1626-18oo), 435; (18o0-19oo), 436
(lpoi, etc.), 84. - Caveau a Paris (a8t6, etc.), in-4 ms., 437.
2. -

Saint Vincent de Paul.

Actions et paroles: avis, sentences de saint Vincent de Paul
Remarques sur sea vertus (ms. origin.), i vol. relic j36.
BiATriuCTION et *CANONISATION de S. Vincent de Paul (Cause de).

Voy. Archives de la S. C. des Rites, a Rome.
(1705). Processus informativus auctoritate Ordinarii constructus
(super fama sanctitatis, virtutibus et miraculis. Ven. Servi- Des).
(Copie ms. en latin et en italien.)
Prima pars copie (cartonnt en parchemin), in-fol. 1-o104. 152.
Secunta pars copie (cartonni en parchemin), in-fol. 1o42-190o. 153,
(i7o5). Processus de non cultu (in civitate Paris.confectus). (Copie
ms. en latin et en italien), r49 feuillets, relie en parchemin,
j55.
(1708, 3o mai). M. Couty, procureur de. la cause, A Rome, porte les
procs de I'Ordinaire chez le secretaire de la S. C. des Rites.
M. Couty: a Relation de ce que j'ay fait pour la cause de biatification et canonisation du vin. scrv. de Dieu Vincent de Paul. >
(Ms. origin., in-fol., %5pages, relie) 56. -Cf. 16o, p. 659 : e Factum concordatum a.
(1708, 16 juin-,4 juillet). Decret de la S. C. des Rites permettant d'ouvrir les proces, bien que dix ans ne soient pas ecoules depuas leur
ddp6t au secretariat de la S. C. des Rites. - Ibid.
(1708, 14 juillet). Decret de la S. C. des Rites nommant le cardinal
de la Tremoille [ambassajeur de France A Rome], ponent de la
cause. - Ibid.
(1708, 22 juillet). Dans une audience, M. Couty prisente au pape
Clement XI cinquante lettres postulatoires pour l'introduction de
la cause. - Ibid.
Episto'c postulatoriapro promovenda beatificatione... (Rome, 1709,
imprimi de 126 pages). - :56, et Bibl. nat., Ln, 27.
(1709, 8 mars). Ouverture des procds ; tradnctionsen italien, etc. 156.
(1709, 23 juillet). Decret de la S. C. des Rites permettant a M. Dominique Vaccari de faire toutes les ecritures iecessaires pour le
proces, bica qu'il ne soit pas des a ProcuratoresCollegii sacri palatii
apostolici a. - Ibid.
(1709, 03-a3 juillet). D&ret de la S. C. des Rites d6clarant que le

-

13- -

pape peut accorder la dispense ndcessaire pour faire examiner la
validite du procks et la relevance des vertus dans une congregation
ordinaire et sans l'intervention des consulteurs. Le pape 1'accorde
le 23 juillet. - Ibid.
Super dubio:An constet de validitate ProcessusParis.,et testes sint
legtime examinati. - Summarium. - Animadversiones Fidei Promotoris super dubio prcecedenti. - Responsio ad animadversiones.
Positio super dubio: An sententia Judicis delegati ab Em. Arch.
Paris.super non cultu... sit confirmanda vel infirmanda. - Informaiio. - Summarium. - Animadversiones. - Responsio ad animadversiones.
Positio super introductione Causs. - Informatio. - Summarium. Animadversiones. - Summarium objectionale.- Responsio ad animadversiones. - Summarium additionale.- 15c, p. 127-300. kImprimes, Rome, t709.)
(1709, 6 septembre). La S. C. des Rites juge: Commissionem posse
signari si SS placuerit. - 656.
(1709, octobre). Signature de commission de 1'introduction de la
cause par Clement XI: Vincent de Paul peut 6tre appel vien6rable. - Ibid.
(17o9. 5-12 octobre). Decret de la S. C. des Rites confirmant la sentence de I'archeveque de Paris super non cultu, et accordant des
lettres r6missoriales pour le proces super fama sanctitatis, ainsi
que d'autres remissoriales in specie ne pereant probationes. L'ancien eveque de Tulle et l'6vque de Rosalie sont design6s, avec
I'archeveque de Paris, comme commissaires apostoliques. - Ibid.
(1709, 8 novembre). M. Couty quitte Rome et vient i Paris pour
commencer les proces in genere et in specie. - Ibid.
(1709, 31 ddcembre). A Paris, premiere seance du proces de fama
sanctitatisin genere. On entenditseulement dix t6moins,et quatre
ex officio. a - Ibid.
(1709, 14 avril). Le proces in genere 6tant consignd, on commence le
procis in specie ne pereantprobationes.Soixante-deux ou soixantetrois timoins sont entendus. Fin du proces, le 5 avril 171 .
(1710, 9 janvier). La S. C. des Rites proroge de six mois le temps
accord6 pour le proces in specie ne pereant probationes.- Ibid.
(1710, 21 juin). Nouvelle prorogation de six mois. -- Ibid.
(170, 22 novembre-9 decembre). Le proces apostolique in genere
est approuv6: DWcret de la S. C. des Rites ddclarant constare de
fama sanctitatis es miraculorum. - Ibid.
Positio super dubio : An constet de validitate ProcessusParis.facti
autoritate apostolica super fama sanctitatis... - Informatio. Summarium. - Animadversiones. - Summarium objectionale. Responsio ad animadversiones. - 159, p. 3oi-35o ( mprim6s, Rome, 1710.)
(1711, 12 mars-4 avril). D6cret de la S.C. des Rites accordant des
lettres r6missoriales pour le proces super sanctitatevitx, virtutibus
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et miraculis in specie. L'ancien ivdque de Tulle et celui de Rosalie,
sont design6s commissaires apostoliques, avec larchevdque de
Paris. - 16o, p. 66o.
(1711, 28 mai). Le proces in specie sur les vertus commence i Paris.
Quelques lettres du ven. V. de P., les rdgles communes, des d6positions de timoins de visu sont compulsdes. - 156.
(1712, 19 fevrier). Ouverture du tombeau du ven. Vincent de Paul,
et visite du corps et du ccrur. - Ibid.
(1712, 31 mars). Cl6ture du proces in specie. -Ibid.
(1712, 21 juillet). Arrivde de M. Couty i Rome. - Ibid.
( 1712, 20-27 aost), Decret de la S. C. des Rites permettant l'ouverture des proces in specie, et nommant des reviseurs pour quelqucs
lettres du vin. serv. de Dieu, les regles des Prdtres de la Mission,
des Filles de la Charite et des Confreries de la Charite. - Ibid.
et z6o, p. 660.
( 7 3, 28 janvier-17 fevrier). Decret de la S. C. desRitespermettant
de discuter la validiti des m6mes proces dans une congregation
ordinaire et sans l'intervention des consulteurs. -16o, p. 660.
17s3, 1-8 juillet). Dicret de la S. C. des Rites d6clarant que les
proces avaient etd faits selon toutes les regles, et approuvant les
proces faits auctoritateordinaria.- Ibid.
Positio super dubio : An constet tun de validitate processuum pari'
siensium,.ne pereant probationes, et. in specie auctorit. apostolica,
constructorum, et testes sint rite examinati, etc. ( Rome, 1713;
03 parties, j vol. in-fol.). - Bibliotheque nationale, catal. de
Phist. de Fr., Imp., Ln., 27.
Positio super dubio : An constet de validitate processus auctoritate
ordinaria,etc. (Romw, 1713. Typ. Cam.Apost.). - Summarium. Animadversiones Fidei Promotoris super hoc dubio. - Responsio
ad has animadversiones. - Bibliotheque Mazarine, ms. 4174, catalogue de la biblioth. de I'anc. St-Lazare..
Informatio super dubio : An constet de virtutibus... in gradu heroico.
- Summarium. - Animadversiones. - Responsio. (Imprimes.
Rome, 1713.) - 15o, p. 351-83o, et I, 60, p. i58.
(1714, zz ayril). Le cardinal de la Tremoille rend compte a la S. C.
des Rites de la revision des ecrits du vin. serv. de Dieu. - 16o,
p. 66o.
(1714, 4 mai). Decret de la S.C. d6clarant posseprocedi ad ulteriora.- Ibid.
( 715, 22 janvier). Congregation antiprdparatoirc super dubio : An
constet de virtutibus theologalibuset cardinalibus in gradu heroico.
- Ibid., p. 661.
( 1716, 5 decembre). Facultd de deputer un ou plusieurs theologiens
pour examiner quelques 6crits du serviteur de Dieu. - Ibid.
Nove animadversiones. - Responsio ad novas aninadversiones.Summarium additionale.(Imprimes, Rome, 1717.) - 16o, p. 59-178.
(1717, 12 juin-jo juillet). Cet examen de quelques d.cits dtantachev6,
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ia S. C. des Rites declare posse procedi ad lterwora. - Ibid.,
p. 661.
(171-, s8 decembre;. Congr4gation prparatoire super eodem dubio
rftult,-m. - Ibid.
(17 2, 26 decembre). Le cardinal Paulucci et nomme Ponent de la
cause. - Ibid.
Uitam
aaimadverswioaes. - Rspoauio. - SuRa
ariUm respousirvar
(lmpr:mis,Rome, 1723., - Ibid., p. 177-28.b
(1726, o juillet. Le cardinal de Polignac est nommn Ponent de 1s
cause. - Ibid., p. 6 6 .
(1727, t6 scptembre1 . Congrpgation generale coram SS- super eodem
dubio virtutlm. - Ibid.
(1727, 22 septembre). Decret de la S. C. des Rites atirmant constare
de virtatibus.. in gradi hearoico. - Ibid., eta16 a.
RestrictiU probationum circa relum Servi Dei contra errores Sancyrani et Jansenii - Appendix ad librum Epistolarum pro promovenda beatificatione. - Memoriale cam restrictu prob•rionum actus
heroicx charitatis, qua Serv. D. maous se supposit in locaum damnath
ad trireremes ut ipsun liberaret. (impr., Rome, 1727.) -Ibid.,
p- 287-44o.
Positio super dubio :An et de quibus miraculis constet in casx, etc.Informatio. - Summarism. - Animadversiones. - Responsio. Appendix. (lmprimes, Rome, 17z8.) - Ibid. p. 341-560 ; Bib. nation, catal. de 'hist. de France, Impr., Ln, 27.
(1729, ir ferrier). Congrigation antepr6paratoire super dubio de miraculis. - Ibid., p. 661.
Nopm anamadversiones super miraculis. - Responsio. (Impr., Rome,
1729.) - Ibid., p. 561-658; Bibl. nation., ibid.
(1729, 5 avril). Congregation preparatoire super dubio de miraculis.
-Ibid., p 6 61.
Responsio adparticularem difficultatem super 1* miracalo. - Resptnsiones medico-physice... - Ibid., p. 663-686.
1729, i2 juillet). Congrigation g6nerale coram SS- (Benoit XIII).
- 101 a.
(1729, 14 juillet). Decretde la S. C. des Rites declarant constare de
miraculis. - Abid.
17 9, 3 aofit). Bref de Benoit XIII, Justus ac misericors Deus, pour
la beatification du serv. de Dieu Vincent de Paul. - Ibid. (Imprime).
1729, 6 septembre). Brcf de Benoit XII permettant de dire roffice
et la messe du bienheureux Vincent de Paul sous le rite double
maicur dans les glises des Missionnaires et des Smurs.
- t5o;
Bibl. nat., Ln, 271729, 25 septembre). Exhumation des reliques du bienheureux
Vincent de Paul, i Saint-Lazare. - 15o.
(1729, 27, 28 et 29 septembre). Solennit6 de la Batification i Saint.
Lazare. - Ibid.
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(1733, 24 avril). Processus remissorialis Parisien. super miraculis
pour la canonisation du bienheureux Vincent de Paul. - s62 et s63.
Positio super dubio:'An et de gqibus miraculis costet post indultam,
eidem Beato venerationem in casu, etc. - Informatio. -Summarium.
- Animadversiones. - Responsio. - Consilia pro veritate seu dissertationes medico-physica... (imprim., Rome, 1735). 1 vol. in-fol.,
relid en parchemin. - 164.
(1736, 3o janvier). Congregation g6n6rale corea SSnO (Clement XII)
super dubio de miraculis. - i5i.
(1736, 24 juin). Ddcret de la S. C. des Rites approuvant deux des
sept miracles present6s pour la canonisation. - Ibid.
Nouvelle Congregation generale des Rites. - Consistoire secret.Consistoire public. - Consistoire demi-public.
B1737, 16 juin). Canonisation i StJean de Latran.
ulle de canonisation. Original. - x5I..
Canonisatiu B. Vincentii a Paulo(Bulle de canonisation). Parisiis, e
typis Petri Simon, in-4, 1737. - Ibid.
(1738, 4 janvier). Arret de la Cour du Parlement qui supprime un
livre intitule Canonisatio,etc. (e typ. P. Simon, 1737). Do 4 janvier 1738. - Ibid. Bibl. nation., catal. de i'hist. de France, Impr.,
Ln, 27.
(1738, 22 janvier). Arr4t du Conseil d'Etat du Roi au sujet de la Bulle
de canonisation de S. Vincent de Paul, 22 janvier 1738. - Arch.
Miss., 15z; Bibl. nation., Ld .
(1738, 22 janvier). Consultation de MM. les avocats du Parlement
de Paris au sujet de la Bulle de N. S. P. le Pape, en date du
i6 juin 1637, qui a pour titre Canonijatio... (Signd Le Roy,
doyen, etc. [16 janvier 1738]) avec Papprobation de MM. les cures
de Paris qui ont prdsenti requete au Parlement contre i'instruction
de i'archev. de Sens au sujet des miracles (21 Janvier s. 1.1, 1738,
in-4). - Bibl. nation, Ld', 2169.
(1738). Lettre d'un chanoine de province a un des cures de Paris
opposants a I'enregistrement de toutes les lettres patentes pour
la bulle qui a pour titre Canonisatio B. Vincentii a Paulo, qui
contient des rdflexions au sujet de la consultation de MM. lea avocats du Parlement et de 'acte d'opposition de vingt cures de
Paris (s. 1.) £738, in-4. Piece. - Ibid.
(1739, 28 juin). Remontrances du Parlement au sujet de cette bulle
(1739). Comptes de toutes les recettes et ddpenses pour la canonisation de S. V. de P. (1773). Ms. in-4, t79. --,65.
(1741, 20 avril). La S. C. des Rites approuve un office propre de
saint Vincent de Paul. - 15s.
(1743). L'Avocat du diable contre Gregoire VII et Vincent de Paul
(par labbe Adam) Saint-Pourcain, 1743, vol..in- 2.
(£761 [?] avril). Lettre sur saint Vincent de Paul (Lettre de M.**
i M.*). - i5s.
(i883). Patrocinium S. V. a Paulo; Litterw postularia Episcoporum
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Orbis catholici (originaux). (1883-1884, vol. in-4, relic.) -

181.

Coeur de S. V. et le cardinal Fesch (te), dans la Verite sur le cardinal
Fesch, par Un ancien vicaire general de Lyon (Lyon, Lestre, 1842,
in-8), 717. Historique. Voy. ms. relic ; M. Cayla, p. o12-121.
- Arch. Miss., 170o .
Conferences de S. V. de P.: Aux missionnaires. Repetitions d'oraison et conferences, entretiens (1654-1659). Ms. de 86 feuillets
original, in-fol., cartonn6. Arch. Miss., 135. - Conferences et
entretiens. Mss originaux, dont plusieurs ecrits par MM. Alm6ras
et Gicquel. Arch. Miss., 134. - Recucil des choses les plus remarquables dites par M. Vincent de Paul, tant aux conferences qu'aux
repetitions d'oraison 1i698), precdede s a Sentences de notre vidnrable Pere sur diverses choses ,.-- 24 Conferences de saint VincentdePaul (explic. des r6gles); copie ms., i vol. in-4, relie. Arch.
Miss., x38.
Conferences aux Filles de la Charit6: Manuscrits. Collection de
3o petits cahiers in-4. Autographes des smurs Hellot, Loret, etc.,
qui ont ecrit ces confer. quand S. V. les prononfa. - Archives
de la Communauti, rue du Bac, 140.
Conseils tenus par S. V. de P. et L. de Marillac i la Communaut6
des Filles de la Charite: Proc&-verbaux, io5 feuilles ddtachees,
in-4. Archives de la Communauti, rue du Bac. - Copie ms. in-4.
Arch. Miss., 143. - Voy. Ecrits, 722.
conographie de S. V. de P., 185. - Saint Vincent de Paul, album
in-fol., 186; - album in-4, 188. Voy. Noticehistorique,p. 43 (Paris,
1844, in-i8), 844.
Leitres de S. V de P. autographes. Recueil de 239 pieces (i vol. infol., reli6), i3o. - Recueil des lettres de feu M. V. de P., ms. ancien, copies'; extraits sur diverses matieres (i vol. in-fol. de 350 p.,
relie), z3t. - 178 lettres, ms. ancien, copies (r vol. in-fol., cartonne), 032. - zoo lettres choisies de S. V. de P. selon I'ordre des
matieres (i vol. ms., copies, petit in-4, cartonne), 133.
Maximes de S. V. de P.: Quelques avis et maximesdes plus impor.
tants recueillis... pendant que M. Vincent parlait (zo6 sentences de
chacune deux ou trois lignes), ms., in-4, 137. - Voy. Sentences.
Office pour la fete du bienheureux Vincent de Paul (Paris, 1729,
in-12), 166.
Officium S. V. a P. (Urbini, 1742, in-8), 167.
Reliques de S. V. de P. Documents, I,
70, 71.
Sentences du venerable Vincent de Paul, tirdes de ses entretiens.
Une 6criture qui parait postdrieure, a ajout6: Par M. de la Fosse.
Ms. in-4, 137.
Sentences de notre venerable PAre sur diverses choses. Meme
ms.,
P. 19 i 23. Ibid.
Sentiments remarquables de S. V sur quelques vertus.
Ms. (I cahier
cartonn6 de 3o p.), 137.
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3. - Histoire de la Congregation ; Superieurs gintraux.
Histoire de la Congr. de la Mission, par M. Joseph Lacour (16251721). I vol. in-fol., ms., copie
cente, 402.

ancienne, 4o

;-

Id., copie re-

Annales de la Congr. de la Miss., 63 vol. in-8, impr., oo.
Annales-Memorial (1617-90o3), fol. ms.,44o.
R'pertoire historique de la Congr. de la Mission, in-4, impr., oo.
Administration gnedrale, cartons, 26-68.
Supirieurs generaux; Documents

1.

S. Vincent de Paul : voy. ci-dessus, p. 131.
2. M. Almeras et son generalat (166i), carton sto; 2 vol. in-fol., i3o.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Jolly
Pierron
Watel
Bonnet
Couty
de Bras

-

(1673),
(1697),
(1703),
(71i),
(1736),
(1747),

9. M. Jacquier

-

(1762), carton

so. M. Cayla

-

(1788), carton 1og; histoire ms., par

carton
carton
carton
carton
carton
carton

102.

zo3.
1o4.

so5;
so6.

vol. in-fol., 140.

107.

o18.

M. G. Perboyre,. vol. in-4, relid, 17o .
Vicaires generaur de la Mission, hist. ms., par M. G. Perboyre,
4 vol. in-4, relies, 171.
Vicaires geniraux italiens, carton 1 so.
Vicaires gdneraux francais: MM. Brunet et Placiard, carton z ;
M. Hanon, carton 1 2; MM. Verbert et Bonjard, carton 113.
Si.M. de Waillyetson g6neralat(1827), carton 14.
12. M. Salhorgne
(1829), carton x14.
13. M. J.-B. Nozo (x835), carton II5.
(1843), carton is6, 117.
14. M. Etienne
15. M. Bore .
(1874), carton 18 ; Arcueil (1870).
Un vol. in-8, ms., 1 140; Correspondance avec Lamennais, 1140 a.

16. M. Fiat et son gendralat (1878), carton

9g.

Circulaires des Superieurs gneraux (1645, etc.), vol. in-fol., ms. et
table in- 4 , 3oi.
Circulaires des Superieurs generaux. 3 vol. in-4, impr. 3ox.
aux Visiteurs (1661-1846). I vol. in-4,
ms., 303.
Circulaires. Supplement. I vol. in-fol., ms., 304.
de M. Etienne aux missionnaires, in- 4 , imp., 60; -aux
Filles de la Charite, in-4, imp., 61.
de M. Bore aux missionnaires, in-4, imp. 62; - aux
Filles de la Charitd, ibid.
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Circulaires de M. Fiat aux missionnaires, in-4 . impr., 63; - atx
Filles de la Charitr, in-4, imp., 64.
Conseils (1825. etc.), 6 vol. in-fol. 65.
Conferences aux Filles de la Charite, de M. Etienne, in-fol. impr.;
de M. Bord, in-fol., impr. ; de M. Fiat, in-fol., impr., 65.
Correspondance des maisons: ancienne serie, ooo; - ioyenne
serie, ooo; - r6cente serie, ooo.
Correspondance (1806-18o8), i vol. in-fol.. 3o5.
de MM. Brunet, Placiard et Hanon (1801-1809),
2 vol. in-fol., 307.
de MM.de Wailly, Sahorgne,Etienne(i827-I873),
i vol. in-fol., 3og.
de MM. Bore et Fiat, i vol. in-fol., 3 i.
par MM. Salvayre, Doumerq (1851-1854), i vol.
in- 4 , 3t5.
de M. Bore (1874-1878), i vol. in-fol., 318.
de M. Fiat (1878, etc.) i vol. in-fol., 320.
Quelques lettres (1888, etc.), 1 vol.
in-fol., 25.
Visites, cartons 20, 25.

4. -Etablissements.
Sommaire des fondations, tx vol. in-fol., ms. (1627-1715), 403; Abregl, un vol. in-i8, ms., 45o.
Etablissements de la Mission ; contrats (1643-1684), r vol. in-4,
ms., 406.
Catalogue des maisons et liste des Supdrieurs (1625-1757), i vol.
in-fol., rel. parchemin, ms., 404.
Etablissements de la Mission ; contrats et listes des Superieurs
(1800oo-1899), 2 vol. in-fol., ms. 405.
Registre des Fondations (1826; etc.), i vol. in-fol., ms., 15.
Traitis pour les itablissements (Igo siucle), carton 94; - copie, 4o5.
Etablissements; liste des Superieurs (zo* siecle), i vol.
in-fol,
ms., 37.
Etablissements existants ou proposes (ige et 2o0 sidcles), carton 3o.
Memoires de la Congr6gation ; Pologue, etc., i vol. in-8, 52.
FaAcs. - Etablissements : Agde, (Agen, Albi, Alet, Amiens,
Angers,
AngoulEme, Annecy, Aries, Arras, Auxerre, Avignon. Documents,
ms., io0 a.

Bayeux, Beauvais, Baziers, Bons-Enfants i Paris, Bordeaux et Montuzet; Boulogne-sur-Mer, Bourg, Buglose. Ibid, 11o
b.
Cahors, Cambrai, Castres. Ibid., 11o c.
Chalons, documents, ms., x oi c; -et (1682-1 58),
I vol. in-8, ms.,
7
115 ; -(1835),
vol. in-4, ms., 1116.
c
Chartres, Crecy, Dijon, E ole militaire de Paris, Figeac.
Ibid., o111
c.
Fontainebleau, fol. nto; - et (663-1788), X
vol. in-4,
S., 1~o.
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Fontenay-le-Comte, fol. i lo.
Grigy (1854), I vol. in-4, ms., t119 - et (1867,etc.), 9 vol. in- 4 ,
ms., 1118.
La Rochelle (voy. Rochelle), Limoges, Lucon, Lurs, fol. lo11.
Lyon, fol. rol ; - et vol. in- 4 , ms. (par Bouchut), iso3.
(Manheim), Manosque, Mans (Le), Marseille, Metz, fol. lor.
Montargis (1854, 1856, 1863), 3 vol. in-4, ms., 1123; - er missions (1861), in-fol. ms., 1104.
Montauban: in-fol., zor ; - et titres et actes (t655, etc.), in-fol., ms.,
1102 ;-ordinations (66 4 -1726). in-fol., ms., i o5 ;- charges (17471o6; -assemblies domest. (1668, etc.), in1766), petit in-fol., ms., i
fol., ms.,
io7 ; - seminaire (1654) et mission (1673), petit infol., ms., 1108.
Montmirail, in-fol., iior.
Montolieu, hist. (par M. Gab. Perboyre),4 vol. in-4, ms., 1125.
Montpellier, petit s6min. (1849), in-4, ms., 1129; - (185o), in-4,
ns., 113o.

Montuzet. Voy. Bordeaux.
Mornant, Nancy, Narbonne, Notre-Dame, rNoyon, Pamiers, in-fol.,
I IO

Paris: Bons-Enfants, Ecole militaire, Invalides, St-Charles, St-Firmin, St-Lazare, fol. ms., i ro ; - plans imprimis (Tablettes parisiennes), Paris, in-4 (1760), i i3.
Pau, fol. I o1 .
I
Pdrigueux (x86 9 -18 7 1), 2 vol. in-4, ms., i131, 1132.
Poitiers, Richelieu, Rochefort, fol. 1lo1.
Rochelle (La), fol. 110o; - et documents historiq. (parM. Milon),
vol. in-4, ms., 1126.
Rodez, Rose (la), fol. not.
Saint-Brieuc, Saint-Cloud, Saint-Cyr, in-fol., z 1or.
Saint-Flour, fol. 110o; - et (1677-1784), vol. in-4., ms., i133.
Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Meen, Saint-Pol, Saint-Servan, Saintes, Sainte-Reine, Sarlat, Sedan, Sens, fol. I los.
- grand siminaire (1868), vol. in-4, ms., 128.
Soissons, fol., no;
Toul, fol. so11.
Toulouse, fol. 1so1; -et (1707-1782), in-fol., ms., 1110, rx11.
Tours, Treguier, Troyes, Vatfleury, fol. I•oi.
Vannes, fol. sor ; - et (1700 etc.), 5 vol. in-fol ., s., 1109.
Villefranche, fol. rot.
Espagne: Histoire (1704, etc.), documents en espagnol,
en 2 voL in-4, ms., 12o5.

4 tomes

Administration generale (r704-1865), documents, 2 vol. in-fol.,ms.,
1207.
Grande-Bretagne, histoire, a vol. in-4, ms., 1200.
Italie. Notices des assistants et visiteurs italiens, in-fol., ms., 121o.Traduct. en frang. deM. Salv. Stella (i64o-1874), in-4, ms., 120.
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Turquie d'Europe. Constantinople, hist. de Saint-Benoilt, in-fol.,
ms., i3oi.
Asie: Turquie. Antoura: Souvenirs par F. Garange, 3 vol. in-8,
ms., 13o5.
Chine. Correspondarce (1806-1842), 6 vol. in-fol., ms., 401oi 1406.
Perse. M6moires, I vol. in-fol., ms., 14o0.
Afrique. Abyssinie. Rapport de M. Coulbeaux (18 9 8), in-4, impr., 1426
Algerie. Chronique de Kouba (1843-1870), 3 vol. in-fol., ms., 1425.
Alger et Tunis, documents, 7 vol. in-fol., ms., 1415.
lie Bourbon et Madagascar, documents, i vol. in-fol., ms., i5oa.
lie Bourbon, documents (1712 etc.), 3 vol. in-fol., ms., 15o3 i t5o5.
Histoire par Mgr Maupoint, i vol. in-4, copie et liasses in-fol., ms. original, i5io.
Memoires de la Congr. de la Mission, par G. Per
boyre, 4 vol. in-4, ms., 5o6.
Madagascar, documents (1647, etc.), in-fol., ms., i5ot.
Lettres de M. Nacquart, in-4, ms., i5oi a.
Madagascar et lie Bourbon, documents (1667, etc.), in-fol., ms.,
Io52.
Amerique B. Bahia (Brisil); histoire de la Mission (j853) en espagnol, in-fol., ms., 1320; - traduction en franc., 1521.
5. -

Notices biographiques.

Relations abrig6es ou Notices sur les 'prres, freres de la Congr. de
la Mission, 8 vol. in-8, imprimbs, 53; vol. in-4 (1734-i744),
impr., 515; - 38 liasses, in-fol., ms., 55o.
Menologe de la Congr. de la Mission, in-4, ms., 517.
Notices diverses imprimees, 517 et suiv.
AlmEras (Rene); Vie, ms., in-4, 3 eremplaires, 520 i 522.
Andreis (de), carton 45.
Clet (Le B. Francois), carton 42 ;- ses ecrits, originaux et copies,
5zo, 5io a; - ses reliques, documents, cartons 5oi, 57o; registre
in-fol., ms., 502 :- causa beatificationis,vol. in-fol., impr., 512, 5i3,
Ducournau(Le fr.), coadj.; Vie, ms., 2 exemplaires, 525, 526.
Garrigue, ses lettres, originaux et copies (1864-tgoo), in-4, ms., 531.
Gaudez (Refutatio operis contra D.), C. M., a D. Amaya, C. M.
(1848), in-12, ms., 530.
Jacobis (Mgr de), carton 44.
Jolly (Edme), Vie, ms., et abrdge ms., 533.
Levacher (Jean), Vie, ms., 535 i - copies r6centes, 536, 537: Vie, 46.
Martin (Jean), Vie, ms., 538.
Martyrs de la Revolution (r793), carton 558.
Martyrs de Tien-tsin (1870), carton 555.
Montmasson (Michel), Vie, ms., 539.
Perboyre (Le B. Jean-Gabriel). cartons 41, 49;--ses 6crits, originaux
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et copies, vol. reli6, 5o3: - reliques, documents, carton 5oi, et
registre in- fol., ms., 502 ;- causa beatificationis, vol. in-fol., impr.
504,505.
Vironne (Le fr. Alexandre), coadj., Vie, ms., 540.
6. -

Jurisprudence et administration de la Congrigation.

Acta apostolica in gratiam Congr. Missionis, 3 vol. in-4, mss
originaux, t. I et II, 60 ; t. Ill 18, 55. - Carton 95.
It. t vol., impr. (Paris, t876), 621.
-

It. Transsumpta (1894, etc.), 3 vol. in-4., ms., 12.

Facultes temporaires. Recueil in-fol., ms.
Actes du gouvernement, etc., in-4 (1902), impr., 56.
Archevichd de Paris, carton 95 a.
Assemblies. Acta conventiuum generalium Congr. Miss. in-fol., ms
orig., i.
Copie et reponses des superieurs generaux, 2 vol. petit
in-fol., ms., 2.
Documents. 6 dossiers, in-fol., 605.
Acta Conventuum gener. et circulaires (1660, etc.\, petit
in-fol., ms., '625.
Renseignements sur les Assemblies gendrales, 2 vol.
in-fol., ms., 604.
ActaConventus ProvinciarFrancia, in-fol., ms., 3.
Acta Conventus domus Parisiensis S.-La.ari, in-fol.,
ms., 4.
Avis, r6solutions, etc., sur tout ce qui regarde la Congr.; Recueil.
in-8(9rg siicle), ms., 66o.
Catechismo intorno alla Congregazione della Missione; II fratello
coadj. (en italien, par M. Morelli), 2 vol. in-fol. (i885), ms., 6oi",
Catechisme de Saint-Lazare, in-fol., ms., 636.
Ceremonial des missions, fait en 1759, in-t2, ms., 664.
Circulaires, assemblies, rdponses ; Rggles. Resume en portugais,
in-4, ms., 628.
Constitutionesselectee, 59, 620, 640, 644.
Constitutiones communes. Voy. Regles.
Coutumier de Saint-Lazare, in-fol., ms., 6or.
Coutumes locales (par M. Almeras), in-4, ms., 658.
Decreta Couvent. C. M. Collections, impr.,6o0, 61o.
(!668, etc.); Responsa, Circulaires, petit
in-fol., ms., 626.
Directoires, carton 637; -- imprimis.
Facults ad tempus, in-fol., 9. - Voy. Pouvoirs.
Formulaire de patentes, etc., in-fol., ms., 8.
Formules de prieres, etc., impr. (1845), 683.
Imprimes (Expedition des), 90; - Chiffre du tirage, in-fol., ms.
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Instructions sur les tnmtimns de I Congr., en portugais, in-4., ms.,
634Livres fournis aux nouveaux 6tablissements, in-foL,~
ms 87.
Pouvoirs accordes, carton 96. Voy. Facultis.
Prieres et meditations pour le temps des missions, en ital., impr.
en 186o, in-12, ms., 682.

Privileges : Acta apostolica (seu privilegia), Oratorii, Scholarum
piarum, Congreg. Missionis, S.-Svlpitii, in-4. (17e
siecle), ms., 671.

-

-

de Privil. C. M. Roma, i815, in-8, impr., 674.
-

-

Varsovia,

1817, in-8; impr.,675.

Summariumprivilegior C.M., Paris, 1864; in 12, impr.
673.
Collectio privilegios C. M., 3' edit., Paris, rgoo, in-8,
impr., 676.
R&gles, privileges, etc., en catalan, in-4, ms., 657.
De regularium Juribus et, a Verhoeven. Lovanii, 1846.
Privil. pior. operarioramn;etc. Recueil factice, 680. Brevia apostol. Congr. Doctrine christians, in-4,
1749 ; impr., 678. - Manuale privilegior. trium
Congr. Neapolitanar, in-i8, i858 ; impr.. 679.
QuPasita. Voy. Reponses.
Regles, Regula. Voy. Constitutiones.
communes. Diverses edit., 699.
officialium, visitatoris, etc., in-fol., ms., 549, 65o.
diverse; impr.et ms., recueils factices, 635, 651.
des divers offices, in-4 018e siicle), ms., 652, 653,
654.
diverses imprimees, 683.
Reglements et M6moires pour les Confreries de Charite, et les divers emplois des missionnaires, I vol. in-4., ms., 632.
Reglements de Saint-Lazare, carton 670.
Repertoire de Jurisprudence de la Congr. de la Miss., 6 vol., ms., 38.
Reponses aux provinces, a l'occasion des Assemblies, 2 vol. petit
in-fol. (1642 et 1901. etc.), 12; - i vol. pett-fol., parchemin
(1668, etc.), 627; - Copie-lettres (g902, etc.), 22.
Reunions des Superieurs, 188o et 188r. Dossiers, in-fol., ms.,
607.
pour les grands sem. en 1894, vol. infol., ms., 607.
pour les miss. en 1895, vol. in-fol., ms.,
608.
Table alphabetique des dicrets et constitutions, etc. Petit
in-fol.,
ms., 63o.
Sms., broche, 63r.
-ou
abrdgi des Regles, etc., par ordre alphabitiq.
(18v siecle), in-r2, ms., 66;.

Table alphabitique ou
in-
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Compendium Alphabetic. (auctore Aladel).
4

., ms., 662.

ou Table et precis des Regles, etc., in-iz, ms.
663.
7. -

Les Filles de la Charite.

Les Filles de la Charit6. Documents:

Etablissements, notices, r-

glements, 7o, 93 d, 701, 799.

Circulaires des Superieurs generaux.
Conferences des Supdrieurs generaux.
Louise de Marillac, carton 39.
Filles de la Charite d'Arras et de Cambrai i la Revolution, carton
43.
Soeur Catherine Laboure, carton 40.
Me&aille miraculeuse, carton 5o.
Vous avez maintenant sous les yeux, Monsieur et cher collague,
resumies en quelques pages, les donnees bibliographiques dont nous
nous 6tions entretenus en diverses occasions. Vousvous an rappelez
les points principaux: l'ordre a itablir dans une bibliotheque, en
general; la liste des principaux ecrivains de notre Congregation et
des principaux ecrits se rapportant a nos oeuvres ou i nos etablissements,-c'est ce que nous avons pu appeler la a Biblioth&que de la
Congregation de la Mission w; - enfin, rindication sommaire de ce
qui constitue les archives de notre Communauat. Tel a etc P1objet
de cette etude.
Vous comprenez dans quel but et a quelle fin nous y avons apporte
notre soin. - Lorsqu'un vaisseau prend la mer, portant t des contrees lointaines les richesses de son pays on leur conduisant des
ap6tres de la religion et de la civilisation, celui qui commande le naVire sent r'importance de sa mission; ii s'en honore, et ii prend
les assurances pour en procurer I'heureux resultat. Notamment,ila
sa boussole et des cartes marines qu'ii etudiera pour orienter sa
route, reconnaitre les ports et eviter les ecueils. Les renseignements
bibliographiques sont destines & rendre un service analogue a celui
qui, par goit ou par mission, va se livrer aux etudes scientifiques ;
s'il a sous la main les renseignements bibliographiques opportuns,
ce sera souvent pour lui un moyen de s'orienter rapidement et d'dviter lui aussi des dcueils ; i s'6pargnera des tAtonnements, parfois
des erreurs. En lui fournissant ccs indications qui lui ouvrent le
chemin on le preserve aussi quelquefois du dicouragement.
N'est-il pas vrai, Monsieur et cher collegue, que rendre ces services
aux ouvriers de Ia veritd est une satisfaction et que cela nous dedommage de ce que notre tache de bibliothecaire a d'aride et d'un
peu assuiettissant ? C'est dans ce but d'etre ainsi utile a ceux qui nous
entourent et de leur rendre plus f.ci!es leurs propres travaux que
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j'ai fait rediger le catalogue de notre bibliotheque, comme je I'aidit
en co-nmengant, et que j'ai recueilli les quelques renseignements
speciaux que je viens de vous communiquer.
A. MIuon.
232. En haut! Lettres de la comtesse de Saint-Martial
(Soeur Blanche Fille de la Charitd), avec deux portraits et
une notice biographique. Un vol. in-12. Paris, Plon, 19o3.
Ces lettres constituent, on peutle dire, une autobiographie, ecrite,
sans s'en douter, par I'hdroine de ce livre. La lettre de Mgr l'eveque
de Blois placee en tete du volume en fait 'eloge qu'on va lire. Nous
le croyons, Ie lecteur ne trouvera pas que le livre soit au-dessous
de cette si honorable appreciation. Voici I lettre de Mgr I'eveque de
Blois i M. l'abb6 de Saint-Martin qui lui avait presenti le livre, do
i ls plume et aux pieuses recherches de M. le baron Leopold de
Fischer, frere de la soeur Blanche (decidee i L'Hay, pres Paris, le
z5 octobre 1899) :
a Blois, le 2t septembre igo3.
notice biographique de Mne la comtesse de Saint-Martial,
nde Blanche-Marie de Fischer. Combien je vous remercie de m'avoir
communique ces pages delicieuses, dans lesquelles son fr&re, M. le
baron Leopold de Fischer, d'une plume aussi habile que ddlicate,
met admirablement en relief les qualites d'une Ame d'elite!
SIt nm'a semble, en voyant quelle personne accomplie fut l'epouse
de votre cher frere, que vous aviez dd bdnir Dieu, bien des fois, de
lui avoir donne une telle compagne. Jc me suis persuade aussi que
vous n'avez pu voir, sans une vive reconnaissance et sans un attendrissement pieux, cette jeune veuve de viRgt-neuf ans se faire catholique comme elle l'avait promis i son mari, embrasser courageusement la vie religieuse et devenir fille de Saint-Vincent-de-Paul, un
ange de devouement et de charite.
£ Les privilegies qui liront cette notice
n'en seront pas seulement
edifids; ils y trouveront des lemons de foi et d'dnergie dont notre
societe a plus besoin que jamais.
* Veuillez agrder, etc.

e J'ai lu la

SSigne : -- CHARLES, Eveque de Blois. I
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LA BELGIQUE
HISTOIRE. - Le royaume actuel de Belgique a une superficie
d'environ 3o ooo kilometres carres, et sa population est d'environ 6 millions d'habitants. La Gaule belgique opposa une vive
resistance a Cesar, lors de ses conquetes. Apres de nombreuses
vicissitudes sous la domination espagnole, puis, sous la domination autrichienne, en 1814 le Congres de Vienne fit des provinces belges et des provinces hollandaises, conquises par la
France sous Napoleon, un rovaume des Pays-Bas. Une scission s'opera en i83o et les provinces beiges se constituerent en
royaume independant.
Divisions. - Le royaume de Belgique est divis6 en neuf provinces. Au point de vue religieux, it y a six dioceses : Malines,
archev8ch, et les eveches de Bruges, Gand, Liege, Namur et
Tournai.
LES PAYS-BAS ou LA HOLLANDE
HISTOIRE. -

Les Pays-Bas sont ainsi nommes parce qu'ils

sont en grande partie au-dessous du niveau des eaux que des
digues puissantes empechent de l'inonder.
Le territoire actuel des Pays-Bas etait occupd du temps des
Romains par les Bataves. Apres avoir etd soumises aux Espagnols, sept des provinces des Pays-Bas proclamerent leur independance vers la fin du seizieme siecle, de lh, le nom de
Provinces-Unies.Depuis i83o,oi0 la Beigique sesepara, les PaysBas, ou Hollande, ou Neerlande, constituent un royaume u'une
superticie de 33 ooo kilometres carres ce qui equivaut i cinq
departements moyens de la France; avec une population tres
dense, d'environ 5 millions d'habitants. - La Hollande a
d importantes colonies.
Divisloss.- Le royaume des Pays-Bas dont la capitale est La
Haye et dont la ville principale est Amsterdam, est partage en
onze provinces. Au point de vue religieux, il y avait en 1879,
environ 2 millions et demi de protestants et I million et demi de
catholiques. La Hollande catholique est divisde en cinq dioceses:
i'archevEchi d'Utrecht, et les ev&ches de Harlem, Bois-le-Duc,
Breda et Ruremonde. - Monnaie : le florin, 2 fr. io.
Les ETABLISSEMENTS DE LA MISSION existant dans ces deux
pays ou ayant existe, sont soulignes sur notre carte. Pour les
ETABLISSEIAIETS DES FILLES DE I.A CHARIT,

des Dames de la Charits.

voycz les Annales
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INDULT
FACULT

DE CELEUER LA MESE SUR MER ACCORDE AU=

DE LA MISSION. -

PRiaRES

S. C. DK LA PROPAGANDE, 3 F~S RIER 1904;

* POUR CINQ ANS.

L'lndult accordant aux pretres de la Mission I'autorisation de cdlebrer la messe A bord des navires pendant leurs
voyages sur mer, a ~it renouvele. II est accorde pour une
piriode de cinq ans. Nous en donnons le texte ci-dessous'.
M. le Superieur gindral autorise A user de cette facultd,
le cas 6chiant, tous lespretres de la Congrigation, envoyes
par lui on par les visiteurs.

Nos CARTES GrOGRAPHIQOES. - Dana ce numdro des
Annales sont inserees plusieurs cartes giographiques. Quelques lecteurs remarqueront peut-dtre que la plupart
out diej paru dans notre recueil, et c'est exact.
Notre intention en les imprimant de nouveau ici a etd
d'arriver, autant que cela dtait possible, A avoir dans le
mdme volume des Annales ces diverses cartes; ce sera un
peu comme un Atlas de nos missions. Dans ce numero deux
cares seulement sont nouvelles, celle de Belgique et Holi. Ex Audientia SSmi, habita die 3 februarii 1904.
SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. X, referente
me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide Secretario,
RR. Presbyteris e Congregatione Missionis S. Vincentii a Paulo, de
Superioris Generalis consensuad . Missiones profecturia, facultatem
concessit, perduranteitinere,celebrandi per mare Missam cum adsistentia, quatenus fieri possit, alterius presbyteri vel diacoi superpelliceo induti, dummodo mare si tranquillum et nullum adjt periculum irreverentia ; ad quinquennium.
Datum Roma ex adibus Sacra Congregationis de Propaganda Fide
die et anno ut supra.
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lande et celle d'Amerique centrale. Dans les numiros de
juillet et d'octobre prochains, si nous pouvons en donner
une on deux autres, nous aurons une collection qui aura
deja par elle-meme de Pintiret. Pen A pen on arrivera a
obtenir un recueil de ces cartes dressees specialement
pour les Annales, et qui, par un tirage a part, nous donnera un veritable petit Atlas.
Voici quelques observations qui ouvrent le recueil et la
Liste des cartes qui doivent composer ce petit Atlas.
PREFACE

La Congregation de la Mission fut fondee en France par
saint Vincent de Paul dans la premiere moitid du dix-septidme siecle ( 625). On la ddsigne souvent sous le nom de
Congregation des Lazaristes, parce que la maison de SaintLazare a Paris etait la risidence de saint Vincent de Paul
et fut le siege principal de la communautd jusqu'. la fin du
dix-huitieme siecle.
La nouvelle congregation se repandit, du temps mdme
de saint Vincent de Paul, de France en Italie et en Pologne; le saint envoya meme une colonie de ses disciples
dvang6liser file de Madagascar, et il revait de les voir
t passer en Chine %,comme il s'exprime, pour y porter la foi
chretienne.
Depuis, la famille religieuse de Saint-Vincent-de-Paul
s'est itendue en Europe. Elle envoie aussi des ouvriers
evangiliques en Orient et en Extreme-Orient, en Amerique,
en Afrique et en Oceanie. - A pen pres partout ou sont les
fils de Saint-Vincent-de-Paul se trouve aussi l'autre communauti fondee par lui, les Filles de la Charite.
C'est afin de nous retrouver plus facilement dans cette
geographie religieuse que nous avons, suivant l'occurrence,
fait dresser ces quelques cartes. Elles accompagnaient les
recits des missionnaires dans les Annales de la Congregation de la Mission. - Ainsi s'est forme ce recueil.
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Voici la liste des cartes parues on qui sont encore a
publier. Sur chacune sont soulignes les etablissements de
la Congregation de la Mission; pour ceux beaucoup plus
nombreux des Filles de la Charitd, on pourra consulter les

Annales des Dames de la Charitd.

TABLE DES CARTES GEOGRAPHIQUES
i.

Mappemonde.

I. EuROPE
2. Allemagne; partie miridionale du Danemark; Pologne russe.
3. Autriche ; Pologne autrichienne.
4. Belgique et Hollande.
5. Espagne et Portugal.
6. France a la fin du dix-huitidme siecle.
la fin du dix-neuvi6me si6cle.
7.
8. Grande-Bretagne.
9. Italie et Suisse.
so. Turquie d'Europe.
II. AsiE
1 . Turquie d'Asie; Egypte (Afrique).
12. Perse.

13. Chine en genral.
14. Chine :Tchily.
Kiang-si.
15. Tchi-Kiang.
z6. III.

AFRIOUE

17. Abyssinie.
r8. Madagascar.

IV. AMiRIQUE
19. Etats-Unis.
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20.
21.
22.
23.

Mexique.
Amerique centrale; Antilles.
Bresil.
Colombie, Equateur.
24. Perou, Bolivie et Chili.
25. Argentine, Paraguay, Uruguay.
V. Ockmis
26. Australie.
27. Iles Philippines.
28. Carte gienrale des etablissements.

FRANCE
MONTPELLI ER
A 1'occasion de la mort de la superieure des Filles de la Charite de la maison de la Misericorde &Montpellier, sour Baron,
Mgr de Cabrieres, ivique de Montpellier, a daignd dcrire aux
sceurs de cette maison la lettre de condoleance que nous citons'.
C'est Ieloge eloquent et touchant de la digne sceur difunte.
C'est aussi, en la personne de 1'une d'elles qui avait eu sa part
des epreuves de l'heure prdsente, rexpression des hommages
qui sont rendus aux soeurs.
I'EVCHE DE MONTPELLIER
A Montpellier, le 17 janvier i904.

Aux Filles de la Charite de la maison de la Misdricorde.
Mes cheres filles,
Des la premiere nouvelle de la gravitd da mal dont
souffrait votre vindrde supdrieure, la soeur Eulalie, je me
suis associd a vos inquietudes. J'ai uni mes pridres aux
v6tres, rendues si efficaces par 'ardeur de votre foi et par
celle de votre affection; et je me plaisais i espdrer quevous
seriez victorieuses de la maladie, qui menagait les jours de
cene vaillante et sainte religieuse.
Dieu n'a pas exauc6 nos supplications; et il ne me reste
que la consolation de m'unir i vos regrets, en recueillant
dans ma mimoire comme dans la v6tre le souvenir des
rares mdrites et des grandes qualitis de la sceur Baron.
Ne en Allemagne, de parents dont le nom rdvle une
i. Voyez frclair de Montpellier, numro du 19 janvier 9go4.
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origine certainementfranqaise, Mile Catherine Baron avait
et6 elevee & Lidge, dans les principes les plus purs de la
piei•.
Aussi, i peine Agee de dix-neuf ans, en 1857, elle se
presentait comme postulante au siminaire de la rue du Bac,
chez les Filles de Saint-Vincent-de-Paul. La mime ferveur,
qui lui avait fait fermer les yeux sur'les plaisirs et les
avantages que peat offrir le monde, lui fit parcourir, comme en courant. le champ des diverses epreuves du noviciat, et a vingt ans, elle etait envoyde dans cette ville de
Montpellier, et attache i cette mime maison de la Misiricorde, oh elle vient de mourir. Mile Baron, devenue soeur
Eulalie, a done donn6e
notre ville et a notre population
quarante-six ans de devouement le plus gienreux et le plus
eclaird.
N'y avait-il pas quelque chose de providentiel dans la
mission qu'on lui avait attribuie de venir consumer sa vie
dans la contrie oit saint Benoit d'Aniane 4tait ne? Sortie da
petit bourg allemand de Burtscheid, pr6s d'Aix-la-Cbapelle,
elle avait de bonne heure entendu parler de Cornelimunster, - ie monastere de Saint-Corneille, - biti jadis par
saint Benoit, et le nom de notre illustre et saint compatriote itait sans doute un de ceux tcui avaient le plus frappd
sa jeune imagination.
Quand, apr6s de longues annees de sejour a Montpellier,
elle apprit que je m'dtais rendu A Cornelimunster pour
obtenir la permission d'y faire quelques fouilles et ticher
d'y retrouver queiques vestiges de l'antique couvent de saint
Benoit, elle voulut me donner, soigneusement encadres,
les dipl6mes qui attestent encore aujourd'hui et la fondation du monastere au neuvieme siecle et 1'abondance des
reliques, dont la pidtd des fideles envers les deux martyrs
Corneille et Cyprien lavait enrichi.
Elle revenait ainsi, avec emotion, par la pensie vers la
patrie des siens pour se rdjouir de la savoir rattachie.
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depuis si longtemps, &sa patrie d'adoption, a cette ville de
Maguelone (dans le diocese de Montpellier), dont les aieux
de saint Benoit avaient 6et les seigneurs.
Et ce nom mame d'Eulalie, qu'elle a fait tant connaitre
et tant bWnir, en multipliant autour d'elle les bienfaits,
n'avait-il pas itd un prisage hcureux, qui, d'avance, en
l'associant aux souvenirs de 1'Espagnechritienne, semblait
lui assigner la place oi elle devait se devouer au service
volontaire de Dieu et des ames ? O1 done, sur la terre de
France, aurait-elle trouve plus vivante que chez nous la
glorieuse tradition des vertus hiroiques de la jeune martyre de Barcelone?
De t858 & 1887, pendantvingt-neuf ans entiers, la sceur
Eulalie fut chargee du soin des orphelins de la Misdricorde ; etvous savez, mes cheres filles, avec quel zele, quelle
intelligence, quelle foi ellI s'etait consacrie i la formation
de ces enfants, si dignes d'interet. Aussi fut-elle oblig6e de
faire appel i son esprit d'obdissance, lorsque, a la mort de
la soeur Casaubon, ses superieurs la designerent pour
remplacer celle qui venait de disparaitre.
Ce fut donc & partir 'de 1887 que la sceur Baron manifesta les dous qu'elle avait regus pour les responsabilitis et
Pexercice du commandement. Cherie de ses compagnes,
respecte et aim6e de toutes les jeunes filles, dont, a des
titres divers, elie dtait la fois la supdrieure et la mere,
confidente des douleurs et des joies d'un grand nombre de
families, qui n'avaient pas pour elle de secrets, initide aux
aum6nes des riches comme a la mistre des pauvres, prise
volontiers pour conseil et pour guide par les personnes du
monde, auxquelles elle inspirait la plus respectueuse amitid, la soeur Eulalie a etd, pour une grande part, PAme et
l'inspiratrice du bien qui s'est fait dans notre ville, pendant
une periode de pres d'un demi-sicle.
Elle aimait A soulager toutes les souffrances, a consoler
toutes les douleurs; et loeuvre des Dames de Charit6 on de
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Misericorde, a laquelle elle a consacre tant de soucis et de
soins, lui itait un moyen de porter toujours plus loin 'influence de ses conseils comme celle de ses secours.
An moment oi l'icole de la Misericorde dut succomber
comme tant d'autres, placees dans des conditions analogues,
on vit, par une sorte de prodige, surgir, entre la rue de la

Vieille-Intendance et la rue d'Aigrefeuille, une magnifique
maison, preparie par la sour Eulalie et capable d'abriter

aisiment plus de trois cents enfants. Ce succes, saluE avec
joie par notre population catholique, dissipa pour un
moment la tristesse grandissante qui, pen a pen, envahissait la grande Ame de cette noble fille de Saint-Vincent.
Grace a son tact, grace aussi ia empire qu'elle savait
prendre sur ceux qui traitaient avec elle, la sceur Baron
n'avait jamais cesse d'etre en accord avec les administrateurs civils que leurs titres apperaient a surveiller la direction temporelle de la Misdricorde. Si quelques-uns venaient
a elle avec des prijugds on meme des partis pris, elle ne
s'en ipouvantait pas, comptant, avec raison, sur les sentiments chritiens qui sommeillent dans un si grand nombre
de consciences, et que le contact du ddvouement, de 1'abnugation, suffit, presque toujours, A reveiller. II fut meme
un instant qtestion de lui obtenir la ddcoration de la
Legion d'honneur; mais des qu'elle Papprit, elle se h~ta de
refuser une distinction qu'elle eQt priferi voir accordee au
medecin de la maison, M. le docteur Eustache.
Avec le cours des annies, la Misericorde fut atteinte par
les mesures qui troublent, paralysent, ditruisent, pea A
peu, la plupart de nos ceuvres chretiennes. L'instruction
des orphelins fur retiree aux sueurs; puis la distribution,
par elles, des remedes pharmaceatiques aux indigents;
puis -

et ce fut Ia le coup le plus douloureux -

la belle

&cole de la rue d'Aigrefeuille fat fermne, et enfin, il y
a quelques jours, l'ouvroir de la Misericorde dut cesser
de recevoir les jeunes filles qui y continuaient, avec
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tant d'entrain et de profit, leur dducation profesionnelle.
C'est de son lit, ou la mor allait la frapper, que soeur
Eulalie dut signer rattestation, par laquelle il itait declare
qu'elle avait requ signification de cette nouvelle exigence.
Mais si les pouvoirs humains mettaient tant de constance
SP'affliger, Dieu versait, dans 'aime de sa fidele servante,
ces graces supremes de force, de consolation, d'esperance,
qui transfigurent les iepouvantements de la mort.
Vous avez admird, mes cheres filles, la patience, la douceur, la resignation .de votre a seeur servante 1. J'ai it6
touche moi-meme de la voir, jusque sur le seuil de l'dternit6, attentive A ma voix, heureuse de s'incliner sous ma
bWnddiction, assur6e de mes sinceres et profonds regrets,
confiante dans la bonti de Celui qui est par excellence la
Mis6rcorde et la Paix.
Elle en jouit dej, j'ose le croire; et vos priires, mes
filles, ne seront guire qu'une action de graces pour le bonheur que Dieu lui aura accordi.
Agreez, je vous prie, la paternelle assurance de mon
affectueux respect et de ma reconnaissance.
-- Fr. M.-A. de CasaBIRS,
Evdquc de Montpellier.

ALLEMAGN E
ORIGINES ET DEVELOPPEMENTS
DE LA

PROVINCE DE COLOGNE DES FILLES DE LA CHARITE
(Suie .)

La maison centrale de Nippas (1871). - II me faut
revenir quelques instants a l'annie 871 od j'ai interrompu
i. Voy. ci-dessus, t. LXVII,

p.

52a.
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Ie ricit de l'histoire de la maison centrale de Nippes.
En cette annie, le 17 d6cembre, se tint un conseil, preside par M. Kelz, qui, comme it a &i ddji dit, succeda en
cetne mdme annie i M. Marcus. Les autres membres du
conseil itaient la sceur Swieieczky, visitatrice; soeur Pomp,
assistante; soeur Schild, econome, qui en meme temps dirigeait le seminaire.
Le 26 septembre de lIannee suivante (1872) plongea
dans le deuil la province entiere par la mort prematurie
de la premiere visitatrice. Elle s'dtait rendue a Verviers
pour saluer M. le Supirieur general et accompagna, pour
rentrer a Cologne, ma sceur Richen dans sa maison de
Koffraix, dont celle-ci avait dtC chargde aprts la translation de ses enfants de la rue Klingelpiitz a Saint-Gireon.
Helas! la visitatrice bien-aimde ne devait plus revoir sa
chere maison centrale. Apres de longues souffrances supporties avec une patience et un esprit de foi admirables,
elle rendit son ime a Dieu et sa depouille morelle attend
la resurrection au modeste cimetidre de Xoffraix, sur les
hauteurs abruptes de la haute Fenche.
Pour remplacer la sceur Swieteczky, on envoya de Paris
la soeur Stiebor, occupde jusqu'alors au secretariat de la
maison-mere pour les affaires de la province d'Autriche,
d'oi on I'avait fait venir. Nous la voyons deja au conseil
de la meme annee, tenu le 2 dicembre 1872. Sceur
Stiebor, en prenant contact plus immidiatement avec
les oeuvres, devait Atre bient6t plongee dans une mer
de peines et d'amertumes provenant directement et indirectement de la persicution religieuse qui bouleversait
IAllemagne catholique peu de temps aprds la guerre victorieuse de 1870 et 1871. On protige les apostats se donnant le nom specieux de vieux-catholiques; on surveille
la chaire de la veriti; on chasse les ordres religieux, et i
ceux et celles qui restent, on ferme les icoles, orphefinats
et asiles d'enfants, etc. Pour pouvoir faire tout cela legale-
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ment, on change la constitution. C'est ainsi que les pritres
de la Mission sont exilis, plusieurs maisons des sceurs
transformies, d'autres supprimdes et un grand nombre de
soeurs forcees de chercher de loccupation hors du pays.
Cependant le seminaire des soeurs put encore 6tre continui jusqu'en 1875, et I'infatigable directeur, M. Kelz, faisait autant que possible la visite de la maison centrale et
mime des autres maisons. En cette annie (1875), arriva
enfin la defense du gouvernement de recevoir des scers
au siminaire, et, depuis lors, jusqu'en 1883, on dut envoyer
les quelques postulantes a Graz, en Autriche. On comprend que, pendant cette malheureuse periode, ii n'dtait
pas question d'ouvrir de nouvelles maisons.
Ce ne fut que par 1'effet d'une protection toute sp6ciale
de la divine Providence que la maison centrale de Nippes ichappa A la confiscation par I'Etat; car 1'excellent
M. Villers de Malm6dy y contribua. Notons en passant
que, pendant cette epoque de steriliti forcee, on offrit
pourtant a la province de Cologne une maison pour les
Filles de la Chariti a Reichenberg, en Boheme. Mais cette
offre, qu'on avait ddji discutde du vivant de la soeur Swieteczky, est restee a 'etat de projet.
Ce n'est qu'en 1882 que I'arbre des ceuvres de Saint-Vincent commenqa a produire de nouvelles branches. Une
nouvelle maison de Sainte-Ursule s'eldve A Cologne a
la place de celle que la soeur Swieteczky avait transferee
dans le nouveau batiment de I'Eintrachtstrasse sons le
nom de Vincenzhaus, i Cologne. Voici comment la soeur
Alphonsa Reis, premiere superieure de cette maison, nous
en raconte la fondation et les developpements.
Sainte-Ursule. - En 188i, un gindreux chritien de la
paroisse de Sainte-Ursule, M. Francois Rody, resolut de
fonder une. association d'ouvrieres pour le quartier nord
de Cologne, semblable A celle qui existait diji pour le sud.
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II communiqua son projet i Iadministrateur de la paroisse,
M. Brant, et ces deux messieurs, pleins de z;ae pour la
cause de la religion, d'un commun accord se mirent a
I'ouvre. Ce ne sera plus seulement Iassociation susmentionnee, on y ajoutera un asile d'enfants et plus tard un
ouvroir. Le zdei administrateur reussit A composer un
comiti de dames a la tete duquel resta pendant plusieurs
annees comme presidente Mme Guillaume, femme du
conseiller de commerce. On loua une petite maison, avec
une petite cour, situde dans un isrdin tout pres de Nlglise
paroissiale; c'itait vraiment comme une seconde idition
de la premiere fondation du temps de scur Swieteczky, et
Ion confia 'oeuvre modeste aux Filles de Saint-Vincent.
Comme la permission du gouvernement se faisait
attendre, on se contenta pour le moment des pi6ces du
rez-de-chaussee de la petite maison en laissant I'itage aux
locataires. Le dimanche 26 fivrier 1882, on tint la premiere r6union et Ion placa iassociation sous la protection
de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, divotion populaire de
Cologne.
Enfin, ayant obtenu, apres rapprobation de 1'autoritd
ecclisiastique, la permission du gouvernement, la seconde
petite maison de Sainte-Ursule requt la bdnddiction de
I'Eglise, le i5 juillet, fete de saint Henri, et, le 28 du
m
mois,
tme on admit les trente premiers enfants A Pasile;
Ace chiffre on ajouta chaque semaine une vingtaine jusqu'au nombre de cent quarante au delA duquel on ne pouvait aller, faute de place. II en fut de meme pour les jeunes
filles, et, pendant cinq ans, on eut la douleur de refuser et
des jeunes filles et des petits enfants.
Ce fut en 1886 que la Providence vint en aide a ne
ceuvre si utile. Une dame bienfaisante donna au z~61 administrateur, M. Brant, la somme de x5 ooo marks(8 750 fr.)
pour l'agrandissement du petit institut, et, des le mois de
janvier 1887, on acheta un terrain, situe dans la circon-
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scription de la paroisse de Sainte-Ursule, rue Gereonswall;
on resolut d'y construire un batiment correspondant aux
besoins. Le i" mai de la mime annie, on posa solennelle-.
ment la premiere pierre, et, le I" avril 1888, on fit l'entree
dans la nouvelle maison qui rejut le nom de Marienheim
(maison de Marie). Dans cette maison, les jeunes ouvrieres
devaient trouver an chez soi et un abri contre les dangers de
l'isolement, et en meme trmps apprendre les occupations
d'un bon menage; 1'asile d'enfants fut bien entendu maintenu et developpe. Six soeurs se partageaient ces travaux

charitables.
J'ajoute A ce recit de la premiere sour superieure que,
depuis, on a acquis une grande maison voisine dans laquelle
sont etablies deux nouvelles oeuvres : ce sont une cr6che et
un petit orphelinat; la maison, ainsi agrandie, occupe en
ce moment quinze seurs.
Revenons maintenant &a annee de naissance de cette
fiorissame fondation.
M. Henri Richen, directeur.- L'annie 1882 fut une
annee de deuil pour la province deji si 6prouvee; il plut
a Dieu d'appeler A la couronne du ciel le pieux et z6ld
M. Kelz, qui, apres une coure maladie, s'd:eignit subitement au mois de mai a la maison-mere des Missionnaires,
a Paris. La province resta alors pendant deux.ans sans
directeur, c'est-a-dire jusqu'en 1884.
M. Richenl'ain6~, Fun des quatre premiers missionnaires
de Cologne, fut alors nommi dixecteur, et nous le voyons
pour la premiere fois au conseil du 3o avril 1884. Les
temps commenclrent cette annee-li a.s'ameliorer; le gouvernement ayant reconnu que, par les lois violentes contre
'Eglise catholique, on n'obtenait pas le trsultat espire, il
en relacha peu Apen la rigueur.
I. Son frire cadet Ludoiphe, missionnaire Cgalement, itait d6ji
mort depuis longtemps.
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Pendant cet interregne, outre la fondation de SainteUrsule, nous avons i compter deux autres etablissements
qui igalement ont acquis un etat de prosperitE tres consolant.
Zalpich (1883). - Le 22 mai 1883, on appela les Filles
de Saint-Vincent a Zilpich, Pancien Tolbiac si ceebre par
la victoire du roi des Francs, Clovis, sur les Alemans,
peuple germanique habitant le grand-duchide Bade actuel
et IAlsace. Ce fui le conseil municipal qui confia aux
seurs un petit h6pital avec obligation de visites a domicile, et lexcellente sceur Elisabeth Reiffert en fut chargic.
Elle surmonta avec tant de prudence et d'inergie les
difficults du commencement, qui itaient bien grandes,
que la maison a pris un developpement inesperd. Peu de
temps apres rouverture du nouvel 6tablissement, on offrit
aux sceurs, a bon marche, une propriete & Hoven, localiti
i dix minutes de Ziilpich. Mais, faute de ressources et
de sujets, on crut devoir y renoncer et abandonner cette
fondation aux sceurs Augustines qui y ont etabli une
immense maison pour les alienes.
Commern (i883).-En cette meme annee 1883, commencerent lesnegociations avec une famille tr&s riche et tres
chritienne de Commern, localiti A 2 lieues environ de
Zilpich. Au mois de dicembre 1882, Mme Joseph Abels
avait diej fait une demande preliminaire pour savoir si les
Filles de la Charit6 de Cologne-Nipp6s etaient dispos6es a
accepter une maison de charit at Commern pour y recevoir des malades, faire la visite des pauvres et des malades
a domicile et y tenir un asile d'enfants. Les negociations
furent activees pendant 'annee suivante, et, apr6s avoir
obtenu I'approbation de l'autorite ecclisiastique et du
pouvoir civil, un traite fut conclu avec le fondateur,
M. Joseph Abels, dans les conditions ordinaires. Ce fat le
29 janvier, jour de la fete de saint Franqojs de Sales, que
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les trois premieres seurs, avec la sc•ur Dominica Fuchs
comme superieure, firent leur entree dans la maison provisoire (c'itait la. maison vicariale iuhabitie en cette epoque), meublie selon les besoins des oeuvres par les pieux
fondateurs.
Les oeuvres marchaient si bien que bient6t les fondateurs exicutarent leur projet et fireat bitir une nouvelle et
vaste maison oi, en 1887, on requt comme oeuvre nouvelle des orphelins et orphelines du district. Outre les
genereux fondateurs, surtout la pieuse dame, vra;e mere
des pauvres, les soeurs eurent un ami d6voui et g6nereux
en la personne de M. Kreutzwald, alors vicaire A Commern
et bient6t apres secrdtaire de Mgr I'archeveque, puis professeur de droit canonique an sdminaire ecclisiastique, et
enfin vicaire g6neral, paste qu'il occupe encore aujourd'hui. Dans toutes ces differentes situations, il est toujours
resti fiddle i la maison de Commern, et par sa protection
et par des secours matiriels lorsque ce fut necessaire.
Apres avoir perdu par la mort sa pieuse ipouse vers la
fin de l'annie 189r, M. Abels continua encore pendant
six ans l'ceuvre commencde. Alors il offrit Ala communautt
la maison et toutes les terres qui y etaient affecties, a la
condition que les seurs y continueraient les oeuvres A leur
compte. Comme les oeuvres produisaient A pen pres assez
pour pouvoir esperer raisonnablement de riussir,et comme
leur genereux ami M. Pabbe Kreutzwald s'engageait A un
secours considerable et annuel, comme surtout les oeuvres
promettaient un prompt developpement, on accepta roffre
du genereux donateur. Le t" aott 1896 fut signi le contrat
de transmission et d'acceptation par les sceurs, sons forme
d'un acte d'achat, par lequel la communauti devint done
propriftaire d'un vaste 6tablissement.

Batgenbach (1887). - Cette meme annie fut ouverte la
maison de Bttgenbach dans des conditions de pauvret6 qui
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ne promettaient guire 'avenir que nous voyons realise aujourd'hui.
C'est en 1876 que, dans une lettre du pieux cur6 de
BOtgenbach a sa soeur, la soeur Mechtilde Kratz, Filk
de la Chariti, nous faisons pour la premiere fois connaissance avec le futur initiateur et protecteur de cette
oeuvre. Quatre ans plus tard, nous le voyons dejA en relation avec nos soeurs de Xhoffraix, situe A 2 lieues de
Bfltgenbach, auquelles ii demande diu secours dans rCpidemie de typhus qui frequemment ravage ces pays pauvres.
Deux sceurs de Xhoffraix se devouent, en effet, aux soins
de ces malheureux malades, et c'est le spectacle de leur
divouement et de leurs autres vertus qui font naitre dans le
cceur ducure le desird'avoir des Filles de Saint-Vincent etablies d'une maniere durable dans sa paroisse. L'annee 1884
semblait devoir diej realiser ce pieux desir; une jeune
fille de sa paroisse, nommie Anne-Elise Lamby, lui manifesta le desir de se donner a Dieu dans la famille de SaintVincent et de plus d'employer 2000ooo francs environ qu'elle
possidait, pour fonder, A Batgenbach, un petit 6tablissement de trois soeurs de Charite, dans lequel elle ddsirait
vivre et travailler avec les sceurs au cas oi elle ne serait pas
apte a etre reque comme Fille de la Charitd. Le premier desir
de 'aspirante fut rialis des cette meme annee; malgre son
Age deja un peu avanci etsa faible constitution, elle fut recue
le saint jour de Noel 1884dans la famille de Saint-Vincent
qu'elle idifia par une vie exemplaire jusqu'a sa sainte mort,
arrivie en 1896. Pour son projet de fondation que le z8ie
cure aurait voulu voir s'accomplir cette meme annae, plusieurs difficultis en retarderent rexecution jqsqu'en I'annee
1887. D'abord la communaute ne disposait pasde sujetspour
cette oeuvre; puis, la fortune de la bonne donatrice nesuffisait pas pour assurer aux sceurs la plus modeste subsistance.
Cependant, le zelQ cure sut si bien interesser sesparoissiens
A loeuvre, qu'au mois de mai 1886, il put loner une petite
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ALLEMAGNE
L'Allemagne, Germania pour les anciens, Deutschland pour
les Allemands. a une superhicie actuelle d'environ 540ooo kilometres carres; sa population est d'environ 56 millions d'habitants. - Monnaie: le mark, I fr. 25.
Les Dlvisions ECCLESIASTiQUES dans 'empire d'Allemagne sont

les suivantes : Archeveches de Cologne avec ses eveches suffragants; de Fribourg ( iade) avec ses eveches suffragants; de
Gnesen et Posen (Pologne), avant pour suffragant 1'ev&ch de
Culm, residence h Pelplin. - Divers sieges sont soumis immediatement au pape. - L'Allemagne septentrionale comprend
divers vicariats et prefectures apostoliques.
Entin la Baviere comprend I'archev&che de Bamberg et celui
de Munich et Freisengen avec leurs evrches suffragants.
Les ETABI.ISSEMENTS DES MIlSSIONNAIRES qui existaient en Allemagne ont ete supprimes par la legislation du Kulturkampf de
1872 ; ils sont indiques sur la carte; ce sont les endroits soulignes. --

Les FILLES DE LA CHARITE eurent aussi leurs ecoles

fermees en vertu des memes lois; elles ont des erablissements
charitables a Cologne, Nippes, etc. (Vovez les Annales des Dames
de la Charite.)

DANEMARK
H1isTOIRE. Le Danemark, en danois Danmark, en latin
Dania, le plus petit des trois rovaumes scandinaves de l'Europe
septentrionale (Norvege, Suede, Danemark), est partout baigne par la mer, saufau sud-ouest oh il est bornd par la province du Schelswig-Holstein qui, depuis la guerre de j864,
appartient a la Prusse.
La superficie totale du rovaume est de 38 ooo kilometres
carres, I'equivalent de six departenmens francais; la population
est de 2 millions d habitaps, environ. II y a une partie
continentale, le Jutland, et des lies dont les plus grandes sont

Seeland et Fionie. Dans 'ile de Sceland est Copenhague, capi:aie du royaume. - Monnaie : la couronie, i fr. 33.
DivisioNS. - Sept provinces formant dix-huit districts ; 'lslande forme une huitieme province. - Au point de vue religieux, le protestantisme est la religion dominante, les autres
culies v sont admis. Pour les catholiques il y a un vicaire
apostolique residant a Copenhague.
Un dispensaire tenu par les Filles de la Charite est dtabli A
Elseneur (en danois Helsengoer!, dans lile de Seeland; un missionnaire lazariste y reside.

POLOGNE RUSSE
La Pologne, ancien etat de l'Europe, capitale Varsovie, a dte
partagde entre la Prusse, l'Autriche et la Russie.
Dans la Pologne russe, la Congregation de la Mission avait
plusieurs etablissements. Ils ont cessd d'exister apres les d6enements politiques de 1863- 865.
Mesures : la verste, I 067 metres; le rouble, 3 fr. 45.
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maison dont il prit le loyer de 225 marks par an sur son
propre budget pour dix ans. II ne manquait disormais que
'autorisation par Parcheviche et par le gouvernement
d'itablir a Btigenbach les Sceurs de Charite afin d'y exercer
les couvres suivantes : i* visites A domicile; V*asile d'enfants; 3' ecole pour ouvrage manuel de filles.
Cependant, a cause des formalites a remplir vis-a-vis du
gouvernement, 'affaire traina jusque dans Fete de Pannee
1887, et, entre temps, le bon cur6 fut iransferi dans la
paroisse d'Eschweiler et remplace par M. Goerdten, lequel
entra en plein dans les iddes et les desirs de son prddlcesseur
et devint un zeil et intelligent promoteur de l'euvre.
Enfin, le 2 juin, le maire de Bttgenbach put faire parvenir
a la visitatrice, la respectable soeur Stiebor, le document
contenant rautorisation du gouvernement, et immidiatement apres la fate de saint Vincent, la visitatrice et Pexcellent cure Kratz, accouru pour la circonstance, conduisirent
les premieres sceurs A Bitgenbach ; ce furent scours

Crescentia Sahm, Xaveria Lentzen et Alte~. S

wS . Cce

scEurs se mirent courageusement a I'oevre: les infants de
Marie se r6unirent dis le premier dimanche et l'asile fut
ouvert le 3 aoit.
Une difficult cependant n'avait pas et pr6vue: avec
qui les soeurs feraient-elles leur contrat ? Le bon curd Krati

ddclina cet honneur; ii voulut bien continuer pendant
dix ans de payer le loyer, mais comme fondatrice ii ne
voulut reconnaitre que la jeune fille entrie dans la famille
de Saint-Vincent et connue sous le nom de smur Dorothie,
celle qui avait mis i la disposition des scurs toute sa fortune, 14ooo marks environ, pour acquirir ou bitir une
maison. Si dans 1'espace de dix ans, concluait M. le curd
Kratz, on n'a pas pu obtenir de quoi completer cette
somme afin de batir, c'est que l'oeuvre n'est pas viable;
mais cela ne lui paraissait pas a craindre.
II ne fallut pas dix ans pour donner raison Ala prevision
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de l excellent ami des soeurs. Le nouveau et zeil cure sut
si bien intiresser les habitants de BOtgenbach que, des le
mois de mars 18go, ii avait rduni la somme necessaire et,
trois mois plus tard, it acheta un terrain situ6 tout pres de
l'eglise paroissiale oi la nouvelle maison devait bientot
s'Elever.
Aide par les bons conseils du recteurr Kremer, pretre
tres experimenti dans ces sortes d'affaires, M. le cure fit
commencer la bAtisse, et, en septembre 1892, on y entra
aprbs la bdendiction et une grand'messe solennelle avec
pr6dication faite par M. le doyen de Malmidy, M. Mons.
La maison ainsi constituee prospira; on lui confia des
infirmes, des enfants orphelins et, quelques annees plus
tard, des idiots.
Cette derniere oeuvre s'dtendit de telle sorte qu'une nouvelle bitisse devint bient6t indispensable.
Comme le gouvernement payait genereusement pour les
idiots, la subsistance de la maison ne paraissait pas douteuse.
On agrandit done l'etablissement pour loger dans le nouveau pavilion les idiots et les smurs, tandis que la premiere batisse restait aux infirmes et aux orphelins. Mais
disons d'abord que la pieuse fondatrice ne vit pas ce diveloppement de son oeuvre. Elle mourut le 28 juin 1896, en
laissant par testament olographe tons ses droits i la superieure de la maison de Bfitgenbach. Quelque temps apres,
un autre bienfaiteur des seurs, nommi Halmes, leur laissa,
en mourant, une partie de ses biens. C'est ainsi que la
divine Providence eut soin des enfants de Saint-Vincent,
et, pleines de confiance, elles entreprirent la batisse en
-question, qui put itre inauguree en 19oo au mois de mai.
Une relation, dans le journal de Malmedy, fait voir les
sentiments d'e.stime de la population de ces contrdes et
l'tat florissant de la maison de Bitgenbach.
Sainte-Marie-au-Capitoled Cologne (1887). -

Trois
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ans apres la maison prCcdente, commenfa la maison de
Sainte-Marie-au-Capitole. Ce fut M. le curd Strom qui
offrit aux sceurs une demeure dans les cloitres de cette tres
ancienne basilique, dont les origines rcmontent aux temps
des Romains, comme Pindique le nom. On y ouvrit une
icole de couture, et un peu apr6s un asile d'enfants
(le 2 jahvier). Plus tard, on logea aussi des jeunes filles,
so:l ouvrieres, soit aspirantes a I'tat d'institutrice, et on
s'occupa aussi de la garde des enfants apres les heures de
classe, afin de les retirerde la rue et de lear apprendre A bien
s'acquitter de leurs devoirs de classe. Enfin, on y a aussi
une belle association d'Enfants de Marie. Cinq soeurs sont
occupdes A ces oeuvres.
(A suiure.)

SCHREIBER.

ESPAGNE
SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME-DES-MIRACLES
Nostra signora de los Milagros (Orense).
NEUVAINE ET F&t

EN L'HONNEUR DE NOTRE-DE-AME-DES-IRACLES

Lettre de M. Faustin AaiAo, prdtre de la Mission,
d M. Maurice HORcAJADA, J Madrid.

Voic quelques nouvelles de nos travaux apostoliques
accomplis dans ce coin dcartd de la pittoresque Galice.
Ain de se faire une idee exacte des fonctions que nous
accomplissonsdans ce renommi sanctuaire de Notre-Damedes-Miracles, il faut savoir la position topographique qu'il.
occupe. 11 se trouve seul sur une petite colline du mont.
Medo,,entour- e d'autres collines semblables, toutes un peu
arides et sans ornemeats, ne produisant que de pauvres
moissons. En beaucoup d'endroits on ne decouvre d'autres,
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traces de l'action de Phomme, que les tortueux sentiers par
lesquels passent les visiteurs. Le sanctuaire est eloigni
d'environ 5 lieues d'Orense, et d'une demi-lieue du plus
proche village. Sur Pun des c6tes, les chemins sont assez
difficiles, a 1'exception de la grande route qui, par Maceda,
dioigni de 5 kilomitres du pilerinage, conduit a la
capitale. Sur le c6ti oppose, coule la rivi•te Arnoya, qui
ayant sa naissance dans la chaine de montagnes de SaintMamed et divisee en deux parties, entoure completement le
mont Medo. Sur le penchant des montagnes qui rdduisent
notre horizon a d'etroites limites, on voil disseminds une
multitude de villages dont les habitants, presques tons
simples et fervents, donnent une veritable edification a la
nombreuse foule de pelerins qui, pour certaines fetes,
s'assemblent autour de rautel de Marie.
Parmi les fetes qui se celebrent avec solennit6 dans ce
sanctuaire, il faut noter, soit pour le temps de sa durie,
soit pour le grand nombre de pilerins qui viennent ion
seulement des quatre provinces de Galice, mais aussi de
celles de Ldon et du Portugal, la f&te sp6ciale de NotreDame-des-Miracles. Elle commence par une neuvaine,
sorte de mission, qui avec quelques ligers changements,
spicialement dans les sujets de predication, se rip6te tous
les ans.
Chaque jour, a huit heures du matin, un son general de
cloches, la population est avertie ; i neuf heures il y a
grand'messe avec accompagnement d'orgue, suivie d une
instruction sur les principaux articles du Symbole; puis un
mot i la fin en l'honneur de Notre-Dame-des-Miracles.
Le soir a trois heures et demie la foule est appelie au son
des cloches comme le matin ;on dit le chapelet, quelques
autres prieres, et alors suit le sermon. On termine par un
cantique i Notre-Dame-des-Miracles. Les predications do
matin et du soir sont rparties entre tousles pritres de la
communaute.
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Cela est pour la partie exteieure et plus eclatante de la
neuvaine; mais notre principal travail est au confessionnal.
Pendant la derniere neuvaine nous y avons vaque tous les
jours depuis six heures du matin jusqu'a midi, et le soir
depuis trois heures et demie jusqu'A sept heures, hors le
temps ndcessaire pour la messe, pour pr&cher on pour
exercer quelque autre office &F'iglise. Pendant les premiers
jours raftfuence n'itait pas trop considerable, parce que les
travaux dans la campagne itaient retardes par les froids. A
cause de cela nous finissions les exercices une heure plus
t6t; mais les derniers jours il fut tout a fair impossible
'
d'abriger ainsi.
Nous avons eu en notre compagnie depuis le cinquiame
lour le distingue chanoine de la cathidrale d'Orense, dom
Claude Carballido, trs affectionni aux deux famillles de
Saint-Vincent et dont on doit dire vraiment qu'ii peut
servir de modele par son abnegation, son assiduitd et sa
patience aux missionnaires les plus zelds. Nous avons &et
aidis aussi par donuzeou quinze pr&tres des paroisses voisines. Cest un spectacle tres touchant de voir comment des
personnes, la plupart, de la campagne, mais aussi de toute
condition, s'approchent du tribunal de la penitence; parfois leur nombre est si grand qu'il devient difficile d'entrer
ou de sortir, et on a du r-gret qu'apres avoir donne
pendant trois on quatre heures l'absolution, il reste encore
pour se confesser autant de monde qu'au commencement.
II faut avouer que dans ce pays, et surtout dans ses environs, quoiqu'il y ait bien des miseres (et ot n'y en
aura-t-il pas?), la foi et la friquentatiod des sacrements
consolent grandement le missionnaire. Dans cette dernitre
neuvaine nousavonsdonnide 5oo k 6oo communions ; il y
a eu beaucoup de fideles prives de ce pain celeste parce
qu'ils n'ont pas eu la faciliti de se confesser.
II faut noter encore ici les marques de penitence et do
ddvotion avec lesquelles on visite ce sanctuaire. Un grand

nombre, en venant, jeonent au pain et & 1'eau ; plusieurs
marchent les pieds nus, deux ou trois journees; il y en a
qui montent A genoux la derniere partie du chemin, ou qui
dans cette humble et pinible attitude font le tour du sanctuaire. Au retour, et afin de tout dire, it arrive bien parfois
que quelques-uns se laissent aller i un pen de dissipation;
mais c'est pen de chose, et il ne vaut pas la peine d'en
parler.
Au cours de la neuvaine, on remarque la progression
croissante de I'affluence des visiteurs, venus surtout des
villages lioignds; car, pour ceux des environs, its viennent
toujours sans se mettre en peine de P'tatde la temperature
ni des variations de I'atmosphere. Qu'il pleuve A torrents,
avec le tonnerre et les eclairs, comme cela eut lieu le quatrieme jour, ou bien que sous un del tranquille resplendisse
le soleil aux rayons parfois brilants, comme cela eut lieu
pendant les trois derniers jours, rien n'y fait. Qu'est-ce qui
pourrait retenir ces Galiciens, quand il s'agit de fRtes et de
pelerinages qu'ils aiment ? On les volt s'acheminer sons leurs
vastes parapluies et venir assister aux ceremonies religieuses c6l6bres, comme celles qui se font dans notre sanctuaire.
Mais 1'affluence est surtoutconsiderable la veille au soir,
car c'est alors pour beaucoup le moment le plus important
de la fete. Voici comment cela se passe.
Apres avoir chanti i sept heures les v4pres solennelles, on
commence A preparer tout ce qu'il faut pour le traditionnel
Folion, comme nous I'appelons ici. Cela se passe avec un
grand entrain sur le terrain champetre qui entoure le sancStuaire. On commence vers neuf heures avec de grandes
-manifestations; on lance une multitude de fusees de diverses couleurs; on fait braler des pi6ces d'artifice de diffrentes formes qui provoquent Padmiration et les cris de la
foule. Alors, de temps en temps, une bande d'habiles musiciens executent desavantsmorceauxou dejoyeusesmarches;
ilne peutmanquer, commeonle doit supposer, la tradition-
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nelle cornemuse pour accompagner la Muinera et autres
distractions du pays. Le Folion termind, vers minuit, la
foule se retire, un peu fatiguie et pressee par le sommeil,
dans quelques auberges; la maison du palerinage ne pent
recevoir tant de monde, quelques-uns chantent encore et
prient le reste de la nuit jusqu'a ce qu'arrive le nouveau
jour, attendu avec avidite.
Le huitiime jour vient enfin, le jour de la fate de NotreDame-des-Miracles. Cette annie, c'tait une journ6e splendide, calme, tranquille, sans que le moindre nuage troublit
le bleu pur du firmament. Le jour naissait donc, et avec
lui, la joie, I'alligresse, nonobstant les fatigues de la soiree
pricedente. A cinq heures et demie du matin, s'ouvrirent,
comme d'habitude, les portes de l'glise, et quelques instants apres diej il n'y avait plus place pour y recevoir
encore une seule personne. On dit ensuite la premiere
messe, et, A la fin, deux pretres qui etaient ii depuis la
veille au soir se mirent A distribuer la sainte communion.
Aussit6t commencerent les autres messes, jusqu'a neuf
heures, sans interruption, avec distribution par deux prdtres, a toutes les messes, de la sainte communion.
-Mais un grand nombre de personnes ne pouvaient ni
recevoir la communion, ni entendre la messe dans la
chapelle; aussi on celibra une messe l'extirieur du sanctuaire. Sur la porte principale du temple, il y a une grande
statue en granit de Marie immaculee, au-dessous de
laquelle il y a un el6gant balcon en fer ; ayant orni ce
balcon de tapis, de drapeaux et de banderoles, on y ileva un
autel, comme toutes les autres anndes, pour celebrerle saint
sacrifice. L'effet itait grandiose; c'tait un imposant
spectacle, celui que presentait cette multitude immense,
agenouille .sur le gazon, dirigeant ses regards et ses
prieres vers le Tout-Puissant en union avec les pri&res
du pr6tre, qui c6Ilbrait. La terre donnait ses fleurs et ses
parfums; les harmonieux accords de la musique reten-

issaie n; la scene eait tout entiere enveloppie dans la
lumiere ct les vivifiants rayons d'un soleil resplpedissant.
A neuf heures commenaa la fonction religieuse, destin&e
a couronner dignement les pieux hommages qui pendant
dix jours oat tre readus a la Mere de Dieu. La procession
qui deji se formait depuis une demi-beure, sortit saluee
des detonations d'artillerie, parcourant tous les environs du
sanctuaire; parmi les eendards, les banniees, Itslanternes
allumees, s'avancaieni les croix de quioze ou dix-huit
paroisses les plus proches, portant en triomphe une
statue de Marie preparee a cet effet, an chant des litanies et
aux accents sonores de la musique.
Apres la procession commenca la grand'messe solennelle, celibree par le chanoine, M. Claude Carballido,
assisti comme diacre et sous-diacre par deux cures des
paroisses voisines. Apres I'evangile parut en chaire M. Mesquida, pretre de la Mission, venu de notre maison
d'Orense. Dans un langage simple et eloquent, ii captiva
'attention de tout 1'auditoire; il celibra les gloires merveilleuses de la Mere de Dieu; ii exhorta tous les fideles i
imiter ses vertus, s'ils veulent qu'elle leur soit propice
aupres de son divin Fils, et A la fin ii salua d'une manire
touchante iimage venerie de Notre-Dame-desMiracles;
Notre-Dame-des-Miracles, qui, mue par amour pour les
populations des environs, pour toute la province d'Orense
et pour tout le royaume de Galice, a place son tr6ne sur le
mont Medo, et qui est disposee a secourir dans tous leurs
besoins temporels et spirituels ses pieux enfants. Ces paroles, dites avec onction et avec ferveur, firent verser des
larmes A la plupart des auditeurs. Tout s'etait accompli
avec splendeur et idification.
Vers midi et demi, la fete 6tait terminae au milieu d'un
concours etonnant de fideles.
Durant 'apres-midi, le desert se fit de nouveau autour
de nous. Une infiniti de tenues qui, durant les ftes, avaient
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iti itablies autour du sanctuaire, afin de pourvoir aux
besoins des pelerins, disparurent successivement. Les pilerins de la Vierge des Miracles s'en retournaient chez eux,
pleins de joie et de consolation, racontant avec admiration
les choses qu'il avaient vues et entendues, excitant ainsi les
desirs des autres, et les provoquant a les accompagner les
annees suivantes.
Quand la solitude s'est faite autour de nous sur la montagne, il y a cependant toujours pendant le cours de
l'annde quelque pelerin qui vient se prosterner auxpieds de
la Mere de Dieu, soit pour lui rendre graces de quelque
bienfait, soit pour implorer son secours dans quelque difficult, soit pour riclamer sa protection sur un long voyage
entrepris souvent pour chercher un morceau de pain sur la
terre dtrangere ou quelques ressources que ne peut fournir
le pays. Les dimanches, meme ceux oi y a le moins de
monde, passent toujours ici quelques centaines de personnes, lesquelles viennent entendre la messe, on bien se
confesser et communier ; et ces iours-la nous sommesgeneralement occupis six pratres, toute la matinee. Les jours
solennels comme PAques, la Pentec6te, le Sacre Cceur et
l'Immaculde, I'iffluence est toujours comme celle de la
neuvaine dont nous avons parli plus haut.
Enfin, pour completer ces quelques renseignements,
j'ajoute qu'ici sans vixres dans la ville, ni meme dans un
village, et sans avoir aucun voisin ni chercher de travail
hors de chez nous, nous remplissons toutes les fonctions
de notre institut; nous confessons, nous prechons et nous
instruisons des jeunes gens qui un jour doivent etre revdtus
du caractkre sacerdotal. Loud done soit Dieu et que tout
soit a sa plus grande gloire; bUnie soit sa sainte Mere, qui,
sons l'invocation de Notre-Dame-des-Miracles, nous donne
de si visibles marques de sa tendresse et de son amour
materneL
Faustin ARNao.
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POLOGNE
VIrGT-CINQUIXM

ANNIVERSAIRE

DE

L'iCOLI

APOSTOLIQUE DE

CRACovIZ; KLEPARZ

RENSEIGNEMENTS GNI~AUX SUR LA PROVINCE
I

L'annee 9go3 nous a donni l'occasion de celebrer le
jubile de vingt-cinquieme annee 'de notre ecole apostolique.
Rappelons d'abord le commencement, le developpement
et l'etat actuel de cette ecole apostolique.
L1 instrument dont s'est servie la Providence pour fondet
notre petit sminaire, fut M. Soubieille, de pieuse,mimoire, venu de France, et pour qui la Pologne etait devenue
une seconde pat ie. Son souvenir et celui des trente-cinq
annees qu'il a passees,comme visiteur A la t&e de la province, resteront precieux aucceur des missionnaires polonais
et des Filles de la Chariti de la Galicie. -- M. Soubieille

arriva ACracovie en 1866; il avait etc nommd visiteur de la
province par M. Etienne, supirieur general, mais A vrai
dire la province n'existait pas encore.
Dans la Pologne russe et dans la Lithuanie, la Congrdgation, comme les autres communautes religieuses, fut
supprimee en i863. Les missionnaires furent disperses;
plusieurs forces A habiter la Siberie. Dans la partie prussi enne de la Pologne, la maison de Culm dot disparaitre

peu apres la guerre de 187 0.
En Galicie, il y avait dans la ville de Cracovie une
ancienne maison A Stradom qui avait pu resister A beaucoup d'edvnements politiques. Mais dans cette maison les
confreres, peu nombreux, s'occupaient du grand seminaire.
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A Kleparz, dans la ville de Cracovie encore, existait une
petite maison depuis i863, habitie par plusieurs confreres.
Telle 6tait la situation que trouva M. Soubieille.
II commenca son travail par la priere et par les a uvres
de la chariti. En 1867 il ouvrit le noviciat on siminaire

CRACOV!E; KL.PALz.
Maison centrale de la Mission (9ro4).

interne a Kleparz. Des annees s'ecoulirent sans apporter
grande consolation. Pendant quatorzeans, Asavoi r de 1867
a 1882, presque quarante novices ont passe par Ie s6minaire sans y rester longtemps. Un seul fat ordonne prdtre.
C'tait done une situation comme sans issue, presque d6sesper6e.
M. Soubieille, le jour de son jubili de cinquante ans de
pretrisc, en 1899, nous a devoili lui-meme ses angoisses et
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ses peines d'alors : a Apris les desappointements des premieres annees, je priais un jour i la chapelle, raconta le
vindri jubilaire, je miditais sur l'itat de la province. Nous
sommes pea nombreux, me disais-je, et encore pour la
plupart vieux, fatigues. Quand nous mourrons, que va
devenir ici la Congregation? Que faut-il fairc, mon Dieu?
Faut-il se croiser les bras et attendre patiemment la fin ?

A ce moment-la j'ai entendu comme une voix interieure, qui mime i present rdsonne encore i mon Ame :
a Ne craignez rien ! la province existera, les missions
Saussi; la Congregation ne perira point'! ,-

II vivait donc dans P1espirance, attendant de la divine
Providence la rialisation de ces promesses.
Cette realisation arriva; ce fut un pen, plus tard, en
l'anne 1878.
Lea missionnaires qui ont connu M. Soubieille de pr6s
nous affirment qu'il avait eu la pens6e de cene institmtion ddji en x874. C'tait fepoque oi, apres Ii mort de
M. Etienne, les dipries riunis A Paris ont dla M. Bore
comme supdrieur .gndral de la Congregation. A cette
assemblee on discutait 'idde -de fonder des icoles
apostoliques. Cette pense itait dija dans la pensee de
M. Soubieille et M. Bore rencouragea i les mettre en
oeuvre.
M. Eugene Bore, connu dans toute rEurope par sa haute
culture intellectuelle et son rl6e civilisateur en Orient, a
bien mdriti non seulement de la France, sa patrie, mais
encore de l'Eglise. Devenu supirieur gdneral de la Congregation de la Mission, il s'appliqua A maintenir dans la
Congrdgation Flesprit de saint Vincent de Paul et en particulier a assurer dans les etudes ce progrts si n6cessaire
pour continuer et developper les ceuvres.
Pendant sa visite a Cracovie en 1877 il montra beaucoup
d'intirdt aux maisons des Missionnaires comme i .celles
des Filles de la Charitd. 11 dtudia mme P'histoire de la
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Pologne et de son ancienne capitale. La cai•idrale et les
tombeaux des rois et des heros polonais firent une grande
impression sur son Ame elevee. Dans la Circulaire de 1878,
icrite pen de temps avant sa mort, il se montrait soucieux
d'assurer 1'existence de ia province polonaise. a Les vocations ont graduellement diminui, ecrivait-il, et il s'agit
d'en susciter de nouvelles, si l'on veut conserver la province. M. Soubieille, le visiteur, y travaillepersiveramment...
C'est ce qui m'a engage A insister pres de lui, pour la formation d'une maitrise qui peut tre aisement aiimentie par
les petits enfants des catechismes qu'il dirige, et qui, preservis de la malice du monde, pourraient etre un jour une
pricieuse recrue pour la Mission. Telle est la fin des ceuvres dites apostoliques que plusieurs instituts religieux ont
tenties et continuent avec succ6s. * (P. 4.)
Le conseil etait ividemment excellent, mais 'entreprise
paraissait a M. Soubieille vraiment au-dessus de ses forces.
II n'y avait ni une maison convenable, ni les ressources
nicessaires, et le nombre des missionnaires paraissait
insuffisant A diriger cette ecole. Dans ces conditions L'affaire semblait impossible a executer. Pourtant M. Soubieille, confiant en Dieu, pritles mesures pour commencer
lceuvre qui etait ainsi recommandee par son supirieur
general.
Le 2 i septembre 1878 arriverent les premiers candidats,
bien choisis. On commenca les cours; I'euvre existait. Et
quand, apres la mort de M. Bord, les d6putis pour la
nomination de son successeur se reunirent de nouveau &
Paris, M. Soubieille pouvait dire a lAssemblbe qu'en
Pologne, existait dejA une ecole apostolique. L'Assemblde
generale de r89o a loue ri stiiution de ces ecoles et Pa
recommandee.
Pour la province de Pologne cette ecole assurait 'avenir.
M. Soubieille en ecrivant de temps en temps aux Annales
francaises, trouvait un viritable plaisir de donner des nou-
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velles de cette oeuvre, a c6ti du ricit de ses magnifiques
retraites populaires et des missions. (Annales, t. XLV,
p. 213, 376; t. LIX, p. 88, 449.)

Un missionnaire qui partagea en cela ses merites fit
M. Binek, qui, nommC directeur de cette icole, et etant un
homme vraiment apostolique, a attird les faveurs du del
sur cet itablissement. II transmit son esprit i ses !66ves.
Sa pieti attirait les coeurs et ediiait. Ses actions de graces
aprks la messe, son recueillement sont encore bien fixes
dans la mimoire et dans les coeurs de ceux qui l'ont connu.
On avait vraiment pour lui, parmi les enfants qu'il formait,
une affection filiale. A la douceur il joignait la fermete. II
demandait i ces futurs missionnaires resprit de ponctualiti, d'abnegation, d'obiissance, autant que ces verus
itaient possibles pour les jeunes candidats.
Une mort subite, causee par une hemorragie de poumons, l'enleva le 3w juillet 1881, apres trois ans d'exercice
de ses fonctions. Cette mort fut un vrai deuil pour PEtablissement et remplit les cceurs d'une tristesse profonde.
Une speciale protection de la divine Providence s',tendait sur cette jeune vigne, plantee par la main de Dieu,
contre toute espirance humaine et soignie tout d'abord par
un vrai serviteur du Seigneur. M. Kiedrowski succida a
M. Binek ; c'est lui qui en ce moment est visiteur de notre
province de Pologne: sa modestie ne nous laisse pas la
liberte de le loner. Bref, il contiaua a conduire ricole apostolique dans la voie de la piit6 et il assura le diveloppement
et les progres dans le plan et dans la mithode des dtudes.
A cette epoque se trouva a Cracovie un homme savant,
l'abbi Warminski, chassi de Posen par le Kulturkampf.
I demeura chez les missionnaires pendant plusieurs annies,
et il fut parmi eux un veritable ideal de savant professeur et
a la fois de formateur des esprits et des cceurs. A I'heure
actuelle il est de retour a Posen; il y a etd nommi professeur
du grand siminaire et prelat.
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En enumerant les bienfaits de la Providence pour rlcole
apostolique, ii y a lieu de mentionner la presence de
M. Lechevalier, arrive de France en Pologne en 188 1. 1 fut
envoye par M. A. Fiat, superieur general. C'4tait un esprit
tres instruit, un homme bien elevr, de inanikres distinguies
en qui on apprecia bautement la culture francaise. II aima
le pays of il entrait, et it en connut bient6t a fond et la
langue, bien que difficile, et I'histoire. De plus, ii arrivait
de la maison-mere dont, par lui, nous pouvions facilement
connaitre ies bonnes coutumes et les usages.
I1 etait comme le trait d'union entre le centre de la Congregation et la province de Pologne. II a travailli de bon
coeur pour cette province. II a rempli bien des offices, celui
de directeur du petit seminaire, celui de directeur du siminaire interne, celui de prifet des dtudes, cela pendant dix
ans. La fatigue et une maladie de cceur dangereuse le firent
s'eloigner de nous. Revenu en France il y mourut, a Dax,
quelques anndes plus tard.
Pour donner une idee plus nette de la suite des choses,
qu'il nous soit permis de mettre ici les dates et les noms qui
suivent:
En 1878, commence I'dcole apostolique et M. Binek en
est le premier directeur.
Apres sa mort, en 1881, lui succedeM. Kiedrowski qui
reste jusqu'en 1882. Apres lui vient M. Wvdzieczny qui
tombe malade et que suppleent alors deux 6tudiants en
theologie : les frbres Boruta et Kuderman. Cest alors que,
en 1885, vient -M. Lechevalier ; ea t886, M. Boruta
est charge de P'ceuvre jusqu'en 188 , date de sa mort. Enfin, de 1887 & 1891, M. Rossmann, et de 189 a 1896,
M. Konieczny.
En 1896 on a transportn Picole apostolique de Kleparz a
Nowa Wies Narodowa, autre faubourg de Cracovie, et les
superieurs de la maison furent en gaenral les directeurs de
l'oeuvre.
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Le nombre total des eleves poor ces vingt-cinq ans est de
4o8. Dece nombre, 66 ont ite ordonnes pritres. Les autres,
soit a causedu manque de vocation, soit i cause du manque
d'aptitudes nicessaires, ne sont pas arrives jusqu'A cet
honneur, bien qu'ils soient devenus utiles i la societi. A
present, les uns sont avocats, les autres midecins, instituteurs, redacteurs, et, chose particuliere, ils se disent toujours avec plaisir enfants de Saint-Vincent.
I1 y a eu, pendant ces vingt-cinq ans, 7 gradues en
theologie a Rome ou i rUniversite de Cracovie.
Notre methode est de recevoir les jeunes gens & •ecole
apostolique apres qu'ils ont fini leurs etudes primaires.
Alors,ils font les cours de gymnase. Apr&s la quatrieme
annie ils entraient an timinaire interne.
Depuis i 90o on a fait un changement tres important;
c'est seulement apres les huit classes d'etudes de gymnase
qu'on les laisse passer an seminaire interne, afin qu'ils
puissent, etant plus iags, mieux comprendre la gravir! des
voux qu'ils auront A faire.
Deux ans de philosophic et trois de theologie complEtent
leur iducation ecclisiastique, et ils sont alors ordonnes.

II
Void les progres successifs da developpemeat de la
province.
Nous avons dit que quand M. Soubieile est venu, ii
n'existait que deux maisons. Celle de Stradom, enti6rement
occupee par le grand seminaire diocsain, et celle de Kleparz, toute petite. Nous ne comptons pas celle de Calm,
car les evenements politiques devaient bient6t (1870) la
faire disparaitre.
En 1867 on fonde une maison A Liopol;
En 189o, une &Jezierzany ;

CARTE

D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL
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ESPAGNE
HisroTaE. - L'etymologie du mot Hispania ou Espagne est
probablement ibdrique ou basque. La contree etait aussi designee sous le nom d'lberie. La surface de la partie continentale
de 1'Espagne est l'environ 5oo ooo kilometres carris; la population est de 18 millions d'habitants.
Le gouvernement est monarchique. 11 a subi depuis un siecle
bien des vicissitudes. Les changements constitutionnels de i832
et le renversement de la reine Isabelle ( septembre 1868), marquerent au dix-neuvieme siecle deux periodes de difficultis
religieuses. - Monnaie : la peseta (4 reaux), 95 centimes.
DIVISIONS. - Au point de vue de l'administration civile, les
anciennes provinces etaient celles de Nouvelle-Castille, VieilleCastille, Estramadure, Leon, Galice, Asturies, Provinces basques,
Navarre, Aragon, Catalogne, Grenade, Valence et Murcie, Andalousie, Baldares, Canaries. Elles ont det remplac6es depuis 1833
par quarante-neuf nouvelles provinces, ddsignees presque toutes
par le nom de leur capitale. - Au point de vue religieux, il y a
neuf archevchds : Tolede, Burgos, Grenade, Santiago de Compostelle, Sdville, Tarragone, Valence, Valladolid, Saragosse.
Pour les ihes Canaries, evichds i Las Palmas et i La Laguna.
Les

ETABLISSEMENTS DE LA CONGRAGATION DE LA

MISSION SOnt

marque, sur notre carte en caracteres gras; ceux qui consiituent
la province de Barcelone sont soulignes. -

Pour les ETABLIS-

SEMENTS DES FIL.ES DE LA CHARITE, voyez les Annales des Dames

de la Charite.

PORTUGAL
Le Portugal forme en grande partie de l'ancienne Lusitanie
des Romains est une monarchie representative. La superficie du
Portugal, non compris Madere et les Aqores, est de go ooo kilometres carres environ. La population est d'environ 4 millions
uo ooo habitants. La religion catholique est la religion du pays;
mais il y a eu au dix-neuvieme siecle, de frequentes crises politiques ou religieuses. -- Monnaie : i ooo reis, 5 fr. 5o; couronne,

oo0000
reis.

Drvisios. -S II y avait autrefois huit provinces; il y a aujourd'hui, h la place, vingt et un districts. Ii y a deux archeveques,
u'an a Braga, l'autre 4 Evora, et quatorze iviques, dont l'un a
Funchal dans File de Madere.
Les ETABLISSEMENTS DE LA CONGRiGATION DE LA MISSIONi
existant ou ayant existe sont marques sur la carte ci-jointe, en
caracteres romains. LA

Pour les ETABLISSEMENTS DES FILLES DE

CHARri, voyez les Annales des Dames de la Charitd.
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En 1894, une a Sokolowka, I'autre i Nowa Wies Narodowa;
En 1898, A Nowy Witkow;
En 1899, une seconde maison a Leopol;
En g90o, a Sarnki;
En 9go2, a Kaczyka;
En 19o3, a Thomas Coelho iBresil) et a Bialy Kamien;
En 19o 4 , a New Haven (Etats-Unis) et a Tarnow;
En tout quatorze maisons.
La principale occupation de noire Institut, les missions,
n'est point neglig6e, au contraire elle est assidiment poursuivie.
Presque chaque maison y participe en envoyant un ou
plusieurs confreres, selon les besoins. II en est de meme des
autres oeuvres, notamment du soin des maisons de Filles de
la Charite, soizante pour la province de Cracovie, rrente
pour la province de Culm.
S. S. le pape Lion XIII, r'occasion de ce jubili, daigna
donner une benediction spiciale, et M. le Supirieur general
icrivit une lettre pleine d'affection paternelle.
Jean DIHm, C. M.

TURQUIE D'EUROPE
MACEDOINE
CASTORIA
Lettre de M. GOIDix, pritre de la Mission,
d M. A. FIAT, Superieur general.
Castoria, le it fevrier

9go4.

Aussitot apres mon arrivee de Paris A Zeitenlik, M. Cazot, pour me donner un" peu de repos du voyage et me
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remettre au courant de la mission bulgare, a d'abord envoy6
notre confrere M. Mages a Castoria, pour une quinzaine
de jours, et pendant ce temps j'ai fait sa classe. M. Mages,
avec sa connaissance des langues (turc, grec, bulgare) et son
divouement, s'est employe ici tres utilement, au point de
porter un peu ombrage autour delui; les Turcs et les Grecs
'ont vu partir avec autant de plaisir qu'il a eit regretti par
les sceurs, les malades et la petite colonie anglaise de
secours. Arrive ici depuis quelques jours, je lui succiderai
comme chapelain des sceurs. Le reste de mon temps sera
employCa 1'etude theorique et pratiquedu bulgare, et puis
a une etude aussi utile pour nous qu'interessante par ellemime de I'iconographie greco-byzantine, dans les quatrevingts gglises on sanctuaires que compte Castoria.
Castoria est situde au sud de la Macedoine et a l'ouest
de Salonique, Apeu pres a moitid chemin entre cette ville
et la mer Adriatique. II faut deux journees pour y arriver:
une en chemin de fer et une a cheval. On prend la ligne de
Monastir qu'on quitte apres le lac d'Ostrovo, a une petite
station appelee Sarrovicen.
On y passe la nuit, et le lendemain on metde huit Adix
heures pour traverser une montagne de I aoo 4 i 5oo metres,puis on a une heure de traversee sur le lacde Castoria,
et on est dans la ville. C'est ici que depuis deux mois les
Filles de la Charitd sont installees dans un itablissement
bien defectueux et insultisant, mais utile. Les Anglais y
depensent plus de 2 ooo francs par semaine tant en hospitalisation d'une trentaine de malades, qu'en distribution de
couvertures, vetements, argent et medicaments. Ce qui doit
coSter le moins, ce sont les soeurs et le missionnaire, campis, chacun de leur c6te, d'une faqon fort primitive. Et
encore tout cela n'est pas bien vu de tout le monde et
surnout de f'ivique grec, qui, hilas! n'a rien de sacerdotal.
En attndant, les sceurs se ddvouent et se.dipensent. Elles
etaient d'abord deux, ma soeur Augustine, anglaise,et une
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jeune soeur albanaise, seur Lucie; celle-ci ~rant tombe
serieusement malade, on a envoyi deux soeurs pour la renplacer. Et la sceur Lucie repart aujourd'hui avec une
demoiselle anglaise, agalement malade.
Nos oeuvres de Macedoint !ne repondent pas a tous nos
de&irs. Mais,d'autre part, an seminaire particulierement, on
est heureux de constater que des resultats ont did obtenus
depuis huit ans. 11 y a quelques jeunes prdtresqui donnent
beaucoup de satisfaction. On a trois4tablissements a 'interieur, qui seront des centres d'opraiions et des foyers de
vie chretienne. Au siminaire ainsi qu'a Coucouch et A
Ghewghuely on a etabli des saluts du tres saint Sacrement.
A c6te de cela, outre la detresse materielle, ii y a encore
bien des points noirs.
Mais la Providence ne nous abandonnera pas.
L. GoemDN.

MONASTIR
Lettre de la swur VIOLLET, Fille de la Charitd,
a M. A. FIAT, Superieur gdneral.
Monastir, 17 decembre igo3.

Le bon Dieu nous a bien protegees et semble beoir notre
petite mission.
Nos classes ont double en nombre; les jeunes filles
grecques, passant sur les menaces de leur meiropolitain,
nous sont arrivies tres nombreuses; nous avons environ
quaraote-cinq eleves, et, si j'avais eu plus de place, j'en
aurais requ plus de soixante. Comme vous le savez, mon
trus honori Pere, notre local est tres insuffisani.
Cela me fait de la peine d'etre obligde de fermer la porte
a ces enfants, car nous. avons la. consolation de voir nos
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anciennes eleves s'attacher beaucoup a la maison et devenir
catholiques de cceur. Une d'elles aspire mime a entrer dans
la communauti. M. Proy, supdrieur de la mission de Monastir, leur fait regulierement le catichisme.
Le dispensaire a fonctionni comme d'habitude; y ont
passe de vingt-cinq a trente mille malades. Les visites &
domicile chez les Turcs et les Juifs ont permis a nos sceurs
d'ouvrir le ciel a cent quatre-vingts petits innocents en danger de mort.
Vers la fin du mois d'aoft, la pensde me vint de porter
quelques secours aux femmes et aux enfants blesses &Armenska, village du cazat de Florina. Munie de l'autorisation du consul de France, j'ai obtenu d'Hilmi-pacha, le
president des Reformes, la permission de me rendre a
Florina. La, nous avons organisi une petite ambulance et
nous avous eu la consolation de soigner et de guirir presque
tous les blesses, sauf cinq que nous avons ramenes avec
nous et places dans les hopitaux grec et turc. Je me suis
rendue avec soeur Marthe a Armenska ; nous avions une
escore de trente cavaliers. Nous avons constatd de visu le
navrant spectacle d'un village completement devord par
les flammes. Les malheureux habitants, n'ayant rien a
manger, etaient couchds sur les ruines de leurs chaumieres
Pen de temps apres mon retour de Florina, je recois par
I'intermediaire de M. Steeg, notre consul de Salonique, un
secours de ooo francs, avec la charge de faire des aum6nes
en nature dans les villages briles. Une deuxieme et une
troisieme fois je suis allee a Presba et a Okrida, oi nous
Savoas distribue de la farine, des pains, des haricots, et aussi
des couvertures aux pauvres incendids. Nous regrettions
d'avir si pen A donner. Du moins, c'est la France qui a
ete la premiere a l'oeuvre.
Maintenant le directeur de la Societd anglaise des secours
aux Balkans a disire me confier la distribution des aum6nes
dans le cazat de Florina. La premiere fois, il m'a fallu
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organiser les listes de tous les villages incendies et pillis et
regler la distribution qui se fait a raison d'un demi-kilo de
grain par jour et par personne, puis trouver des hommes
de confiance qui font la distribution pour le mois. Le Comitl
secourt quinze villages dans le seul cazat de Florina ; chaque
mois, c'est environ 5ooo francs qui me sont donnes pour
cette distribution, sans compter les couvertures qui sont
envoyees d'Angleterre par milliers. C'est bien beau A ces
messieurs qui sont protestants d'avoir associe les catholiques
a leur bonne oeuvre; aussi, malgre le surcroit de travail que
cela nous donne. je n'ai pas hesite A me priter a leur desir.
Notre tr6s honoree Mere m'a promis de m'envoyer
prochainement une seur; je lattends impatiemment, car,
a quatre que nous sommes, nous n'en pouvons plus pour
faire face aux classes, au dispensaire et aux tournees
mensuelles dans les villages.
J'ose me recommander avec confiance a votre charitable
souvenir, mon trbs honore Pere, pour obtenir s'il est
possible un secours de l'oeuvre du bienheureux Gabriel
Perboyre. Si !a maison augmente en personnel, les ressources restent les msmes et j'ai grand besoin de me confier a
la bonne Providence pour ne pas manquer de courage.
Daignez agreer, etc.
Sceur VroLLar.

ZEITENLIK

Lettre de M. CAzoT, prdtre de la Mission,

Superieur du seminaire, a M. ANGELI, A Paris.
Zeitenlik, le 8 decembre 19o3.

Vous connaissez notre situation financire : rien que
pour Zeitenlik, elle se solde par un gros deficit; et, outre
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notre siminaire, il y a tant d'autres choses : d'abord trois
residences A Coucouch, a Ghewgheli et a Enidje; puis les
voyages de missions dans les villages, les retraites de popes,
que nous hibergeons et B qui nous devons meme payer
leur voyage aller et retour, etc.
D'un autre c6td, j'ose dire que jamais nos oeuvres n'ont
eti plus dignes d'intiret, et malgre les troubles de toute
cette annie en Macedoine, elles ont etd benies de Dieu ct
elles ont prospere.
Au moment de Paques j'ai pu ouvrir une troisieme residence A Enidji, un centre imposant A 5o kilometres de
Salonique; il y a 1i de belles esperances. Nous y avons
loui une maison pour 15o francs a Pannie, et notre
confrere M. Belieres s'y est etabli avec un jeune pretre
bulgare sorti de notre siminaire. Depuis ce moment, tout a
bien marche a Enidj : 1'cole qui n'avait jamais eu plus
de vingt a trente eleves en compte plus de cent, et beaucoup de families schismatiques bulgares nous sont venues;
enfin nous avons pu lier avec les autoritis turques d'excellents rapports qui nous ont permis de venir au secours des
pauvres Bulgares emprisonnes, comme nous I'avions fait I
Salonique.
II y a un an, les Turcs venaient de fermer notre dcole de
Ghewgheli, fondee au mois de septembre 19o1. Nous avons
pu enfin obtenir l'autorisation de l'ouvrir de nouveau.
Cdtait au moment de Paques. II 6tait trop tard pour esperer avoir beaucoup d'6leves. Mais les eleves ont afflui au
mois de septembre dernier. II y a en ce moment plus de
soixame ileves a 1'cole des garcons et autant a 1icole des
filles dirigee par les sceurs Eucharistines, dont la maisonmere est a Palionsi, village a c6td de Ghewgh6li. M. Alloatti, qui se trouve dans cette risidence, fait la classe toute la
semaine et s'en va courir les villages environnants lesamedi
et le dimanche pour visiter les ecoles, faire le catcbisme,
precher et confesser.
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11 en est de meme de M. Michcequi se trouve a Coucouch. Nous y sommes installes depuis trois ans, et les
Filles de la Charit6 y sont depuis 885 ; c'est la residence
habituelle de Mgr Scianow, P'eveque. Dans ce district, il y
a quatorze villages qui se sont faits catholiques cette annee
sous l'influence desivinements. Hdlas! bien pauvres cathoi
liques, je le reconnais. Mais,du moins, c'est on terrain sur
lequel nous pourrons travailler, ce que nous ne pouvons
pas faire tant qu'ils ne sont pas venus nous. Aussi, outre
M. Michel qui se trouve dans notre residence de Coucouch,
nous allons envoyer chaque dimanche deux missionnaires
de Zeitenlik pour evangeliser ces nombreux villages. D'ailleurs, A Coucouch meme, nos oeuvres marchent bienl'ecole des gargons que nous dirigeons compte plus de cent
cinquante elves.
Ces trois residences de Coucouch, Ghewghili et Enidji
font un bien immense, car elles exercent une grande
influence sur les villages environnants. D'ailleurs, c'est IA
que les jeunes pretres bulgares sortis de notre sdminaire se
forment a leurs fonctions, et trouvent dans la vie commune
avec les missionnaires une sauvegarde qui assure leur persevdrance dans un pays of le cll bat ecclesiastique n'est pas
connu.

J'espere que leur nombre s'augmentera bient6t, car cette
annde nous avons eu la consolation de voir quatre nouvelles
vocations se dessiner parmi nos l66ves. Actuellement notre
sdminaire de Zeitenlik compte huit clercs ou grands seminaristes, quarante et un petits seminaristes et buit apprentis pour divers mdtiers. Tous ces elives, vous le savez, sont
Anotre charge pour la nourriture, l'entretien et les livres,
et c'est la charge la plus lourde de la mission. II est vrai
que lA est ravenir de notre mission, et 'oeuvre par excellence. Car que pouvons-nous faire avec nos vieux popes?
Les aimer, leur faire du bien, leur apprendre a bien dire la
messe, leur donner la retraite; mais nous n'en ferons
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jamais les pritres que nous revons. Cette annie, nous
avons fait pour eux a Zeitenlik deux retraites au mois de
fevrier ; au mois d'ao0t, nous avons donne une autre
retraite aux jeunes pretres sortis de notre seminaire. Enfin,
au mois de septembre, M. Alloatti est alli precher a Coucouch une petite retraite aux popes nouvellement convertis,
Puisse Dieu accueillir nos prieres et vous rendre au
centuple, ainsi qu'aux genereux bienfaiteurs de votre
ceuvre du bienheureux Perboyre, tout le bien que vous
nous avez fait! Nous avons 6tabli, au sdminaire, la
messe du premier vendredi du mois avec communion de
seminaristes en 'honneur du Sacre Coeur, pour les bienlaiteurs de notre mission; et d'ailleurs chaque jour il y a
pour eux des prieres publiques spdciales. Nous ne saurions
feur avoir trop de reconnaissance pour tout le bien qu'ils
nous aident a faire.
Grace ausecours de 1'annee dernikre, nous avons restaure
l'icole d'Enidj6 oh se trouve M. Belieres et qui tombait en
ruine; puis nous avons meubli la maison ipiscopale de
Mgr Scianow a Salonique, ;naison commencee en 1892.
puis abandonnde, et que nous avons rdussi a achever.
Enfin il y avait des murs a faire autour du cimetiere de
Ghewgheli oi personae ne voulait se faire enterrer. II me
semble que nous ne pouvions en faire un emploi plus
ligitime.
E. CAzoT.

CHINE
PEKIN
LE RESUXM

DES tILUVRES DANS LES VICARIATS

APOSTOLIQUES

DES LAZARISTES EN CHINE

Nous donnons avec soin dans les Annales les statistiques
qui nous soot adressies des diffirentes missions. A c6te des

rdcits edifiants qui consolent et qui encouragent, ii est
n6cessaire d'avoir comme base quelques renseignements
positifs et exacts: les esprits attentits les recherchent a bon
droit, comme, dans I'etude d'un monument, un regard
exercd cherche d'abord les lignes architecturales essentielles et contemple ensuite plus a Paise les dtails d'ornementation dont sont agrementees les constructions.
Nous avons remarqud qu'autour de nous on attache une
particuliere attention a ces details d'histoire -c de statistique. - On lit dans les Missions catholiques, numero du
12 fevrier 1904 :
a CHINE. - Nous trouvons dans les Annales de la Con-

grigation de la Mission le tableau g6neral des rdsultats
obtenus par les Lazaristes dans leurs sept vicariats apostoliques chinois. Le nombre des catholiques du CelesteEmpire ivangelisis par eux est de 126 ooo. Les sept missions lazaristes.(3 Tchely, 3 Kiang-si, Tche-Kiang) comptent 9 iveques, go prdtres europeens, I 14 prires indigenes,
12 freres coadjuteurs, 155 Filles de la Chariti, 820 eglises
ou chapelles, t3 seminaires avec 325 seminaristes, 79colleges ou ecoles, 3o h6pitaux, 25 hospices. Le nombre
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des baptimes d'adultes pendant lexercice 1902-1903 a eti
de io 544, celui des enfants de paiens a eti de 35 258.

UN MARTYR AU TCHE-KIANG

M. ANDRE TSU, LAZARISTE CHINOIS
Nous lisons dans les Annales de la Propagation de la Fai
imars 19o4):

a Rien de plus touchant, rien'de plus dramatique que la relation suivante. C'est une page nouvelle i ajouter au glorieux
martyrologe chinois. Le Tch6-Kiang, dont aucun missionnaire
n'avait encore eu le bonheur de donner a Dieu le supreme
temoignage d'amour, offre au ciel son premier martyr. Nul
doute que I'effusion du sang du P. Tsu n'attire sur cette belle
mission les plus pricieuses benidictions. ·
Lettre de Mgr REYNAUD,

Lagariste, vicaire apastolique du Tckd-Kiang.
Permetiez-moi devous adresser le rcit de la mort cruelle,
mais heroique, d'un jeune missionnaire chinois. Nous le
pleurons en Padmirant, car ii est tombi victime de son
devouement pour les chretiens.
M. Andre Tsu itait Igd deving-huit ans. IIavait etrera
dans la Congrigation de la Mission ou des Lazaristes, i
Ning-Po, en 1892.
Depuis un an a peine, le P. Andrd Tsu travaillait a rele.

ver nos ruines dans la sous-prifecture de Ning-Hai, quj
se trouve i 25 lieues de Ning-Po. La rivolution de Igoo0
avait passe 1a, ne laissant rien debout. D'une activiti
qu'aucun obstacle ne pouvait ddcourager, ii se mit B l'euvre. De nouveaux centres s'dtaient ouverts Ala foi, plus de
quinze cents'catichumi
nes s'agenouillaient &c6te des chrd-.
tiens dans les chapelles reconstruites. II me pressait d'aller
binir et couronner son oeuvre par une visite pastorale, et:
c'estlui qui devait la consacrer dans son sang.
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Tout en relevant les ruines, il devait imiter un pen les
Juifs de Jirusalem qui reconstruisaient le Temple a u milieu
des angoisses: ii fallait surveiller rhorizon toujours som~d~h~

M. ANona TSU
Lazariste chinois, massacr6 au Tchb-Kiang. en 19o3

bre et dirouter les plans d'un ennemi qui r6dait aux environs, causant des alenes continuelles.

Cet ennemi itait le lettrd Ouang-si-ton, I'auteur principal
de nos ddsastres de 19oo, devenu plus audacieux parce qu'il
etait demeure impuni, biea que condamnu. II avait cru
arnantirnos ceuvres ; en les voyant renaitre plus florissantes de leurs ruines, sa haine se rdveilla. II fit appel a ses
complices, reunit de nombreux brigands attires surtout par
rappAt du butin, leur distribua des armes, des munitions
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et des drapeaux qui portaient comme un programme cette
inscription : Mort aux chretiens! s

Le P. Andre Tsu etait a Ning-Po lorsque Ouang-si-ton
se mit en campagne. II etait venu passer avec nous le
27 septembre et prendre part i une fdte de famille que la population chretienne et paienne, sans excepter les mandarins,
L-ldbra avec enthousiasme. C'est au milieu de ces joies que
retentit, comme un glas funebre, le premier coup frappe
par Ouang-si-ton, le cri d'agonie de ses premieres victimes.
II vcnait d'egorger, parmi ses voisins et ses propres parents,
trois neophytes auxquels il ne pardonnait pas d'avoir introduit la religion dans son village et dans sa famille.
Depuis, chaque jour apporta de nouvelles tristesses. Les
chretiens, poursuivis et traques, cherchaient leur salut dans
la fuite. Partout lincendie suivait le pillage et rien ne
s'opposaii a la fareur des bandits.
Notre jeune confrere perdit lapp6tit et le sommeil. Nuit
et jour il lui semblait entendre les appels de ses ouailles. II
voulait voler i leur secours, les sauver, ou du moins les
encourager dans lepreuve et les consoler dans la mon.
Je mis au courant de la situation le general et le tao tai
de Ning-Po. Its me promirent de ne rien epargner pour la
repression des brigandages et 'arrestation des coupables.
Ils etaient sinceres ; mais ils ne furent pas obdis. Le colonel Tsiou, choisi pour aller retablir I'ordre, vint me voir
avant de partir. II me jura que si le P.Tsu courait des dangers, ii saurait mourir avant lui.
Ces paroles me rassurerent; d'ailleurs la situation ellemime n'itait pas disespiere. En somme, il s'agissait d'une
6meute locale, violente ii est vrai, mais provoqude par des
centaines de bandits que cinquante soldats pouvaient facilement disperser.
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Les precautions spirituelles n'avaient pas ete negligies.
Tout le monde priait et comme on etait i la veille du mois
d'octobre, on s'adressa particulibremcnt a Notre-Dame-duRosaire.
Tout semblait done fait pour nous rassurer.

Le P. Andre Tsu partit sans crainte, plein d'entrain,
heureux de penser qu'il apportait le salut a ses pauvres
chretiens. Helas I il parait pour ne plus revenir, il allait
mourir avec eux. Je ne savais pourquoi, en lui donnant ma
derniere benidiction, j'avais des larmes dans les yeux.
Parti le 29 septembre, notre cher confrere arrivait i
Ning-Hai le i" octobre. Que de tristes nouvelles vinrent
alors lassaiilir! De quelles scenes douloureuses il fut
ltmoin! Ses pauvres chretiens fuyaient sans trouver d'abri.
Les bandits etaient aux portes de la ville, pillaient, incendiaient, massacraient et aucune mesure n'Ctait prise pour
arreter leurs brigandages.
La journee du 2 octobre se passa en dimarches, en
appels desesperes pour solliciter r'intervention des mandarins. II suffisait d'une simple d6monstration pour disperser
les bandits. Rie- ne fut fait.
Cependant, apres avoir tenu conseil, le sous-prefet et le
Scolonel proposerent au P6re de le ramener A Ning-Po.
C'tait le conduire i une mort certaine, car toutes les
avenues etaient gardies par les meurtriers. Ces messieurs
le savaient bien. Ceue offre perfide fut repoussee.
Du reste, tout accusait la compliciti des mandarins: ils
repoussaient brutalement de leurs tribunaux les shreiiens
qui venaient y chercher un refuge. Le sous-prefet lui-mime
a trois reprises diff6rentes refusa au missionnaire 1'entrie
de son pretoire.
Quand tout espoir fut perdu, le P. Tsu s'occupa de
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mettre en sarete les archives, les vases sacres, la liste des
chretiens. En mime temps, il plaqait dans des families
paiennes sires les chretiennes sans abri. Tout le personnel
de la residence fut congedid et le P. Andrd Tsu dit au
dernier catechiste qui ne voulait pas le quitter:
g Le bien commun demande que tu partes, sinon nous

M. Plasa

NMl, lazariste chinois,

massacre en Chine en goo (Annales de la Mission, t. LXVII, p. 264).
risquons de mourir ensemble. Separes, l'un de nous'deux
pourra dchapper A la mort et aller avertir I'dvque. Puisque
le colonel est responsable de ma vie et promet encore de me
protiger, c'est aupres de lui que je dois me rendre. »
Ce catichiste, arrete le lendemain et garde en otage pour
etre livi~ e Ouang-si-ton' qui avait mis sa ttee A prix, fut
relichM quelques jours apres en payant une rancon de
1400 piastres'.On lui arracha une lettre quele P.Tsu m'a. .La valeur de Ia pikstre chiknpise vaje
r etre z fr. et 5.fr.

-

191 -

vait ecrite quelques heures avant sa mort, la derniere, celle
des adieux, celle des confidences suprdmes; je regretterai
toujours de ne Pavoir pas reque.

Notre confrere n'avait gardd avec lui qu'un servant de
messe,.un jeune homme de quinze ans. C'est en sa compagnie que, le soir, malade encore d'une fievre ardente qui
l'avait tenu au lit, il alia rejoindre le camp da colonel dans
la pagode principale de la ville, a quelques pas de notre
residence. II passa 1k une nuit d'agonie, dans la priere et
les larmes.

Le matin du 3 octobre, les brigands se dirigerent vers la
ville. A Foug-teou, ils firent halte pour incendier notre
eglise. A quelque distance des remparts de Ning-hai, ils
virent arriver un homme i cheval qui mnit pied a terre en
demandant leur chef. C'dait le colonel Tsiou; il venait
non pas se battre, mais s'entendre avec Ouang-si-ton.
Lorsque Acheval il repritle chemin de la ville, les pillards
le suivaient de pres, assurs de ne rencontrer aucune risistance.

Les portesdu pretoire si soigneusement fermees quand les
chretiens voulaient s'y r6fugier, etaient ouvertes i deux
battants devant la bande des meurtriers. Les soldats presents
sur les remparts recurent l'ordre de laisser passer.
Quelques minutes aprs, nos etablissements, arroses avec
du petrole, s'abimaient dans les flammes. De la pagode, le
P. AndreTsu pouvait assister i lincendie, voir les drapeaux
des brigands, entendre leurs ricanements fdroces. Quand
les drapeaux s'agitirent en prenant la direction de la pagode, il appela son petit servant pour lui dire iSPars vite !tu n'es pas connu ; tu peuxfuir encore; pour
.
moi c'est impossible.
Pendant que le servant s'enfuyait,. les bandits assaillaient
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la grande porte de la pagode. Les soldats, eux, regardaient
faire : ils avaient 1'ordre de ne pas intervenir.

De l'etage oil il s'tait rifugii, notre confrere entendit
Ouang-si-ton riclamer sa tate. II avait pense que les mandarins n'oseraient pas, dans leur propre intert, commettre

A

M. CLAUDIUS CHAVANNE, lazariste,
blessi au sidge du Pn-tang, i Pekin, et mort en 19oo.

cette derniere lachete d'abandonner aux bourreaux un missionnaire qui leur ,tait confi& et dont ils etaient responsables. Sa derniere illusion s'envolait.
Deja les bandits fouillaient la pagode. Le P.Tsu s'enfuit
par le toit et'riussit a gagner l'etage d'une boutique voisine. Helas ! bient6t des cris retentirent. Sa retraite teait
decouverte et cernee de toutes parts. Saisi et traind -violemment dans la rue, il fut bient6t couvert de blessures; deux
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coups de sabre lui ouvrirent le crane et le front et lui firent
au cou une entaille profonde. II etait A moitid mort ; ses
bourreaux voulaient I'achever sur place; mais les voisins
s'y opposerent et il fut traini par les pieds et par ies cheveux
jusqu'A laapagode laissantsur les dalles une large empreinte
sanglante. On allait I'immoler devant les idoles quand le
sous-prefet fit signe de I'emmener plus loin. On le traina
done jusqu'au champ des manoeuvres, en dehors de la porte
du Sud. C'est la que, ddej mort sans doute, il fut decapit,
puis coupe en morceaux, avec un acharnement feroce. II
fut liut6ralement mis en pieces. On lui ouvrit le ventre en
forme de croix, c car, disaient ces tigres a face humaine, il
aime tant la croix a !
Detail horrible! un bandit plus sauvage encore que les
autres lui arracha le coeur et Femporta pour le manger! Le
fait est authentique. Du reste, la pratique est usilee parmi
les pirates, qui pritendent y trouver le secret d'une plus
grande audace.

Deux jours apres on recueillait dans une biere les restes
6pars et fort incomplets de notre infortund confrere.
Depuis, la justice a commence a frapper les coupables.
Les mandarins qui omt si lichement trahi leur victime sont
degrades et attendent, en prison, un jugement qui sera
severe. Plusieurs de ses bourreaux sont arretds'et quelquesuns ont etA decapitis. Ouang-si-ton, activement poursuivi,
ne pourra fuir ni loin ni longtemps.
Mais qui nous rendra celui que nous avons perdu si
jeune! Des sentiments de pieuse tiertd se melent k nos
pleurs et nos regrets sont tempirds par la conviction que
nous avons un protecteur de plus.
Note des Annales. - Nous donnons ici les portraits de
M. Pierre Nid, lazariste chinois, massacrd en 9oo, et de M. Clau13
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dius Chavanne, lazariste frangais, rictime lui aussi, a Pekin,
des ivineme nts de 19oo. Nous n'avions pu jusqu'h present nous
procurer ces portraits.

TCHE-LY ORIENTAL
Lettre de Mgr GEURTS, vicaire apostolique
du Tch6-ly oriental.
Youngpingfou, le o octobre ito3.

Comme vous savez, notre vicariat est encore dans son
enfance (il a trois ans seulement d'existence), et on ne peut
raisonnablement exiger d'un enfant qu'il marche i grands
pas: quelques pas faits sans appui, une bonne sant6, un
sourire, voila tout ce qu'il faut pour faire la joie des
parents. Aussi, je ne doute pas que, vu notre faiblesse, nos
petits progres de l'anne ne rijouissent ceux qui s'interessent a nous.
Nous avons une centaine de baptmmes d'adultes de plus
que Fan dernier : en tout 3o5.
Voici les quelques changements survenus depuis un an
dans notre situation. L'annee derniere, je disais que sur
cinquante endroits ou I'on donne mission il n'y avait que
neuf oratoires. Or en ce moment le chiffre cinquante est
monte i cinquante-trois, et nous avons une eglise proprement dite et dix chapelles publiques. Gene iglise avait ete
promise par voeu, pendant les troubles de i9oo, par les missionnaires et les chretiens, et nous avons cru devoir la
construire en premier lieu, malgr6 noire pauvret6. Elle va
dire benite sous peu et dAdiee au Sacre Coeur. C'est aussi
un monument en rhonneur de nos victimes de 19oo. Un
oratoire, biti avec un don de 1 2oo francs recu dans le cou-
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rant de I'anaoe, est venu s'ajouter a ceux de I'an passe.
Malheureusement une de ces chapelles vient d'etre emportee par les piuies torrentelles, une autre menace ruine
prochaine, et une troisikme a vu cette annie son toit tout
entier glisser le long de la charpente. Ces trois chapelles
sont pricisiment celles de nos plus- grandes chr6tientes.
Jugez du reste.
Notre petit seminaire contient une douzaine d'eleves,
tous animes du meilleur esprit. Un siminariste dqia un pen
avanc6, c6di temporairement par Mgr Favier, est avec eux
pour nous aider a leur donner une formation dsrieuse.
L'ecole des catichistes-hommes contient une dizaine
d'eleves de tout age: cepuis seize, dix-sept ans jusqu'acinquante et plus. Ces derniers n'y demeurent que le temps
nicessaire pour compl6ter, en vue de Penseignement, leur
instruction religieuse. Nouveaux chritiens, il va de soi que
leurs counaissances religieuses ne sont pas bien itendues;
mais ils out la foi, du zee, une instruction littdraire: autant
d'avantages tres appriciables. Et puis, Monsieur et cher
confrere, ne semble-t-il pas beau de voir ces braves gens,
peres diji et grands-pOres de famille, venir se mettre de
nouveau sur les banes de 'icole, pour se rendre capables
de propager, autant qu'il est en eux, la vraie foi que Dieu
vient de leur donner dans son infinie mis6ricorde ? Et ne
pensez-vous pas que Dieu rdpande ses benedictions sur
cete, je dirais volontiers heroique bonne volont6, et supplie par sa grAce ce qui pourrait manquer en fait de solidit de leur instruction? Pour moi, j'y ai grande confiance.
Pendant I'te nous avons pu construire un local pourles
catechistes-femmes. Celles-ci sent au nombre de sept,
toutes des filles d'une vingtaine d'annies. Evidemment, ii
leur faudra encore plusieurs annies avant de pouvoir aller
enseigner. Dcroierement, k la retraite, nous avons cru
devoir prendre-deux nouvelles. dicisions: celle d'augmenter le salaire des catdchistes enseignants, t celle d'ouvrir
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quelques catechumenats internes de plus. Cela ne fait pas
prdcisement I'affaire de notre pauvre budget, mais en travaillant ainsi plus efficacement a la conversion des Ames,
ne faisons-nous pas les affaires du bon Dieu, et ne sommesnous pas sdrs des lors que Lui fera les n6tres ? Offrant ua
salaire plus fort, nous avons espoir que le nombre des catechistes enseignants s'augmentera en proportion. D'autre
part, pour que les Chinois viennent 4couter la doctrin,
expliquie par le catichiste, i!leur faut, outre la grace de
Dieu, un stimulant sensible. Le Chinois pense et dit volontiers que l'homme ne vit pas seulement de ia parole de Dieu
mais encore de pain ! Or, c'est ce pain, ce bol de riz, que
nous allons richer de leur donner pendant le temps du
catrchumenat. Ceci semble assez singulier de prime abord,
mais en y regardant de plus pres on reste convaincu que
ce~e methode est la plus pratique ;car, en dehors de la
consideration que les Chinois qui apprennent le cat~chisme
soot obligis d'abandonner pour plusieurs mois, suit leur
mndtier, soit leur profession, ii est incontestable que la
grice s'adapte toujours avec une. souplesse merveilleuse au
caractere, aux moeurs d'un peuple, d'un individu..Sail.fut
abattu, mais rebondit converti. Or, sur iame di Chinois Ja
grace doit exercer plut6t une action lente et continue, lui
laissant en mdme temps la confiance que sa vie materielle
non seulement n'en souffrira pas, mais en tirera encore certrins avantages. Que voulez-vous ? il faut prendre I'homnie
let qu'il est. D'ailleurs, I'experience est IApour prouver que
le pauvre Chinois, entre•au catdchumenat souvent avec des
iddes toutes mhatirielles. en sort g6ndralement bon chretien,
par-fos mdme mar pour le martyre, comme nous Pavons vu
.
dasts notre vicariat en 19oo.
Nos jeunes missionnaires sont pleins de z64e, pleins d'ardeur pour amener les Ames A Dieu, et n.est-ce. pas mon
devoir de. faimr mon possible pour' quiils- eussissent. dans
cette bellie. uvre, tote ail gloire deJI*ea-i
;
. .
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KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Mgr Bray, &la date du zer octobre i9o3, donnait ces renseignements intdressants sur 1'etat du vicariat. Nous les rdsumons :
On constate an progres consolant dans le nombre des
conversions.Alorsqu'iln'y avait,il y a quelquesanndes,que
deux Atrois cents baptemesd'adultespar an dans le vicariat,
plus de huit cents adultes out requ le baptime durant cette
derniere annee. II y a plusieurs milliers de catechumenes
donnant de bonnes esperances.
Dans ces dernirres annees a et&aussi augment le nombre
des Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul. Dans
leurs etablissements du vicariat, elles se divouent admirablement soit au soin des malades de tout sexe et de toute
religion, soit a P-ducation des enfants et des jeunes filles.
Vers la fin de 19go elles ont etabli une nouvelle maison
dans la banlieue de Nan-tchang, qui est la capitale de oute
la province; elles y sont cinq soeurs. Dans ce vicariat du
Kian-si septentrional les Filles de la Chariti ont trois
maisons et elles sont en tout vingt et une soeurs.
Dans la meme ville de Nan-tchanga •te construit durant
le cours de cette annie un college on ont eti places quatre
religieux de la Societe des Petits-Freres ,ie Marie : ils
feront la classe et enseigneront le francais aux enfants indigenes qui soot dejA convenablement instruits de la langue
chinoise. Sur les instances du consul general de France a
Shang-hai, ce college a et edrige sur un grand pied et ii y a
lieu d'espirer qu'ainsi, A Nan-tchang, ii sera d'un grand
profit pour la France et pour la religion, nous attirant de
plus en plus la bienveillance de la population et des mandarins. On pent dire de plus en plus, car depuis les grands
troubles de I'annde 9oo les mandarins ont traite les affaires
des chretiens avec un peu plus de bienveillance, ce qui a
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concouru sans doute a donner contiance aux palens qui
desiraient embrasser la vraie foi.

Lettre de Mgr FERRANT

a M. MEUGNIOT, assistant de la Congregation, A Paris.
a
Nan-tchang, i

novembre 19o3.

Apres toute une serie de retraites, soit a Kiu-Kiang soit
ici, je suis sur le point de partir pour une visite pastorale
dans les chretients de Ling-Kiang. Mais avant de prendre
mon baton de voyage, ou plut6t d'enfourcher ma mule...
apostolique, je tiens a vous souhaiter une bonne et sainte
annee. Puisse-t-elle etre plus consolante que celle qui va se
clore! - Vraiment, que de desastres se sont succed6 en
1903, et pour noire congregation, et pour les Filles de la
Charit ! Du fond de la Chine, n'en doutez pas, nous prec
nons une large part a vos peines; avec vous nous souffrons;
avec vous aussi nous prions de notre mienx.
J'ai requ, il y a quelque temps ddja, le bel ornement avec
&tole et bourse pour la benediction du saint Sacrement que
vous avez eu l'amabiliti de m'eavoyer. Respectueux et bien
cordial merci : ces cadeaux ont pour moi double prix.
Quelques nouvelles de nos ceuvres. - Grace a Dieu
nous jouissons d'une paix presque complete. Le mois dernier, il y a bien eu, dans le Ling-Kiang, une bourrasque
remarquable, pendant laquelle une troupe de mauvaises
gens (socikte secretes) a pille cinquane families chritiennes. Mais c'est une tempite locale, et j'ai confiance qu'on
nous rendra justice. Notre nouveau gouverneur, que j'ai
visite la-semaine derniere, me parait bien dispose; il m'a
fait les plus belles promesses, et. j'ai eu I'impression qu'il
me les faisait sinc6rement. Notre ancien gouverneur a etd
envoye se mesurer avec les rebelles du Kouang-Si.
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Toutes nos oeuvres marchent leur train, autant que nos
ressources le permettent. Je suis particulierement console
des espirances que me donne notre seminaire. Vous savez,
je pense, que je I'ai etabli a Kiu-Kiang intra muros, dans
des conditions qui, au dire de tons, sont extrmement
favorables au recueillement comme a la sante. Aux neuf
jeunes gens, philosophes et eleves de seconde, qui composaient le premier noyau, soot venusse joindre seize enfants
formis depuis deux ans dans une icole preparatoire, i
Nan-tchang. Cette jeunesse montre de tr6s bonnes dispositions, et tout nous fait esperer qu'il sortira de ce noyau
un certain nombre de bons pretres. A Kiu-Kiang aussi,
M. Fatiguet continue A faire des merveilles d'evangdlisation; c'est un rude ap6tre, jamaisfatigue.11 faut souhaiter
seulement qu'il ne s'epuise pas avant le temps. Son district
devient un des plus importants de notre vicariat, par le
nombre comme par la formation des neophytes dans les
etablissements de Kiu-Kiang. Cette formation coate un
peu, pour ne pas dire beaucoup; mais elle nous donne des
chritiens instruits. Que ne pouvons-nous procurer A un
plus grand nombre d'Ames cette instruction si pricieuse!
A Nan-tchang, nos ceuvres s'etablissent et s'organiscnt
peu a peu. Que ne pouvez-vous revoir notrq capitale ! quelle
difference vous constateriez avec ce que vous avez vu en
1898 ! Dans notre immense residence intra inuros oi il y a
des constructions importantes, mais toutes chinoises, les
ecoles, le catichuminat, etc. sont en pleine activite. - Au
Sacre-C(our, les diverses oeuvres pour l'dlement feminin
prennent aussi une bonne tournure. 11 vient d'arriver deux
nouvelles Filles de la Charit6. Ce renfort permettra de
completer les offices. Nos soeurs paraissent tres contentes.
Notre college, didie au bienheureux Francois Clet, est
en fonctions depuis le I" septembre. Les bons Freres
Maristes nous donnent pleine satisfaction. Ils n'ont encore
que trente-quatre dieves; mais ce n'est pas actuellement
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l'ipoque favorable pour le recrutement. Nos Chinois ne
s'enr6lent guere qu'au nouvel an. M. Ratard devait venir
presider une inauguration solennelle, le 21 septembre,
accompagni de tout un cortege d'officiers, interpr6tes, etc.
La fete n'a pu avoir lieu, a cause de la fievre dengue qui a
failli enlever Mme Ratard. C'est partie remise.
Dans notre troisieme district (Chouei-tchou-ling-Kiang)
les oeuvres sont egalement florissantes. M. Lacruche,
excellent missionnaire, y a mis fin i un bon nombre de
proces.
Nous avons eu le bonheur, dans 'annie, de recevoir un
bon renfort. Avec M. Salavert, qui nous a dit rendu, nous
sont arrivds M. Hauspie (Alfred) et M. Thbron.
Je penserai a vous, je prierai pour vous durant ma
tournee, surtout dans roratoire de Tchou-chang, si plein
du souvenir du bienheureux Clet. Daignez aussi recommander a Dieu notre personnel et nos oeuvres.
-j- Paul FERRANT.

KIANG-SI MERIDIONAL
Lettre de M. CANDUGLIA A M. GATTRINGER, prdtre de la

Mission, a GraT (Autricne).
Nan-kang, 19 novembrc 9go3.

Vous vous souviendrez toujours de O-tchang-chang,
Ta-wo-li, San-tse-chang, Tcheng-pou.
Apres m'etre rdinstalk ici, j'implante aussi d'autres postes
pourceqx quiviendront apres. C'est ainsi qu'i Nan-ngan-fou
(lA oi vous avez et6 le premier pionnier) je me suis itabli
a rinterieur de la ville. Le premier emplacement au Tongmen, je I'ai loud A des jardiniers. A Nan-kang-hien nous
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possidons intra muros une belle maison chinoise, que je
viens de faire aminager et agrementer de fentres avec des
vitres; ii y a un assez vaste jardin. Au delA de ce jardin je
suis en train de faire reparer une autre maison chinoise et
nous allons y mettre un orphelinat. De plus, j'ai envoy6 des
explorateurs au Chang-iou-hien en attendant le Tsong-nihien et je retourne AO-tchang-chang.
Une belle eglise est en train de surgir des ruines de Iancienne masure (l'ancienne cathedrale) et plus que jamais
j'ai regrettu votre absence, vous auriez pu nous aider a faire
les plans, les dessins, etc.; mais enfin j'espre mener l'ceuvre
a terme vers la fin de la douzieme lune. Notre oratoire particulierest situi la oi, avant, itait la cuisine. A laplace de
'habitation des domestiques s'e•lve un hangar, qui sert
d'6glise provisoire, c'est la qu'on mettra F~cole plus tard.
Notre refectoire et autres petites d6pendances sont sur
1'emplacement de I'ancienne ecole.
La maison de Sainte-Anne a e6t rebitie sur le meme
plan que I'ancienne et pareillement en terre. battue; les
Filles de Sainte-Anne (Annamites) sont treize en tout;
elles ont deja fond6 uue maison a Kan-tcheou et bient6t en
iront fonder une autre en la ville de Nan-kang-hien.
Souvenez-vous toujours, je vous prie, de votre ancien
collaborateur. Priez pour moi et croyez-moi, etc.
CANDUGLIA, C. M.
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Lettre de M. Piks, pritr de la Mission,
au meme, A GraT.
Kiban (ou Ki-ngan), 2" novembre 1903.

MoNSIEUR El TRES CHAl COINFR•E,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais!
Malgre vos occupations si diverses et si fructueuses dans
ce beau pays c-tholique d'Autriche, je suis certain que de
temps en temps votre bon coeur se tourne vers le Kiang-si
meridional. * Que fait-on la-bas ? z se demande-t-il. Alors,
tres cher confrere, causons comme autrefois.
Quand le 3 i aout 9goo les mandarins jeterent sur une mechante barque les derniers missionnaires du Kiang-si meridional, Mgr Coqset et votre pauvre ami, et que de norre barque nous vimes les flammes detruire nos teablissements, je
vous I'avoue, la tristesse et le decouragement me prirent. En
une journde vingt ansd'efforts, de luItes, d'argent, etsurtout
de patience ne furent plus que des ruines. Cela cornmencait si bien, me disais-je; et maintenant !... Et j'avais alors
envie de pleurer. J'oubliais que les oeuvres de Dieu out
besoin de l'epreuve pour donner de bons fruits et pour que
l'homme ne puisse s'attribuer le succes, mais qu'il ait lieu
d'admirer la bonti de Dieu qui toujours tire le bien du
mal.
Voyez vous-mdme. A part notre belle maison de
Ouan-ngan et un petit oratoire par-ci par-li, tout avait tee
aneanti; et aujourd'hui, trois ans apres, i Ki-ngan, notre
residence principale, voila que notre eglise, notre h6pital,
le dispensaire, la maison de nos cheres soeurs, nos deux
orphelinats, l'eglise de Saint-Joseph ont de nouveau chante
un joyeux alldluia de resurrection, car, tous ces etablissements, nous les avons remis en de meilleures conditions
qu'avant le desastre.
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M. Thieffry est enri dans la ville de Ky-chouy, la premitre ville qu'on rencontre dans notre vicariat en venant de
Kiu-Kiang et A Yong-fong; il y a une agreable residence,

un grand oratoire, - un pen vieux, il est vrai, mais passable, - deux ou trois catichuminats; je vous assure que le
P. Tcheng et lui n'ont pas le temps de laisser rouiller

leurs jambes.
M. Festa, homme d'avant-garde, est all, au peril de sa
vie, ouvrir le district de Ning-tou; il a deja des pied-aterre dans deux villes murees, et, comme premices, a eu
ddji neuf baptemes d'adultes : c'est le petit grain de sineve,
semi dans les transes, germe lentement, mais qui, avec la
grace de Diea, poussera vigoureux. M. Festa a pour aide

M. Lion, dont le pOre et le frere aine viennent de mourir.
Le Tai-wo et le Yong-sing sont conties au ze&e de
M. Pruvot, de qui une fievre intermittente vient trop souvent arrdter l'ardeur, mais il est en train de la secouer si

vivement que cette megere le laissera enfin en paix; ses
deux risidences et chapelies de Siao-honr et Tsi-che-tou,
completement brAles, sont refaites a neuf.
M. Lecaille, I'heureux habitant de notre maison de
Ouan-ngan, tout en dirigeant le petit sdminaire, compte
avec I'aide du P. Sii, baptiser un bon nombre d'aduhes.
Le.bon grain semi par vous promet de bonnes et grosses
gerbes. On a refait la faqade de la chapelle de Lang-tang,
et vos aum6nes feront bient6t, je Pesp6re, surgir a Ouanngan Peglise du grand saint Michel}
Le grand district de Kou-tcheou dilate ses tentes;
M. Verriere est charge du sous-district, Sing-fong et Nganyuen. Dans la premiere ville il a une vaste risidence avec
catichumenat et &cole, a Ngan-yuen une maison et de
nombreux catichumenes. En voila un cher confrere qui
n'a pas besoin d'etre poussi il ne veut mourir qu'apres
la conversion de vingt-cinq mille paiens. Le petit P. Hou
(Simon). est son vicaire. A Kou-tcheou ville, M. Schot-
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tey surveille les travaux de la nouvelle risidence, pripare un grand orphelinat, et vient d'envoyer le brave
P.King acheter nne maison a Sin-koue, vile intermidiaire
entre Kan-tcheou et Ning-tou. Le diable mecontent vient
de soulever les lettres du Sin-koue; il y a des menaces de
mort contre M. King et le petit noyau de cbritieus: j'espere que pen a pen cela se calmeta et que Satan rentrera
ses comes.
Quant a M. Canduglia, votre ancien curi d'heureuse
memoire, ila deux vicaires: lun, M. Tcheou,sera place dans
une maison achetee dernierementdans la ville mme de Nanngan ; l'autre, M. de Jenlis, s'occupera de*Nan-kang-s'hien
of la residence a iti bien appropriee, et de l'orphelinat
que M. Canduglia y vient de finir.
Ce cher confrere, en dehors de sa grande paroisse et des
soins vigilants qu'i! consacre a PInstitut des Vierges indigenes (de Sainte-Anne),- lequel lui fournira bient6t de
precieuses auxiliaires comme institutrices ou directrices
d'orphelinats, oeuvres que les Filles de la Charit ne peuvent
encore entreprendre,- est tresoccupp Adresser vers les cieux
la cathedrale de Tao-wo-ly, style... Saint-Jean de Latran!
Et M. Legris, me direz-vous ? - Che-tsai! ii est devenu

architecte diocdsain. Apres avoir bati i'eglise d'ici il a it
creuser les fondations de la residence de Kan-tcheou,
et ii termine en ce moment la maison-icole des Freres
Maristes qui vont nous arriver pour Noel. Cet tablissement
est situi en pleine ville de Ki-ngan, derriere le temple
de Confucius. La viriti et les sciences exactes de I'Europe
vont done etre enseignaes pros du temple du pretendu
philosophe chinois, cela tranchera avec sa doctrine si vague
et si puerile.
Faut-il, apres vous avoir dit un mot de chaque confrere
que vous avez connu au cher Kiang-si meridional, ne pas
me passer sons silence? Soit I Alors j'ai l'honneur de vous
dire que je me fais vieux, helas ! Dans une partie de mon
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district surgissent beaucoup de catechumenes. A quiet &
quoi attribuer ces conversions? Reflichissant a cette question, je crois pouvoir repondre: C'est grace aux mdrites de
notre cher martyr M. Montels! Par une coincidence vraiment curieuse, c'est sur le parcours de la route qu'ila suivie
pour aller acquerir la palme des vaillants que se prdsentent
a nous cesames de bonne volont. Je fais bitir un petit oratoire non loin de I'endroit ott il fut pris. Que je voudrais
avoir des centaines de forins pour pouvoir multiplier ces
pelits postes et driger des icoles! Mais, vous comprenez
que la restauration de nos postes brdles, la creation de
postes nouveaux a vidd lamentablement la bourse de la
procure, et disormais il nous faudra compter sur la divine
Providence. Aidez-Ia Anous nourrir, tendez la main, meme
les deux aux bonnes Ames de 1'Autriche, une. obole, au
nom du Christ, pour un vieux mendiant breton du
Kiang-si meridional, et la-haut, dans le beau paradis, Dieu
vous la rendra au centuple.
Bonne, heureuse et sainte annee ; et veuillez me croire,
etc.
J.-M. PIREs, C. M.

PERSE
DJOULFA-ISPAHAN
Lettre de M. DEMxUa, prEtre de la Mission,
t aI trds honorie M.ere KIEFFER.
Djoulfa-lspahan, le 16 janvier 19o4.

MA TaES HoORaEE MkaR,
La grace de Notre-Seigneursoit avec vous pour iamais I
J'ai ihonneur de vous jaccuser reception.ddvotre tr6s
consolante lettue-u-mois drerner. La ,ponse favorable que
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vous avez bien voulu nous donner au sujet de la prochaine
arrivie de nos cheres soeurs a Djoulfa-Ispahan, a combli
de joie les missionnaires et leurs ouailles. Aussi, ma tres
honoree Mere, j'ai a coeur de vous en exprimer notre
profonde reconnaissance.
Aussit6t i'arrivie du telegramme de M. le Procureur
general, nous avons commence les pourparlers pour Pacquisition du local dont j'avais eu I'honneurde vous entretenir,
il y a deux mois, et j'espore que, dans quelques jours,
I'affaire sera completement terminde, le representant du
proprittaire nous ayant assure que le prix de vente, tout
d'abord indique, resterait le mdme. Nous croyons que nos
cheres soeurs seront contentes de cette proprieti, vu ses
cours suffisamment grandes et plantXes d'arbres, la commodite des batiments et la presence d'un autre terrain comigu
qu'elles pourront acquerir plus tard, leurs oeuvres devant
necessairement prendre une rapide extension dans cette

mission tout a fait neuve.
Oui, ma tres honoree Mere, sil'on considere les diverses
circonstances, il ne reste plus qu'a tirer cette conclusion:
Dieu veut operer, par les Filles de la Charite, un bicn
immense dans ce district d'Ispahan! D'ailleus, n'en avonsnous pas la preuve piremptoire dans la voix de toute cette
population et dans ses demandes sans cesse reiterees
concernant les soeurs?
Pour les garcons, la situation n'est pas la meme, puisque
ceux-ci ont des professeurs suffisamment instruits, soit
dans Plcole dissidente, soit chez les protestants, et partant
j'ai dut remettre a un avenir plus ou moins prochain de
nombreuses admissions, ne pouvant pour le moment suffire
A la tiche. Assurdment cette ditermination m'a coulte
beaucoup, vu les dispositions excellentes des parents a
notre igard. A plusieurs reprises, les hommes m'om
demandd d'ouvrir une ecole du soir pour les adultes;
pourtant, nos adversaires sont plus a meme que nous de
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icur venir en aide, et, de mon c6lt, je leur ai toujours
rdpondu catigoriquement: Tout d'abord je suis prdtre, et
ce n'est qu'ensuite que je suis professeur de chiffres!
Malgri cela, ces gens simples s'adressent toujours a nous.
La semaine passee, en me rendant a notre ecole, je fus
abordd par une jeune ille de dix-huit ans environ qui sans
autre preambule, me dit ces mots en arminien : g Hair
sourp ! ow, yeti guernai aprel tzer gonseri het! * En voici
la traduction exacte: a 0 pare ! quel bonheur pour moi si
je pouvais vivre au milieu de vos vierges! , Et elle
s'eloigna. Quand on entend de telles paroles, on brule du
desir d'entretenir chez toutes d'aussi boones dispositions;
ou an moins on pense aux fruits consolants qui seront
produits par le catichisme d'une Fille de la Charitd.
Je n'ai nullement rintention de prouver qu'ici tout ne
sera que consolationset victoires: detemps a autre, quelques
difficultis surgiront bien, mais je dois dire que la moisson
est abondante i Ispahan.
Et ce bien immense que Dieu nous montre aujourd'hui,
sera realise non pas seulement dans Djoulfa, car, a rheure
actuelle, un grand mouvement vers le catholicisme a lieu
dans les villages environnants.
Mgr Lesne m'ayant recommande de me tenir prdt
a aller chercher nos cheres seurs i Enzeli ( premier
port persan pr6s Recht, sur la mer Caspienne) je suis
heureux de vous l'annoncer, ma trbs honoree Mere, et de
vous renouveler l'expression de mon entier divouement
pour les Filles de la Charitr.
II faudrait done qu'a leur arrivee i Constantinople, elles
me tilegraphient a I'adresse que voici: a Perse, DjoulfaIspahan. Partons tel jour (et la date). * Immddiatement je
me mettrai en route, et doucement on a marches forcees,
ie serai arriv6 en temps opportun. Enzeli, pres la mer
Caspienne, pour les recevoir et partir en voitures convenables jusqu'i T6lhran. L, elles pourraient se reposer uae

-

208

-

quinzaine de jours, et nous gagnerions ensuite.Ispahan,
toujours en voiture.
Veuillez croire, ma tres honoree Mere, qu'une fois
arrivees en Perse, vos filles n'auront plus a souffrir du
voyage. Ayant deja conduit des Filles de la Charit6, connaissant parfaitement les langues parlies ici et les routes, je
pourrai ecarter toute difficultd.
Nous pensons que nos cheres sceurs partiront de Paris
au printemps, puisque vous avez bien voulu me Pannoncer
dans votre lettre Je vous en remercie au nom de tous nos
chritiens!
Le chemin que devront suivre nos cheres soeurs de
Tauris etant different de la route d'Ispahan, des passeports
devront etre remis et i nos sceurs d'Ispahan et a celle de
Tauris, car elles auront a se separer en Russie:: les unes
prenant la ligne de Batoum, Tiflis, Alexandropole et
Erivan; et las autres, a destination d'Ispahan, devant aller
de Batoum directement a Bakou, de 1a, traverser la mer
Caspienne (en vingt-siz heures) et arriver a Recht ou je
les attendrai.
D'ailleurs, pour etre plus pricis, j'ai rhonneur de vous
adresser ci-joint une feuille contenant les details necessaires
de I'itineraire et quelques renseignements utiles pour le
voyage.
Je vous prie, ma tres honorde Mere, de vouloir bien
agreer, etc.
E. DEMUTH, pr. M.
OURMIAH-

Lettre de M. DECROO, prrtre de la Mission, J M. VILLETTE,

procureurgdndralde la Congregation,d Paris.
SOurmiah, leI5,ovembre 90o3.

Petit a petit, je me fais aux usages de ma nouvelle patrie
et a sa langue. Ge n'est.pas chose facile pour un jeune
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missionnaire qui entend parler continuellement trois langues autour de lui. Pour cette anpcý ;ocore, je reste charg6
de la direction de '•cole.
MM. Renault et Chatelet m'y sout d'un pricieux secours
en faisant la classe de franjais on de sciences A quelques
enfants chaldeens et musulmans un peu plus avances que
les autres. Leur voyage de Paris en Perse a etC tres penible. Rien ne leur a manque en fait de desagriments : mauvais guides, crainte des brigands, voitures brisees, chutes
de cheval, voyage en montagne, pendant la nuit, par un
orage ipouvantable. Is ont mime souffert de la faim et
sont enfin arrives A Khosrova plus ou moins fortement
indisposis. Le bon accueil et les bons soins qu'ils y ont
retus les out bien vite remis de ces grandes fatigues du
voyage. Pour nous, nous nous sommes rijouis en voyant
arriver en Perse ces missionnaires vraiment devouds. Aujourd'hui, heureusement, les temps mauvais semblent passes, et la pauvre mission de Perse, bien iprouvie depuis la
mort de Mgr Cluzel, parait voir se lever des jours meilleurs.
Si en d'autres endroits lEglise catholique peut se montrer belle et fiHre en face du protestantisme et des dglises
schismatiques, ici nous paraissons plut6t, il faut le constater, etre dans une situation infirieure. La mission protestante s'est habilement et solidement implantee avant nous
dans ce pays. Elle y a mdme brillk d'un certain 6clat ; mais
aujourd'hui une indifference religieu-e, incroyable pour
l'Orient, s'empare de tous ses adeptes, lesquels rapportent

aussi, pour la plupart, de leur voyage en Amirique un
plus grand respect pour le catholicisme.
Les oeuvres protestantes restent neanmoins toujours pros-

peres, grace aux puissantes ressources dont les ministres
amrricains peuvent disposer. Leurs mdecins, leur dcole de
medecine et leur h6pital sont renommes dans toute la Perse.
Nos pratres et nos catholiques sont, comme les autres, forcds d'y recourir. Ils nt ;galement a Ourmiah un grand
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college et it n'est aucun des principaux villages de la plaine
qui ne soit pourvu d'icoles et de maitres instruits. Chez
nous, helas 1le manque de ressources nous force a ne progresser que lentement.
Notre ecole d'Ourmiah compte environ quatre-vingts
el6ves. Nous devrions en avoir davantage. Mais nos catholiques sont pauvres,et aussit6t qu'ils le peuvent ils envoient
leurs enfants en apprentissage, en Russie.Oh! qu'une icole
d'arts et mitiers nous est ncessaire! Mgr Lesni y songe
depuis longtemps; mais it faudrait des ressources difficiles
a trouver, et la fondation del''euvre est toujours ajournee.
La situation du pays est asses calme pour le moment.
L'et1 dernier nous fumes menaces d'une invasion kurde. De
tous c6tis, les troupeaux etaient enlevds et les viilageois
accouraient en ville pour s'y refugier avec ce qu'ils avaient
de plus precieux. Les Kurdes se contenterent d'entrer en
lutte avec nos vaillants chretiens montagnards, en particulier avec nos braves catholiques de Mavana qui luttirent
vaillamment soit pour defendre leurs freres nestoriens des
villages environnants, soit pour defendre leurs troupeauxet
leurs propres foyers. Mais a la tribu kurde persane s'dtaient joints des Kurdes de la Turquie, et les chritiens furent
forces de reculer devant le nombre de leurs ennemis.
Dans une bataille, douze braves, qui n'avaient pas entendu le signal de la retraite et qui ne voulurent pas fuir
afin de ne pas abandonner leurs blessis A la cruautd des
Kurdes, furent cernes dans un village chretien abandonni
par ses habitants. Ils y lutterent jusqu'A la mort. Les Kurdes mirent le feu au village et y enferm&rent nos gens
comme de vulgaires renards. Une paix relative s'6tant itablie entre les deux peuples, on en profita pour donner une
sepulture convenable aux morts restes ensevelis sous les
decombres du village incendi.. Je partis avec M. Darbois
pour assister A la cerimonie funibre et pour consoler nos
catholiques.
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Apres cinq heures de cheval passdes i monter et a descendre sans cesse de petites montagnes, nous arrivAmes A
une vallee profonde, longue et etroite, fermee du c6ti de la
Turquie par un mur gigantesque de montagnes aux sommets coiffes de neige. D'un coup d'oeil on embrasse tout le
vaste panorama: d'un c6td les villages chaldeens chretiens,
de lautre les villages kurdes. Une petite riviere serpente au
milieu de la vallee partout couverte de beaux champs de
bli. Les premieres pentes des montagnes offrent aux troupeaux immenses de moutons et de buffles des pAturages
magnifiques. Ici pas de vignes, pas de jardins potagers, &
peine quelques arbres autour du village. Ce village dresse
au milieu des champs sa masse compacte d'assez hautes
maisons bities en pierres de montagne et recouvertes de
terre. Tous les toits sont soudes les uns aux autres et forment ainsi une vaste plate-forme qui sert de place publique
et aussi de donjon au moment de la bataille. Pas de rues
dans ce village, si ce n'est quelques couloirs obscurs qui
menent aux dtables. C'est par les toits qu'il faut se rendre A
l'glise, en prenant bien garde cependant de ne pas aller se
jeter dans quelque trou beant qui marque remplacement
d'une cour, et de ne pas mettre le pied dans l'ouverture carrie
qui laisse passage a la fumee du tandour : c'est le four,
sorte de puits creuse au milieu de chaque maison et chauffi
avec des briquettes de bouse que les femmes recueillent
avec soin, p6trissent avec de la paille et font sicher au soleil,
durant la belle saison. Au moment du danger, et il arrive
fr6quemment, les troupeaux sont ramends precipitamment
des montagnes et masses au pied des maisons, a l'abri des
fusils. En un instant tout ce qu'il y a de verdure autour
village est ddvord. Impossible done d'y cultiver des choux
et des salades on d'y planter des vignes. Quant aux bosquets, ils fourniraient un abri trop facile a l'ennemi.
Nos braves montagnards abandonnerent leurs travaux et
accoururent nous baiser la main des qu'ils nous virent
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apparaitre au sommet de la montagne. Nous sommes alors
conduits chez le curd. Dsirez-vous avoir une petite idee
du ciremonial oriental? Voici quelques traits :
Nous entrons dans le bala khana (chambre d'ite) le chapeau sur la tite, apas avoir laisse.nos bottes a la porte. On
s'assied en silence sur des coussins disposes tout autour de
la piece, puis on se balance Adroite et i gauche pour saluer
les personnes quis'y trouvent. Le maitre de la maison nous
dit alors: a 0 nos Pares, LumiBre de nos yeux! Vous dtes
venus en paix et sur. nos yeux. a Nous repondons: t En
paix toi-m~me ! Dien garde tes yeux! a Puis, comme
nous avons &offrir lexpression de nos condoldances, nous
ajoutons : a La lumiere sur vos morts! a On nous repond : a La lumiere sur vos morts! la lumiere sur vos proches, morts ! a Nous repondons encore : a Louanges &
Dieu, que votre tete se guirisse (c'est-a-dire: consolez-vous);
Dieu donne le repos a vos morts! Que Dien garde vos enfants ! a - Le narghile est ensuite apport a&M. Darbois
avec qui je suis venu, et qui, la main sur le cceur, le prend
et se tourne vers le maitre de la maison en disant : * Ordonne! 1 Reponse : a Toi, ordonne! le commandement t'appartient! a Replique . Non, par ma mort ! toi ordonne! a
Quand tous ont tird quelques boufftes de fumde du narghile, on l'enleve et le the est servi. lci de nouveaux
souhaits tres originaux, qu'il serait trop: long de rapporter.
II y aurait aussi a vous parler des repas et du coucher;
mais tout cela m'entrainerait trop loin. Je vous dirai seulement que je n'ai pas ferm l'oeil durant cette nuit passee A
Mavana : les aboiements des chiens sur nos tetes et les morsures de bataillons de puces m'ont continuellement tenu en
eveil.
Le lendemain, apres avoir dit la sainte messe de bonne
heure, nous partimes pour le village de Chibani, a la tte de
deux & trois cents cavaliers, tous armds jusqu'aux dents.
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Nous y itions deja prc&ides et ron travaillait A remettre an
jour des cadavres A demi carbonisis que les femmes en
pleurs placaient avec respect dans des cercueils. Des chariots attelks de buffles avaient ete amenes. Mais les montagnards voulurent emporter eux-memes sur leurs epaules
ces cercueils d'oti s'exhalait une horrible odeur. Une procession funebre s'organisa, des groupes de femmes en deuil
suivaient chaque cercueil avec toutes les manifestations
extirieures de la douleur orientale. Un pauvre vieux surtout nous faisait peine 4 voir; il avait perdu lA trois de ses
ills, trois lions. II chantait, il pleurait, il nous insultait
presque, nous missionnaires, de ce que nous n'etions pas
venus au secours de ses enfants. II se frappait la tete des
deux mains et y repandait-la poussiere du chemin.
En ce moment-ih les Kurdes eurent encore l'audace d'insulter a notre douleur en tirant sur nous du haut de leur
repaire six coups de fusil. Un de leurs villages etait iAaudessus de nos tetes, sur le flanc de la montagne s'etendant
en un large plateau. Nos gens furieux voulaient riposter et
monter a Iassaut de leur village. M. Darbois eut toutes
les peines du monde A les en dissuader. On se rendit
directement au cimetiere de Mavana. Les prieres des morts
y furent dites suivant le rituel chaldien er, apres l'enterrement, un repas r6unit dans la prairie voisine plusieurs
milliers de personnes. Les hommes d'abord y prirent part,
puis vint e tour des femmes.
Ce village de Mavana compte sept cents catholiques et
deux ou trois cents nestoriens. Aujourd'hui six mille personnes s'y sont rdfugiees. Les villages chritiens ont itd
briles et les troupeaux enleves. De cet entassement et de ces
pertes resulteront i bref dlai la maladie et la famine. Ces
pauvres gens ne peuvent rien esperer du gouvernement
persan. Combien nous avons besoin qu'on nous aide !
G. DECRoo, pr. M.
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P.-S. - Je vous envoie quelques photographies que j'ai
prises a Mavana. Elles ne sont plus parfaites, et mon cheval tres fou ce jour-li m'en a casse beaucoup. Heureusement que mes longues jambes ne lui permettent pas de me
casser autre chose.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. SouvNAC, pritre de la Mission.
i M. A. FIAT, Superieur genbral.
Alitiena, le 19 seplembre igo3.
MONSIEUR ET TRAS HONo0R

PiRE,

Votre bdnddiction, s'il vous plait!
Permettez-moi de vous remercier de m'avoir envoye en
Abyssinie, oi nous venons d'arriver en bonne sant6. Vous
savez dedj que la traversde de la Mdditerranee a etd excellente et nous a permis A tous de celebrer la sainte messe
tous les jours.
A Alexandrie, apres quelques petites difficultis avec les
commissionnaires musulmans, nous avons etd rejus frater
nellement par M. Coury et ses confreres qui ignoraient le
jour de notre arrivie. Nous wtions dija sur la terre d'Afrique. Le bon frdre Le Priol, que je croyais trouver a Alitidna,
s'est multiplik pour nous faire connaitre notre pays d'adoption, de mdme que plusieurs Filles de la Charite que vous
connaissez bien, et qui seraient prites a repartir pour leur
chere Abyssinie, si le moment etait venu.
Huit jours apres, nous repartions sur le Pd, navire italien
qui devait nous porter A Massaouah. Avant de nous laisser
partir, la Miditerran6e a voulu nous montrer comment elle
sait ballotter mime les plus grands navires. Nous avons tend
bon, et le lendemain nous avons pu descendre A Port-Said
pour dire la sainte messe chez les Reverends Peres
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Franciscains et signer sur le registre a la suite de nos confreres partis pour la Chine.
Le canal de Suez et lamer Rouge ont, les quatre premiers
jours, eu pitid de certains voyageurs peu habitues la mer
et a la chaleur des tropiques; mais le cinquieme jour, la
mer est devenue houleuse et le soleil a commenc a&ne
plus nous epargner.
Nous arrivions a' Massaouah, le dimanche 3o aoot, et
4tions requs, dans l'ancienne maison de la mission btie par
nos confreres, par le Reverend Pere Franciscain qui dessert
la paroisse. Helas, malgri notre desir de sortir au plus t6t
de cette fournaise, nous avons do respirer cet air bralant
pendant sept jours et sept nuits. Nous y avons cependant
trouve des consolations, surtout de la part du R. P. Francesco qui, tout rempli d'attentions pour nous, a pouss6
sa gendreuse hospitaliti jusqu'a nous faire fdter, le 4 septembre, les noces de notre tr6s honord P&re. Apres avoir
prii dans la chapelle de nos confreres d'Alexandrie sur le
tombeau de Mgr Bel, nous avons et6 heureux de nous agenouiller ici sur ceux de Mgr Biancheri et de Mgr Touvier,
le compagnon et les successeurs de Mgr Justin de Jacobis,
cet ap6tre de I'Abyssinie dont nous avons plus tard aperqu
de loin le lieu du tombeau, et pour lequel les chritiens
et meme les musulmans gardent une si profonde veneration.
Enfin, apres le d6part de nombreux officiers italiens
venus avec nous sur le mdme navire, nous avons pu obtenir
pour le samedi soir 5 septembre un passage sur I'unique
voiture qui, trois fois par semaine, fait le service de Massaouah a Asmara, ville de l'intrieur et nouvelle capitale
de i'Erythr&e. Dans une seule nuit, nous sommes montis a
2 5oo metres d'altitude, laissant derriere nous et la chaleur
tropicale, et le sable nu des deserts de Massaouah.
Nous avons trouvi a Asmara, huit el6ves d'Alitidna qui
avaient fait, avec nos mulcts, quatre journies de route pour
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nous saluer et nous accompagner jusqu'i notre nouvelle
maison.
Apr&s les visites a M. le gouverneur gineral qui nous a
tres bien relus et aux Reverends Pcres Franciscains, nous

ITIVAIBE DE XASSAOUAH

A ALITIIA

DISTANCES KILONiTrQUES : De Massaouah i Ghinda, 56 kilom.; de
Ghinda a Asmara, 3o kilom.; d'Asmara A Halai, 79 kilom.; d'Halai i
Senafe, 41 kilom.; de Senafe a Adigrat, 6z kilom.
TEMPS NACESSALRI pour aller d'un poste de mission & un autre:
d'Alitiina A Alga, 2 heures 1/2; d'AlitiSna & Gouala, 8 heures; de
Gouala A Mal Brazio, 2 heures /2s. - Note de M. Maynadier, C. M.

parions le lendemain sur nos mulets, et arrivions sans encombre & six heures du soir dans un village catholique
appele Afalva, oit pour la premiere fois nous avons vu de
pres la vie abyssine. Nicessairement nous etions descendus
chez les pretres, anciens ilves de KIren, qui nous out aus-
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sit6t offert un chevreau pour nous et nos enfants, et de Forge
pour les .mulets. Pendant que le chevreau etait egorge et
depeci, une dizaine de chritiens, informis de notre passage,
sont venus nous offrir du pain, du lait et des ceufs. Certes,
Monsieur et tres honort Pere, nous ne nous attendions pas
a une telle reception, et, en silence, nous admirions ces
catholiques animes d'une telle vineration pour le pretre.
Refuser leursoffrandes efit ete leur faire unegrande injure:
voila pourquoi nous avons suivi le conseil du divin Maitre:
In quamcumque civitatem intraveritis et susceperint vos,
manducatequc apponunturvobis, et curate infirmos qui in
illa sunt. Nous avons done mange en compagnie de ce
pritre le chevreau, le pain et les oeufs, et bu ce lait et cet
bydromel offerts par la ginerositi des catholiques; et, i
peine nous itions-nous levis de table, voic qu'un homme
nous demande un remade contre la toux. Nous aurions
voulu etre medecins; mais pour guerir une toux opiniatre
depuis trois mois il vaut mieux etre thaumaturge, et nous
ne le sommes pas. C'est done avec le regret de ne pouvoir
venir an secours de ce malbeureux que nous nous sommes
acheminis pour dormir vers l'glise, o4 nous avions &te
pric&des par des h6tes plus petits.
Le lendemain, nous arrivions vers dix heures a Saganditi,
ville assez importante de la colonie italienne. Nous itions
A peine descendus chez les pritres catholiques, quand un
serviteur vint nous apprendre que le gouverneur du pays,
M. Allori, nous atendait. Nous partons a linstant, devancant de quelques minutes la visite que nous avons projete
de lui rendre, sans nous attendre a tout ce qu'il allait faire
pour nous. II nous a aussit6t retenus a dejeuner avec lui et
nous a trouv6 un logement qu'en vain nous aurions cherche
dans une ville qui ne compte qu'une dizaine d'Europens,
en dehors des troupes de la garnison. Pendant le repas,
M. le commandant de la place eat venu nous inviter a un
diner qu'il donnait le soir meme Aplusieurs officiers et
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apres lequel nous avons trouve de beaux mulets pour pouvoir plus facilement arriver a notre logement.
Le lendemain, apr6s avoir dit la sainte messe, et dejeund
chez M. Allori, nous avons repris notre voyage en compaguie de M.le gouverneur lui-meme, de M. le commandant
de la garnison et de cinq autres officiers qui se rendaient
comime nous i Adi-Caii.
En route apres le diner offert par MM. les officiers, nous
avons eu l'occasion de parler A un des trois survivants
ordonnds pretres par Mgr de Jacobis. II nous offrait de
Forge pour les mulets; mais surtout il nous a beaucoup
edifids en nous parlant de ce confrere ap6tre. Plusieurs
catholiques, parmi lesquels se trouvait le chef du village,
lavaient accompagne pour nous faire cette visite et nous
baiser la main.
Dans la soirde une petite chute vint nous rappeler que
nous n'etions pas assez experimentes pour galoper de pair
avec MM. les officiers :aussi nous leur avons laiss~ gagner
les devants dans ces sentiers rocailleux qui feront bient6t
place a une route carrossable.
Arriv6s i Adi-Cai6, nous avons salu6 M. le major, risident et gouverneur de la place, qui, venu au-devant de nous,
nous a offert des chambres pour la nuit, un logement pour
nos mulets, et nous a invites A un diner qu'il donnait le
soir A MM. les officiers qui devenaient ses h6tes pour quelques jours. Dans toutes ces invitations, nous avons du faire
appel Atoutes nos connaissances de la langue italienne, et
nous sommes toujours arrives A nous faire comprendre en
italien on en francais.
Nous dtions tout confus de Placcueil qui nous etait fait
dans la colonie italienne, et ce n'dtait pas encore fini, puisque M. le lieutenant de Rossi, resident de Sdnafe, avec qui
nous dinions ce soir-li, avait voulu que, malgre son absence
obligee, nous nous arritions le lendemain chez lui. Comme
c'est un ami de la Mission, nous avons accepti son invita-
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tion, et le lendemain, apres avoir pris congd du chef indigene d'Adi-Caid, un ancien eleve de nos confreres, qui est
plus qu'un ami pour notre maison d'Alitiena, et qui par
affection a voulu nous accompagner pendant une demiheure pour nous montrer d'anciennes ruines, nous avons
marche pres de trois heures pour arriver & Sinafe, ville
toute musulmane o6 nous attendait le dilegud de M. de
Rossi, un sergent italien avec qui nous avons passe pres de
deux heures.
Enfin le soir nous sommes arrives au dernier village de
la colonie italienne, od nous etions attendus depuis cinq
jours, chez les pretres catholiques. Nous y avons trouve un
diacre d'Alitiena venu a notre rencontre avec plusieurs
siminaristes. La encore les presents ont recommence, et
pendant notre repas nous etions entoures de pres de cinquante indigenes, la plupart muets a cause de notre ignorance de la langue, mais tous bien contents de pouvoir souhalter la bienvenue a des pr&tres catholiques.
Le lendemain plusieurs des principaux du lieu sont encore venus nous baiser la main, et nous avons alors appris
que tous les gens de ce village sont parents et bons chrdtiens. Ce sont des families persicuties naguere a Gouala a
cause de leur foi, qui se sont transporties ici pour y pratiquer plus librement la religion catholique. Le chef du village, qui deja nous avait salues a notre arrivie, voulut
encore nous accompagner pres de 2 kilometres vers Alitidna
oh nous sommes arrives a midi, le vendredi i septembre, jour anniversaire du martyre du bienheureux JeanGabriel Perboyre. Comme lui a son arrivde sur la terre
de Chine, nous avons dit : a Nous y voila! a Plaise a Dieu
que notre bonne volont6 puisse etre utile a 1'extension du
royaume de Dieu et a la conversion des ames !
Je ne vous parlerai pas de la reception qui nous a etd
faite par nos chers confreres de ceans : vous connaissez
assez M. Edouard Gruson, M. Picart, M. Van Ravestein et
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notre frere Rivibre, pour vous figurer I'accueil qui nous

dtait fait. M. Charles Gruson est venu de Gouala le lundi
suivant pour nous saluer et nous dire qu'il espirait nous
faire profiter bient6t de ses connaissances de la langue
tigrinienne. Djit depuis longtemps notre prochaine arrivee
itait annoncee dans le pays: les yous-yous de joie des gens
du village se sont fait entendre le lendemain samedi, jour
oi l'on celebrait dans le rite abyssin, avec la decollation de
saint Jean-Baptiste, le premier jour de I'annde, et le chef de
l'Agamid avait deji envoyd pour nourrir les nouveaux
missionnaires dix chevres et seize charges de mulet d'un
tres bon ble.
Monsieur et trks honord Pere, cette lettre n'avait pour
but que de vous annoncer mon heureuse arrivee sur la terre
d'Abyssinie; mais elle a pris des proportions si considdrables que je me vois dans Iobligation de m'excuser aupres
de vous. Puisse-t-elle au moins apporter i votre coeur une
distraction aux peines qui l'affligent si profondement
depuis si longtemps, et m'obtenir une bidndiction particulitre, que vous ne refuserez pas i celui qui aime toujours
i se dire en Jesus et Marie immaculie, etc.
SOIRNAC,

[abba Stephanos), C. M.

MADAGASCAR
(VICARIAT SUD)
Lettre de M. Ch. LASNE, pritre de la Mission,
SM. Eug. Boom, 4 Paris.
Vangaindrano, Ie x8 novembre 19o3.

Je vous dcris de Vangaindrano, nouveau poste fondi tout
ricemment A environ 60 kilom6tres au sud de Farafangana. M. Leclercq en ayant etc charge, je suis venu par
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ordre de Monseigneur I'aider un peu et lui tenir compagnie. II y a juste huit jours que nous sommes arrivis, et
deja j'entends bourdonner une bonne trentaine de petits
Malgaches, qui tout de suite se sont pr&sentes a nous, et
forment le premier noyau d'uneecole qui comptera bient6t,
je crois, de fort nombreux eleves.
La population est ici fort dense. Vangaindrano est une
agglomeration de nombreux petits mamelons fort rapproches, an sommet et sur le versant desquels s'etagent les
villages indigsnes. La region est fertile. Le riz, les patates,
le manioc et autres cultures indigenes y reussissent a merveille.
Une douzaine de blancs sont ici installis. Dimanche
dernier, ils sont tous venus assister a la sainte messe.
Depuis longtemps ils desiraient et demandaient un PWre.
Les voila a present satisfait. Mais M. Leclercq est seul, et
avant pen ii faudra songer a lui adjoindre un compagnon.
Monseigneur y pense d'ailleurs.
Les protestants norvegiens sont installes ici depuis de
longues annees. Ils sont tous avec leurs families.
Leur temple bati au sommet d'une belle colline domine
tout. II ressemble avec son clocher a ces petites eglises de
campagne, que l'on rencontre si nombreuses dans notre
region du nord de la France. Une belle croix surmonte le
Sclocher. II y a a s'y meprendre.
Quand verrons-nous se dresser aussi une modeste Oglise
catholique? Prisentement, il faut songer i une premiere
installation fort sommaire.
Nous avons eti heureux de pouvoir louer une grande
bitisse qui va servir de demeure a M. Leclercq. Attenant a
cette maison d'habitation se trouve un autre grand bitiment qui provisoirement sert d'ecole. L'installation d'un
nouveau poste n'est pas chose bien commode. 11 faut-plus
que de Pargent, ii faut de la patience et du temps. Car dans
ce pays les constructions se font fort lentement, par-suite
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des difficultis qu'on rencontre dans 1'extraction des bois de
la forat, et du manque de main-d'ceuvre vraiment passable.
A Farafangana, les choses vont leur train ordinaire. Les
scurs sont maintenant bien installees. Elles se sont mises
gindreusement a cette oeuvre si difficile des 16preux, et a
lceuvre non moins importante des petites filles.
Tout le monde est en excellente santm. On a sans doute
compter avec la fievre, mais grace Ala quinine et a certaines
precautions, on arrive a 1'enrayer..
Ch. LASNE.

AMERIQUE
ANTILLES. -

ILE DE CUBA

Par suite des conditions nouvelles faites a l'Eglise catholique i Cuba par la revolution qui a abouti a l'ind6pendance d l'ile, S. S. le pape Lion XIII a decide que 1ile
serait regie par les lois votees pour les autres nations americaines par le concile de l'Amdrique latine tenu a Rome
en 1899. II a crde, en outre de ceux de Santiago et de La
Havane, deux nouveaux dioceses dont le territoire est
empruntm aux deux anciens : ceux de Pinar del Rio et de
Cienfuegos. L'archeveque de Santiago de Cuba sera le
m6tropolitain des trois sieges.

COSTA-RICA
Lettre de M. BLESSING, prdtre de la Mission,
i M. A. FuT, Superieurgendral.
Sipurio, 24 mai 1903.
MoNSIEUR ET TRlS HONOR PERK,

Votre bdnddiction, s'il vous plait I
Je puis vous dire bien sincerement que notre attachement
filial a la Compagnie, notre bonne Mere, et a vous, notre
tres honor6 Pare, devient plus fort et plus grand a mesure
que la persecution vous iprouve davantage. A notre tour,

(21)

CARTE
DE

L'AMERIQUE CENTRALE
ANTILLES
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AMERIQUE CENTRALE
NOTIONS. -

ET

ANTILLES

Sous le nom d'Amerique centrale, on comprend

generalement les cinq republiques indiquees ci-desjous, auxquelles, depuis 1903, il faut joindre celle de Panama. En face,
du c6to de 1'ocean Ailantique se trouvent les Antilles qui comprennent deux Etats independants: Haiti et Saint-Domingue.
et entre autres ires importantes, celles de Cuba et de Porto-Rico,
separees de l'Espagne depuis la guerre hispano-americaine de
1848.
Les republiques de l'Amerique centrale sont :
10 Le GUAT.MALA, capitale Guatimala-la-N ueva; 1460 oo ha-

bitants ;
20

Le SALVADOR, capitale San-Salvador; region volcanique;

660 ooo habitants;
30 Le HONDURAs, capitale Tegucigalpa; climat varid; 38o ooo

habitants;
40 Le NICARAGUA, capitale Managua; villes principales Leon

et Rivas; 375 ooo habitants;
50 Le COSTA-RICA, capitale San-Jose;

200 ooo habitants envi-

ron. Un chemin de fer doity relier Limon (port de la mer des
Antilles) a Punta-Arenas (port du Pacifique).
Enfin PANAMA, precedemment 1'un des departements de la
colonie, et depuis 19o3, Etat independant; 220000
habitants.
La capitale est la ville de Panama, autrefois tres florissante
dix-septieme siecle); I'ouverture du canal promet de lui rendre
son ancienne importance. Un chemin de fer relie Colon, port
situ6 d'un c6te de l'isthme sur la mer des Antilles, A Panama,
situe de l'autre c6te au sud sur 1'ocean Pacifique.
DIVISIONS ECCLESIASTIQUES. Un siege episcopal dans chacune des republiques d'Amerique centrale. L'archevbque est h
Guatemala; ii a pour suffragants les eveques de Comayagua
dans le Honduras, de San-Josd de Costa-Rica, de Leon an Nicaragua et de San-Salvador. - A Cuba : archevichi,
Santiago;
sutfragants: S. Christophe de La Havane et les sieges recemment crig6s (j9o3) de Pinar del Rio et Cienfugos. - A PortoRico, evkch6 A Porto-Rico ou Saint-Jean, directement soumis
au Saint-Siege (1903).
ETABLISSEMENTS

DE

LA

CONGREGATION

DE LA

MISSION

:

Au

Guatemala, A Guatemala. - Au Salvador, a San-Salvador. Au Costa-Rica, a San-Jose, Limon, Sipurio de Talamanca,
Terraba. - Au Panama,f Panama. - A Cuba, A La Havane,
Matanzas, Santiago. - A Porto-Rico, A Porto-Rico et Ponce.
ETABLISSEMENTS

DES

FILLES

DE

Annales des Dames de la Charite.

LA

CHARITE :

Voyez les
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nous le savons, nous pouvons etre sOrs que vous ne nous
oubliez pas et que vous faites descendrc souvent sur nous
votre paternelle bniediction.
Pour votre consolation je puis vous dire au sujet de la
mission des Indiens, qui nous a etr contfie, que, en deit
des tres grandes difficultes que nous avons rencontries, elle
fait quelques progres. Ces progres, it est vrai, sont lents;
les conversions sont relativement peu nombreuses, mais
elle sont solides et profondes. II est regrettable qu'une
seconde fois je demeureseulcomme prdtre, M. Breiderhoff,
a qui le climat est nifaste, ayant di, sur les instances du
mwdecin, regagner Talamanca. A I'heure actuelle il est tres
occupe chez M. Nieborpwski et Dieu bWnit abondamment
son mipistere. Nos frbres ont eti malades. Dernierement
j'ai 6td oblige de renvoyer A San-Jose le frere Pablo, de
sorte qu'A un moment je me suis trouve absolument seul.
Mais bient6t le superieur vim heureusement A mon secours
en m'envoyant le frere Bruno.
Jusqu'ici la construction d'une icole a fait I'objetde tous
mes voeux et de ma constante preoccupation. Grace A Dieu
il me semble que j'ai a peu pres reussi. L'ecole est ba~ie;
j'en ai fait un petit pensionnat qui compte 3 internes et
des externes dont j'espere voir le nombre s'augmenter de

jour en jour.
La mission et interessante, et fait esperer les meilleurs
resultats. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, chez les Indiens Desconocidos, une tribu que j'ai visitee il y a trois
ans, la bigamie etait ordinaire; je n'ai trouve cette anndeci rien a reprendre a cet endroit; chez les Indiens de 'Hirrijo, il n'y a eu que des enfants l1gitimes baptiser. Partout
la crainte deDieu poussede profondes racines dans les coeurs
et le missionnaire voit sa parole trs ecoutee et toujours
mieux respectie. Ces pauvres Indiens sentent que le missionnaire est pour eux un bon pere et qu'il ne cherche que
leurs interets, A ce point qu'ils regardent comme tres juste
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et tr6s naturelle la sdvdriti dont il doit faire preuve quelquefois. II se trouve peu d'Indiens qui agissent par a pure
malice .

Vous voyez, tres honore Pere, que Dieu a bIni nos travaux qu'accompagnent tant de sacrifices. Qu'l Lui seul en
reviennent tout I'honneur et toute la gloire. Pour nous,
cofte que coate, nous resterons fideles A notre poste, dussions-nous y laisser notre vie, dejA tres souvent exposee.
En attendant, tres honore Pere, bdnissez-nous d'une
maniere speciale. Je suis en Notre-Seigneur et son. immaculee Mere,
Votre fils bien obdissant,
Auguste BLESSING.

RECIT DE VOYAGE
DE FRANCE A L'EQUATEUR
Lettre de M. F. Daousr, pritre de la Mission,
SM. MILoN,secrdtaire gdneral.

(Suite.)
Quito, septembre 19o3.

Je vous ai laissi a Colon, il y a tant6t trois mois, et il est
grand temps, je pense, de reprendre le cours de notre
voyage.
Donc, le 16 fivrier, a sept heures, je partais a la recherche de l'h6pital franqais qu'on m'avait dit etre tenu par nos

sceurs, les Filles de la Chariti. Apres avoir suivi durant
trois quarts d'heure un rivage encombri d'innommables
debris au-dessus desquels planent sans cesse les urubus,
gros oiseaux noirs qui, fort heureusement, font le service
de la voirie, j'avisai un vaste bitiment construit en partie
dans la mer, sur pilotis, dont une aile itait en ruine. C'est
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I'h6pital. Inutile de vous dire que j'y fus cordialement
reu, et que nos chtres seurs ecoutirent avec interet les
nouvelles que je leur apportais de France, encore bien
qu'elles fussent passablement affligeantes. Pendant qu'on
envoyait chercher mon compagnon restti
bord, je dus
raconter lout ce que je savais, et l'on convint avec moi que,
plus que jamais, la double famille de Saint-Vincent avail
droit au devouement de tous ses enfants. Ces bonnes sceurs
se trouvent actuellement dans une situation assez pricaire:
a cause des negociations pendantes relativement au canal,
ce pauvre b6pital est dans un atat d'abandon qui fait peine
Avoir. Au point de vue spirituel, la situation n'est guere
plus consolante : pour toute la ville de Colon, il y a un pretre
catholique, sans iglise, alors que les ministres protestants
font une propagande tr4s active et disposent, IA comme partout ailleurs, de ressources considerables. Aussi, nos chores
seurs out besoin de faire appel A tout leur esprit de foi
pour ne point connaitre. le d6couragement et elles appellent
de tous leurs voeux le jour qui verra ratifier difinitivement
le traite relatif au canal 4. Mais elles sont vaillantes, et I'on
pent prendre aupres d'elles une lemon de courage.
Le soir, a trois heures, apr6s avoir fait nos adieux A notre
vieux Canada occup &vider ses cales, nous montons dans
le train qui doit nous emmener i travers l'isthme, a difaut
du trop fameux canal. Un quart d'heure apres, nous sommes en pleine forit, sous une chaleur torride. Heureusement, il souffle de la mer une petite brise qui tempere un
peu les ardeurs du soleil, et la chaleur nous laisse tout de
mime assez de libert6 d'esprit pour admirer les paysages
splendides qui, pendant deux heures, defilent sous nos yeux.
Gros bouquets d'arbres en frohdaisons opulentes et d'oi'
i. Depuis, le d6partement de Panama s'est separ6 de la Colombie
dont it faisait panic (novembre 19o3), et une convention concernant
le canal a 6t6 conclue entre la nouvelle r6publique de Panama et les
Etats-Unis.
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pendent des rideaux de lianes, champs de roseaux geants
au-dessus desquels voltige tout un people de papillons et
d'oiseaux aux couleurs eclatantes, fourris inextricables oi,
suivant rexpression d'un plaisant, - la main de 'homme
n'a jamais mis le pied x, sveltes cocotiers aux fats lisses et
a la couronne de feuillage presque toujours en mouvement;
quel dommage que tous ces paysages fieriques ne soient
que des nids a fi6vre jaune! On s'en apercoit vite a la
mine des habitants qui peuplent les nombreux villages
chelonnds le long de la voie ferree : sur ces figures ravagees et dans ces grands yeux brillants de fievre, on lit un
arret de mort qui ne tarde guere, sans doute, a etre mis a
execution. C'est qu'a la fievre il faut ajouter Palcoolisme,
si Pon en juge par les regiments de bouteilles aux reflets
tentateurs, aux coiffes de cire variees et anx etiquettes
multicolores, qu'on apergoit a tout instant, rangees en
ordre de bataille, par les portes entr'ouvertes. Pauvres,
pauvres gens, que personne, sans doume, ne se met en peine
de moraliser, et qui sont une proie offerte, sans defense,
aux speculateurs de 'ivrognerie I
II y a encore bien d'autres spectacles affligeants pour les
regards d'un Frangais qui traverse Pisthme. Je veux parler
des travaux abandonnes du canal : chantiers dserts, troncons de voies ferries oa gisent des wagonnets renversis,
machines foreuses abandonnees qui dressent, sur le fond.
joyeux des paysages environnants, leurs grands squelettes
lamentables ot les lianes ont suspendu des festons ironiques, baraquements vides, hampes qui porterent autrefois
les trois couleurs et qui maintenant ne sont plus que de
pauvres bAtons achevant de pourrir an soleil et &la pluie,
quelle tristesse poignante s'exhale de cet abandon et de ces
ruines qui ont Pair de proclamer notre impuissance et nos
miseres! LesAmericains seront-ils plus heureux que nous?
L'avenir nous le dira; en tout cas, au dire de M. de T...
avec qui nous continuons notre voyage, il faut attendre dix
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ans au moins avant d'entendre la sir4ne des paquebots
repondre aux sifflets des locomotives.
Panama! Hum la premiere impression, au sortir de la
gare, n'est pas des plus favorables ! La malpropreti parait
4tre, comme a Colon, une note dominante : infame poussiere, boutiques lepreuses, route pleine de trous et de fondrieres, voitures trainees par des chevaux 4tiques, population bigarrie faite de negres, de Chinois, d'indigenes et de
metis, tel est le resumi de notre premiere entrevue avec la
capitale de 'isthme; mais, soyons juste : i mesureque nous
descendons veis le centre, les rues se nivellent pen a peu,
les maisons s'6eivent, les quarliers prennent figure serieuse
de civilisation, e' la place de la cathddrale est entouree de
quelques idifices qui font une certaine impression... sur
une carte postale illustree. La casa de notre confrere,
M. Gougnon, est situde a I'autre extrimite de la ville, tout
au bord de la mer qui en baigne les fondations aux heures
de la marde haute. Nous y passons deux bonnes journees :
en homme qui connait le pays, M. Gougnon ne manque
point, avant chaque repas de nous abreuver d'un quinquina
preservateur. C'est igal, il fait terriblement chaud, et durant
ces deux jours notre principale occupation consiste Asuer et
i nous iponger; entre temps, nous regardonsles soldats du
fort voisin qui tirent i la cible sur les pelicans du port: ces
intiressants volatiles, c secouant leurs bees sur leurs goitres
hideux D, n'ont pas Pair de s'emouvoir beaucoup .de cette
fusillade qui m'a paru d'ailleurs assez inoffensive, et ils
continuent leurs plongeons qui coatent, chaque fois, la vie
a un habitant de 'onde ambre.
Le 19, a huit heures du matin, nouesommes A bord du
Limari, vapeur de la Compagnie chilienne, qui doit nous
emmener jusqu'a Lima, puisque Guayaquil est interdit
pour le quart d'heure aux paquebots venant de Panama.
C'est un joli bateau, a coup sur plus confortable que notre
vieux Canada,plus 6elgant aussi, mais qui, itant donnsasa
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construction et le peu d'elivation de son premier pont audessus du niveau de la mer, serait bien incapable de faire
la travers~e de 1'Atlantique : il restera toute sa vie un joli
caboteur, comme tous ceux qui composent la flotte de la
Compagnie chilienne. Tout est anglais, sur ce bateau
cchilien P, depuis les machines qui sortent des ateliers de
Glasgow jusqu'au capitaine qui parle un espagnol de circonstance, depuis les decorations du salop legerement
rococo jusqu'aux confitures qu'on nous sert A table et qui
sont de marque tres britannique, jusqu'A ce a Nestle's
milk a (lait condense) en faveur duquel j'avais admire,
dans les omnibus de Londres, de si drolatiques rclames.
Avant de partir, nous constatons que Panama, vu de la
rade, offre un joli coup d'ceil.
On parle beaucoup anglais autour de nous, et il n'est
pas necessaire d'etre grand observateur pour s'apercevoir
que nous emportons une colonie de Yankees qu'on reconnatt vite leura allure digag6e et t ce jene saisquoi delibreet
d'insouciant qui trahit rhomme habitue des longtemps aux
petits tracas de la vie voyageuse, mais singulierement amoureux aussi du confortable qu'elie offre sur les paquebots
modernes. Is sont polis d'ailleurs, malgre leur sans-facon,
presqueaimables mdme, et ils ne paraisscnt points'effaroucher a la vue de la soutane qu'ils n'ont cependant pas di
voir trop souvent a travers les rues de New-Yorkou de SanFrancisco.
Le samedi, nous ddfilons an large de la baie de Guyaquil, et un Anglais nous fait remarquer, par-dessus les nuages, la croupe blanche du Chimborazo : nous devons nous
contenter, pour ceae fois, de saluer de tres loin cet important personnage, quitte a faire plus ample connaissance avec
lui quand le moment sera venu.
Nous deiilons maintenant le long de la c6te peruvienne,
sablonneuse et monotone. Notre occupation consiste, apres
avoir donni A nos exercices de piet& le temps auquel ils
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ont droit, A regarder bonnement ce qui se passe autour de
nous. C'est un autre monde, et on y pourrait trouver
ample matiere & 6tudes de moeurs.
Pour le dire en passant, le Pacifque lient a honneur de
meriter son nom : impossible de rdver rien de plus paisible
et de plus doux, et ii n'est pas plus question de mal de mer
que si nous nous promenions sur les pelouses du bois de
Boulogne. D'ailleurs, il ne faut pas trop s'y fier, et ce
calme miroir sur lequel nous glissons a parfois de terribles
reveils: timoinla catastrophe du vapeur Ardquipa,englouti
dans le port mamedurant une violente tempn e inopinement
dechainee sur les c6tes du Chili. C'est sur P'autre versant
des montagnes qu'on trouve les plaines et la fertilitd.
Et maintenant, si vous croyez que les paysages de la
c6te peruvienne sont agrdables et varids, vous etes dans
une erreur profonde dont je dois vous tirer a mon grand
regret. Du sable, et encore du sable et toujours du sable,
avec un arriere-plan de montagnes, couleur de cendre, oi
'on voit emerger qg et li quelques rochers grisdtres : c'est
triste et d'une monotonie disespirante. I1faut croire que
notre capitaine tient i nous faire savourer re spectacle, car
nous marchons A une allure economique : to nceuds i
l'heure: c'est bien la peined'avoir des machines soutes neuves et qui sortent des ateliers de Glasgow !
Le 22, nous sommes en face de Payta. De loin, cela
nous parait un trou dans le sable, sans un arbre ni un
brin d'herbe. Pardon I je me trompe et je calomnie ce joli
port de mer: en regardant bien, on pent dicouvrir trois
arbres... peints sur les murs du cimetiere. Cela prouve que
ces braves gens ont le goit de la belleanature, puisqu'ils
cherchent i se donner an moins l'illusion d'un paysage.
Les industriels du lieu nous envahissent, comme de juste,
des notre arrivee. pour nous faire leurs offres de service.
L'un d'eux m'aborde en me donnant du * Doctor * gros
comme le bras - on me dit que par ici tout le monde est
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docteur ou gendral - et m'invite gracieusement A descendre A terre en m'assurant qu'il y aura, le soir, illumination,
exposition, bal, et je ne sais plus quoi encore; mais j'accueille ses propositions par un tel eclat de rire que le brave
homme, tout morfondu, s'en va porter ailleurs son sourire
et son programme. Je me suis creusi la tete pour savoir ce
qu'ils pouvaient bien a exposer i l'admiration des voyageurs : je n'ai pas encore trouvie
Le lendemain, Eten; au moins de loin, encore un trou,
du sable, et un warf; cette fois, ii n'y a point d'arbres du
tout, mime sur les murs du cimetiere; il n'y a pas non plus
d'illumination, ni d'exposition, ni de bal, ce quinous ipargne la peine de manquer de respect aux entrepreneurs de
fetes locales. Et puis, voici Pacasmayo: un warf du sable,
un trou; nous commenCons A nous y faire, si bien que, le
soir, quand les montagnes de l'arriere-plan se revetent
de teintes violacees, nous trouvons que c'est presque joli.Solaverry : toujours un trou, toujours du sable, et toujours
un warf. Pourtant, Agauche et A courte distance, nous ponvons saluer une veritable oasis d'oi emergent quelques maisons blanches: c'est Trujillo, o& nos confreres dirigent le
grand et le petit seminaire; une demi-heure de chemin de
fer nous y conduirait, mais le d6barquement prisente certaines difficultis et le ressac est si violent qu'il est A pen
pres impossible d'aborder jusqu'A la c6te et que les voyageurs doivent se faire debarquer par la grue a vapeur,
comme de vulgaires colis : merci! nous nous contenterons
d'imaginer Adistance les charmes de Trujillo et nous nous
risignerons i admirer le sable d'or qui scintille au soleil:
la poisie pent rendre quelquefois des services en voyage!
Avant-derniere escale: Supo; plus on change, plus c'est
la mime chose. Ici la situation se resume en deux mots:
patience et philosophie, car nous en avons pour trois mortelles journues, passies A contempler les dunes milancoliques et les montagnes de cendre.
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CARTE
DE LA

COLOMBIE ET DE L'QUATEUR

COLOMBIE
HISTOIRE. -

Les Etats-Unis de Colombie, forment une r6pu-

blique occupant I'extremite nord-ouest de I'Amerique du Sud;
la superticie de la Colombie est d'environ i zooo ooo kilometres
carrds, i peu pres deux fois celle de la France. La population est
de 3 a 4 millions d'habitants, dont environ iooooo Indiens a
peu pres ind6pendants.
Colomb reconnut la c6te de ce pays, d'oa le nom actuel de
Colombie. Sous la domination de l'Espngne la region prit le
nom de Nouvelle-Grenade. En j8xo eut lieu la grande insurrection separatiste qui dura jusqu'en 1821. En 1819 une federa-

tion fut composee de la Nouvelle-Grenade, du Venezuela et de
I'Equateur; mais en x83i ces pays se separerent et firent trois
republiques distinctes. Depuis 1861, la Nouvelle-Grenade a pris
le nom d'Etats-Unis de Colombie; la capitale est Bogota. II y
avait neuf Etats; Panama l'un d'eux s'est separe en 1903. Monnaie: io pesos or, 5o fr. 27; piastre argent, 4 fr. 16.
DIVISIONS ECCLESIASTIQUES

: II v a en Colombie trois arche-

v&ches (20 juin 190oo : siBogota, avec les evechis de TunjaSocorro, Pamplona, Medelin, Antioquia et Ibagud; 2* Popayan
avec les devch6s de Pasto, de Garzon et de Manizales; 3* Carthagene i qui se rattachent les dioceses de Panama et de SainteMarthe.
ETABLISSEMEN-TS DE MISSIONNAIRES existant on ayant existe :

Cali, Popayan, Santa-Rosa de Cabal, Tunja, Pasto.
EQUATEUR
HISTOIRE. - L'Equateur est un des Etats de l'Amerique du
Sud qui se sont formds du demembrement de 1'Amerique espagnolc pendant l'insurrection de 181o a 182z. II forme un Etat
independant depuis le partage, en 183o, de la Republique de
Colombie.
Le pays etait habiti avant la conqukte espagnole par les Quichus, comme le Perou per les Incas. L'idiome des premiers habitants est encore parle en diverses regions, c'est 1e quichoa; on
dit que le chef souverain s'appelait Quitas, et que de li vient le
nom de Quito qui designa la residence centrale ou capitale. La
situation sous I'equateur explique le nom da pays.
La superficie est de 5oo ooo kilometres carres, i pen pres celle
de la France. La population est d'environ I million d'habitants.
Le territoire est partage en onze departements.
DIVISIONS EccListASTiQuEs : II y a un archevich6

&

Quito, et

des v&ches a Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loja, Portoviejo,
Riombamba et Loja.
ETABLISSEMEUTS DE MISSIONNAIRES:A Quito, Guyaquil, a Loja.
ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARITr : Voyez pour la

Colombie et I'Equateur les Annales des Dames de la Chariti.

CARTE DE LA COLOMBIE ET DE L'QUATBUR (1904)
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Nous avions du charger cinq mille sacs de sucre. Le
troisi6me jour, au moment de lever rancre, vers huit heures
du soir, il nous arrive un cirque: des kilometres de fil de
fer, des arpents de planches, des regiments de pieux, des
coqs savants, trois chevaux itiques mais savants tout de
meme, des boites fermies qui contiennent, dit la lggende,
des serpents non moins savants que les coqs et les chevaux,
et mime, - cela c'est de rhistoire et pas de la legende, mime un dcriteau en trois couleurs annonqant une Corrida
de toros, avec un C majuscule, comme de juste: Pentrepreneur n'avait oublie que les taureaux ! II nous faut deux
bonnes heures pour embarquer tout ce bataclan qui doit
nous tomber de la lune, a moins qu'il n'ait germe spontaniment dans les sables que nous admirons depuis huit
jours. Enfin, a dix heures, nous partons avec un soupir
presque capable de donner A notre bateau une impulsion
puissante; demain nous serous au Callao: c'est a peine si
nous osons croire A tant de bonheur.
C'est pourtant vrai, et le lendemain de cette m6morable
journie, vers neuf heures dn matin, nous distinguons &
i'horizon une forit de mats que je prends d'abord pour un
bois viritable, tellement les ports qui viennent de mettre
notre patience a si rude epreuve nous out peu habitues A
cette abondance de visiteurs. M. de T..., qui connait le
Callao comme sa poche, pour y avoir reside sur le stationnaire francais duranr la guerre chilino-peruvienne, a vite
fait de me tirer d'erreur, et au bout d'un moment l'illusion
n'est plus possible: nous sommes en presence d'une vdritable flotte ancree dans le port, partie derriere le m6le
construit par les Anglais, et d'ailleurs, parait-il, A contresens,
partie en dehors, a I'abri de 'ile San-Lorenzo, car il n'y a
pas place pour tout le monde dans la rade proprement dite.
C'est que le Callao n'est pas un trou de sable au milieu
d'un desert, comme ceux-que nous venons de traverser.
C'est peut-etre le port le plus frequent6 de route cette
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c6te du Pacifique, et il y regne un mouvement et une activiti intenses, un va-et-vient continuel de navires de toutes
les nations, antiques voiliers et vapeurs modernes, dont la
reunion offre un coup d'ceil pitloresque et varie. Aussi, je
suis heureux d'apprendre que Pentreprise des travaux du
port appartient & une compagnie fran 5 aise dont notre
aimable compagnon de route, M. de T..., est precisement
le delegu&. A peine, en effet, avons-nous jetd I'ancre, a un
demi-mille du m61e, que nous voyons se detacher du
rivage une chaloupe a vapeur battant pavilion franqais, et
qui eiaii, je crois bien, I'unique representant de notre
marine au milieu des nombreux navires etrangers ancris
dans la rade. Nous sommes immediatement pris d'assaut
par une nuCe de fletoros (bateliers) qui se disputent
Phonneur -

tres peu gratuit -

de conduire A terre notre

personne et nos bagages. L'instant d'apres nous filons vers
la rive, sons un soleil de feu. II nous faut, naturellement,
passer par la douane, et ces braves Peruviens, mdme apres
inventaire, ne rdussissent pas Ase persuader que nos caisses
ne contiennent que du lirnge et des livres: tant de linge et
tant de livres pour un seul hommel Ad'autres, mes Rdverends
Pbres et en depit de nos protestations, ces zeles officiers
du fisc demeurent convaincus que nous possidons le secret
d'introduireen fraude des bouteilles de champagne ou des
coupons de sole: vrai, jamais je ne m'etais trouve une figure
de contrebandier I
De la, pour atendre le train qui ne part que dans deux
heures, hous nous refugions dans un h6tel oth lon nous
sen une omelette et deux grappes de raisin, et enfin &
quatre heures nous defilons a travers les faubourgs du
Callao d'abord, puis a travers la plaine de Lima, tres
verdoyante et assez bien cultivie: Ca et la pourtant, de
chaque c6te de la route, bien des ruines attestent que les
plaies de la derniere guerre ne sont pas encore completement
cicatrisees. C'est dans cette plaine en effet que s'est livree

-

235 -

la bataille acharnee qui ouvrit aux Chiliens les pones de
Lima o~ ils se conduisirent, dit-on ici, d'une manire peu
digne d'une nation civilis.e.
Rtussirons-nous & !rouver la maison de nos confrires
dans cette ville de cent quinze mille Ames? En tout cas, la
chose ne va pas sans difficultes, et a la gare on n'a pas Fair
de connaitre la rue Apurimac qui s'appelle en effet, ici, la
rue Chacarilla. Heureusement,.si on ne connait pas la rue,
on connait universellement M. Mivielle, et son nom suffit
a mettre une lueur d'intelligence dans les yeux de notre
guide qui paraissait d'abord aussi embarrassi que nous.
Enfin, nous y sommes, suant, soufflant, et passablement
ereintes, surtout le pauvre M. Hellrigl que la marche a
travers les rues brulies par le soleil fatigue enormement.
Notre entree dais la maison fleurie de la calle Chacarilla
est salute par un cri joyeux : a Ah! enfin, deux nouveaux
confreres! - Oui, pour Quito a, teile est la reponse obligatoire qui fait tomber Penthousiasme de notre interlocuteur. D'ailleurs, le bon M. Mivielle n'a pas dd tarder A
se convaincre que les deux eclopis, dont Fun surtout
ressemble fortement Aune dpave, seraient pour lui une
pi6tre acquisition.
II est vraiment dommage qu'il fasse si chaud a Lima;
sans cela, le sijour serait bien agreable dans la maison de
nos confreres, si gracieuse et si accueillante avec son massif
de fleurs a l'entrie, son allie de plantes vertes dans le
corridor convert, sa cour interieure transform6e en jardin
enchante avec un goat parfait par M. Mivielle, sa fontaine
peuplee de poissons rouges, et sa vigne giante dont les
rameaux vigoureux courent A la hauteur du premier etage
et dont le tronc est gros comme Ie corps d'un enfant. Nous
passons li huit bonnes journdes,
Alors, en compagnie de M. Nod qui veut blen se faire
mon complaisant cicerone, je parcours les principaux
quartiers de Lima. Le centre a tout a fait la physionomie
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d'une ville europeenne, et n'etait le ciel implacablement
bleu et d'o4 nous tombe une chaleur torride, on pourrait
se croire en France. La catihdrale est reellement belle et
riche, trop riche mime a mon gre, avec ses dorures muhiplikes A profusion. Je vous recommande les stalles, d'un
travail assez original. On nous a fait voir aussi une chapelle
qui contient, parait-il, les cendres de Pizarre; je dis a paraitil v, parce que le brave homme qui nous fait voir cette
merveille n'a pas I'air d'en etre tres sir, ni d'y tenir enor-

mement. II faut avouer, aussi bien, que c'est 1a un saint
qui n'a que tres peu de chances d'etre prochainement
canonise.
Nous arrivons au samedi suivant, jour de depart des
paquebots pour le Nord, sans presque nous en apercevoir.
Ce jour-1i, vers trois heures, charges de commissions, de
recommandations, de souhaits d'heureux voyage qui
s'adressent surtout a mon pauvre compagnon, et pilotds
par le bon M. Glenisson, un confrere de Trujillo pour
qqueques jours A Lima, nous nous retrouvons a bord du
Palena, autre vapeur de la Compagnie chilienne, d'allures
tout aussi anglaises que le premier. C'est la que j'espdre
vous retrouver dans huit jours, pour vous conduire
enfin jusqu'a Quito.
Nous nous retrouvons done a bord du Palena le 7 mars
a six heures du soir, pour aller refaire, A rebours, les dtapes
heroiques de la c6te piruvienne. On parle toujours anglais
autour de nous.
Salaverry, Pacasmayo, Eten, Payta ! Je ne puis pas icrire
que nous avons revu avec enthousiasme des rivages enchantIs: heureux etions-nous, au moins, de constater qu'il n'y
a cette fois ni cinq mille sacs de sucre pour nous retenir
trois jours en face de nos horizons de sable, ni de cirque
malencontreux pour nous faire perdre trois heures... et le
reste de notre patience ! Le mercredi, vers dix heures du
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apres environ, cinq ou six lignes paralleles de petites vagues tres nettes qui paraissent marquer une separation,
nous indiquent que nous entrons dans les eaux du rio
Guayas: nous allons le remonter pendant plus de six heures. A une ou-deux heures du soir, nous faisons halte a la
pointe de file de Puna, en face d'un gracieux passage tropical encadrant un joli village. C'est 1a que nous devons
recevoir la visite du mddecin : formalitd assez vite remplie,
car, seal M. Hellrigl, qui, de fait, ne porte pas sur sa figure
un brevet de santi, est l'objet d'un examen un peu sdrieux.
Apres quoi, constatation faite que nous n'avons Abord ni la
fievre jaune, ni la peste bubonique, nous obtenons licence
de continuer notre route. Les rives du fleuve, demeuries
longtemps hors de vue, se sont rapprochees et nous naviguons entre deux lignes de verdure sombre et profonde qui
itendent devant nous des perspectives infinies ; c'est riellement magnifique, et Pon peut rester pendant des heures, les
yeux fixes, hypnotise par cette succession de merveilleux
paysagesqui semblent rivaliserde splendeur et de puissance;
car on sent dans cette nature vierge des energies formidables
inconnues a notre vieile Europe; on sent que le sol humide
et surchauffd, que couronnent ces masses presses d'arbres
aux frondaisons opulentes, a d'inepuisables reserves de force
et de seve: roseaux giants, lianes pendantes, racines bizarrement enchevitries et qui ressemblent de loin i desnichies
de serpents, feuillages immobiles dans 'airtrop calme et trop
lourd, tout cela donne l'idie d'une vie intense et constam-,
ment renouvelde.Et pourtant on dirait que la mort plane
sur cedte exuberance de force etde vie : pas un cri d'oiseau,
pas un mouvement dans les feuilles, pas un souffle pour
faire chanterles vagues de cette mer de verdure ; et sur les
eaux jaunitres du fleuve, une masse de debris de woutes
sortes, trones morts, racines pourries, branches depouillees, qui s'en vont a l'Ocian. A chaque instant s'ouvrent a
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droite et A gauche des canaux latdraux qui apportent au
fleuve leur tribut d'eaux malsaines: franchement, le pilote
doit connaitre admirablement la route, car tous ces affluents
forment un riseau singulierement complique dans lequelil
serait bien facile de s'egarer. Vers quatre heures, le ciel se
couvre et nous gratifie d'une jolie pluie qui met un voile
uniforme de grisatre sur les paysages de la rive. Enfin, vers
cinq heures et demie, voici Guayaquil, assez maussade sous
la pluie qui nulle part n'a le don d'egayer les choses. D'abord nous alions laIdouane: c'est une itape indispensable.
Mais nos caisses et nos valises sont aussi vides de marchandises prohibies que nos consciences sont nettes de mauvaises intentions, et nous attendons avec une patience exemplaire la fin de ce minutieux examen. Apras quoi, ayant
acquittu je ne sais quels droits que Je paye sans ren comprendre, comme de juste, aux explications qu'on veut bien
me donner, nous nous acheminons vers la casa de M. Baudelet, notre confrere.
Les rues qui avoisinent la mer sont propres, meme
coquettes et bordees de riches magasins qui regorgent de
marchandises; mais dame I une fois qu'on a pass cettezone
fortunie, c'est une autre affaire, et sans vouloir faire de
peine Ala bonne sceur Mathilde qui m'a ddfendu de dire du
mal de sa chere Guayaquil, je dois dire que I'on trouve des
rues coupees de trous et de fondrieres et bordees de veritables champs d'herbes folles. 1I faut tout dire: c'est que
Guayaquil est bien loin encore d'avoir relevd toutes les
ruines accumuldes par le dernier incendie qui l'a divastie
au mois de juillet 19o2,eton assure qu'elle dtait, avaqn cette
epouvantable catastrophe et qu'elle pent redevenir e..core
avec le temps une jolie cite, active, commergante et culiivie.
Je ne demande pas mieux, et la chere seur qui veille si
jalousement sur 'honneur du premier port dquatorien peut
croire que je fais des vocux sinceres pour I'embellissement
et la propretd de

a sa a ville.
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Nous y passons un jour et deux nuits, et le vendredi
nous franchissons le fleuve sur un petit vapeur qui. nous
conduit A la station du chemin de fer; Ahuit heures et demie
nous nous mettons en marche, harceles par des bataillons
de moustiques qui ne nous laisseront pas un moment de
repit jusqu'a midi. Nous filons, a bonne allure, A travers
d'immenses marecages qui etendent autour de nous, A
perte de vue, leurs eaui dormantes d'oi emergent des ilots
couronnis d'une vegetation splendide, et oI nous pouvons
admirer de magnifiques specimens de la flore des tropiques.
De temps en temps la foret prend la place du marecage, et
au milieu des cafeiers, des cacaoyers, des bananiers, quelques
usines, avec leurs toits de zinc et leurs chemindes noires,
mettent une note tres moderne dans un paysage dont bien
des parties sans doute ne se sont pas sensiblement modifices
depuis le temps lointain de notre grand-pere Noi. Vers une
heuredusoir, apres une balte d'une demi-heure pour le
repas dans une baraque en bois pompeusement dicoree du
nom d'h6tel, nous nous engageons dans la sierra et nous

commencons a escalader lentement des pentes qui se font
de plus en plus raides. Notre machine haletante s'avance
avec precaution et fait halte en moyenne toutes les demiheures, sans doute pour reprendre haleine et aussi pour
qu'on puisse aller s'assurer que la voie n'est pas obstrue
par des eboulements tr6s frequents sur cette ligne d'ailleurs
assez mal construite. Autour de nous le paysage, que notre
marche d'escargots nous permet d'admirer tout a loisir,
s'est completement modifie; et au lieu des marais au
milieu desquels nous osions a peine respirer par peur des
microbes, nous sommes au milieu de foratsimpenetrables,
aussi magnifiques qu'inexploitees, qui nous offrent la
majest6 silencieuse de leurs grands arbres immobiles,
gardiens siculaires de ces solitudes A peu pres inviolies.
11 y a 1A des richesses immenses, mais rindustrie est encore
A naitre A l'Equateur, et ces gdants de la montagne ont
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grand'chance de mourir de leur belle mort, et ne paraissent
pas avoir grand'chose A craindre de la hache civilisatrice
des colonisateurs. Pourtant, les Yankees commencent a
venir; ce sont ceux qui construisent le chemin de fer, et je
serais bien surpris qu'on n'entendit pas, dans un avenir
peu iloign,. retentir en maint endroit le bruit strident des
scieries A vapeur. Tous les quarts d'heure, en movenne,
nous franchissons un torrent sur un pont rudimentaire, et
la ligne decrit par moments des courbes terribles qui font
pencher tout Ie convoi de facon fort inquietante. Vers
quatre heures du soir, nous nous trouvons subitement en
face d'un obstacle formidable: c'est le narit del diablo, joli
pic qui se dresse devant nous, comme avec Pintention
ividente de nous barrer le passage. Nous allons le franchir
par trois lacets successifs; je vous assure que c'est d'une
audace folle, et qu'on ne pent rien imaginer de plus americain que cette idee de nous faire voyager (a reculons
pour la seconde etape) sur une corniche artificielle qui, par
endroits, n'a que juste la largeur du train, et pas le moindre
garde-fou pour privenir une chute: Les travaux sont aussi
rudimentaires que possible, et les precautions riduites a
un tel minimum qu'elles sont parfaitement nulles. Aussi,
quand on arrive au troisieme lacet, et qu'on regarde en bas
a 2oo metres au-dessous du convoi, les pierres du ravin,
les plus braves ont le frisson et les plus sceptiques out
envie de faire leur acte de contrition; en dipit de ce peu
de sicuriti, nous avons chevauchi sans accident sur le
a nez du diableo et il n'a pas jugi a propos, pour cettefois,
de se venger de ce manque de respect. Enfin, nous sommes
& Alausi, gros village perch a 2 3oo metres : aussi
nous sentons sans peine un changement de temperature
fort appriciable, et apres avoir r6ti le matin sous les
terribles caresses du soleil de Guayaquil, nous grelottons
presque ea descendant du train. Nous recevons, pour la
rnit, 'hospitalit6 des Soeurs Oblates de Saint-Francois-de-
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PEROU
Le Prou a 6oo00000 kilometres carrds suivant
HISTOIRE. I'e:tiniation commune. La population est de 2 6oo ooo habitants.
II formait un puissant empire dont les souverains s'appelaient
Incas. Depuis la conquete qu'en fit Pizarre en 1524, le Perou,
tut soumis aux Espagnols jusqu'en 1821. A cette epoque, soutenu par la Colombie, il proclama son independance et se
constitua en republique. - Monnaie : le sol, 5 fr.
Le Perou est partag6 administrativement en
DavyswIs. yingt departements. Autrefois, Cuzco etait la capitale, maintenant c'est Lima. Au point de vue religieux, il v a au Perou un
archeveche, Lima, et sept eveches, Arequipa, Chachapoyas ou
Maquas, Cuzco, Ayacucho, Huanuco, Puno et Truxillo.

BOLIVIE
se souleva contre la doHISTOIRE. - La Bolivie, en 18o0,
mination espagnole, et le to aofit 1825, fut proclamee l'independance du pays et sa constitution en republique qui rebut le
nom de Bolivie, en 1'honneur de Bolivar, le grand liberateur
(libertador).
La superticie de la Bolivie est d'environ 1400 ooo kilometres
carres et la population est evaluee a i 900 ooo habitants. La
capitale est Chaquisaca, aujourd'hui nommee Sucre, du nom du
gen&ral qui remporta la bataille decisive de l'Independance en
1824. Les FILLES DE LA CHARITE ont un etablissement a. La Paz.
- Monnaie: la piastre, 4 fr. 16.
II v a un archeveche a Sucre et des
La Paz et Santa-Cruz della Sierra.

ve&ch6s a Cochabamba,

CHILI
La superficie du Chili est estimee i environ
HISTOIRE. 35o ooo kilometres carres, les trois cinquiemes i peu pres de
celle de la France. La population est d'un peu plus de 2 ooo ooo
d'habitants, y compris 70000 Araucans. C'est en 1818 que la
nouvelle r6publique proclama sa separation de 1'Espagne et son
ind6pendance.
DivssIoNs. - Le Chili se divise actuellement en dix-huit provinces; Santiago est la capitale. II y a un archev&che a Santiago et trois eveches: a La Conception, i S. Charles d'Ancud
et a La Serena.
ETABLISSEMENTS DE MISSIONNAIRES existant Ou ayant exist :
Au PERou: Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo; au CHILI: Santiago, Chillan, Conception, La Senera. - Pour les ETABLISsEMENTS DES FILLES DE LA CHARITE, voyez les Annales des Dames

de la Charite.
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Sales dont la supdrieure, une Bavaroise, qui parle d'ailleurs
francais comme une Parisienne, fournit ai M. Hellrigl
l'occasion de constater qu'il n'a pas encore oubli PIallemand.
Elles sont fort aimables, ces bonnes sceurs, et elles onm
droit a toute la reconnaissance des Lazaristes et des Filles
de la Charite qui ne passent guere par Alausi sans profiter de leur hospitalite.
Le lendemain, d'assez bonne heure, - car r'tape doit.
etre longue, - nous nous trouvons chacun en face d'une
mule dont il s'agir de faire l'ascension. Donc, metez
votre pied gauche dans cet enorme etrier de cuivre qui ouvre
devant vous des profondeurs inconnues, d'une main vigoureuse empoignez la crinikre de la bite et prenez un ilan
moder6 pour aller, par-dessus son epine dorsale, prendre
possession de l'autre etrier qui vous attend. Assurez bien
vos derrieres, prenez une assiette confortable et un air...
cavalier, encouragez votre monture par un - vamos a
retentissant, rt en route: si a la fin du jour vous n'avez pas
les reins brises, les jambes rompues, les genoux ankyloses
et les pieds-tordus, eh bien, c'est que vous serez ne coiffi,
ou que vous serez de la part de la Providence Pobjet d'une
protection spkciale. Quoi qu'il en soit, en avant, il n'y a pas
de temps a perdre: avec nos soutanes retroussees, nos chapeaux rabattus et nos mouchoirssur la nuque, nous devons
faire etrange figure, d'autant plus que nous devons avoir
une prestance assez pen militaire, nos manuels du seminaire n'ayant pas prevu le voyage dans les Andes, et notre
&ducation sur ce point etant par consequent fort incomplete.
Les chemins que nous allons escalader pendant des heures
n'ont sarement pas eti rabotis depuis le d luge et c'est an
euphimisme evidemment fort exagere de leur donner meme
le modeste nom. de sentiers; heureusement, nos bdtes ont
le pied str :. orniares, flaques d'eau, inegalitis enormes,
escaliers de pierres roulantes, pentes exagerees, elles franchissenttoutrdu dmme. pas mwthodique et tranquille, apra16
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pantde temps en temps quelques brins d'herbe sur le talus,
satisfaction innocente qu'il serait bien cruel de leur refuser.
A tout instant nouscroisons des bandes d'ines escorts d'lndiens, et cet incessant va-ct-vient m'explique que le sentier
soit, par endroits, si profondiment creusd par Ie passage
des betes. Nous rencontrons aussi quelques lamas, belles
bites de nobles allures, derniers representantsd'une race en
train de disparaitre, an moins a IEquateur.
Apres une halte d'une heure pour prendre un modeste
repas et nous degourdir un pen les jambes, nousrecommencons. Au fur et a mesure que nous montons, nous decouvrons sans cesse de nouveaux horizons de montagnes qui
s'etagent sans fin, comme si elles voulaient tenter 'escalade
du ciel, et aussi nous interdire l'approcbe de la capitale :
oui, diciddment, Quito est bien loin!
Vers deux ou trois heures du soir, nous sommes en plein
desert, sur un immense plateau de sable dans lequel nos
mules enfoncent jusqu'aux chevilles. Pour animer le paysage, une herbe courte et rare, bruQle par le soleil; en plus,
les fils du tilegraphe dont les poteaux tordus et intgauxont
du moins ravantage de marquer la route. Devant nous,
marche toute une famille composee de sept on huit membres, y compris deux infortunes perroquets suspendus,
chacun par une pane, A IPpaule d'un Indien et qui ont
I'air de trouver que la plaisanterie se prolonge outre
mesure. Enfin A six heures et demie nous sommes a Guamote, gros village o6 nous passons une nuit horrible dans
une affreuse posada pleine d'lndiens et de puces; et maintenant, en voiture pour Ambato, sur une route qui aurait
grand besoin, elle aussi, d'etre rabotie; mais je crois que la
corporation des cantonniers est dteinte A l'Equateur. si
tant est qu'elle y ait jamais existi : et pourtant quelle
consolation pour le bon contribuable de rencontrer ce
fonctionnaire modeste autant qu'appricid, promenant tout
le long de l'anee sur le mime ruban de route la: mnme
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brouette et les memes loisirs, maltraitantde temps en temps
quelques cailloux inoffensifs et quelques brins d'herbe qui
ne demandaient qu'a pousser ! Id, les herbes peuvent
pousser en paix; aucun sarcloir administratif ne vient
arreter leur croissance. Mais il faut faire treve A ces intiressantes considerations, car nous voici en face du Chimboi
razo et il vaut la peine qu'on s'arrete pour radmirer un
moment.
Pendant que notre cocher change son attelage, nous
sommes descendus de voiture, et le giant des Andes,
d'abord voile de nuages, nous fait 'amabili:- de digager
son front : le soleil I'inonde de lumiere, ei pendant plus
d'une demi-heure nous restons en contemplation devant le
d6me formidable qui porte A plusde 6 ooo metres sa couronne etincelante de neiges eternelles.
Ambato ! Ambato ! cinq jours d'arrt ! c'est le meilleur
souvenir du voyage; mais dame! ca n'est pas sans difficulti que nous penitrons au coeur de la place; il faut dire
aussi que nous arrivons en pleine nuit, et naturellement
toutes les portes sont closes: on ne pense pas plus a nous
qu'au Grand Turc, et nous restons un bon quart d'heure A
heurter comme rinfortune goi de France apres la bataille
de'Crecy. Enfin, le cliquetis d'un trousseaude clefsretentit
derriere ces murailles siveres, le pont-levis s'abaisse... je
veux dire la porte s'ouvre, les, deux ailes d'une cornette
apparaissent dans rombre, une lanterne sourde projette
sur nous des rayons inquisiteurs et une voix (une voix
bien frangaise) nous salue de ce cri d'etonnement : a Ah!
deux P&res Lazaristes! - Oui, et en assez mauvais dtat a,
rdpond votre serviteur comme- un 6cho. Une minute apres
nous sommes dans la salle commune, et des quatre coins
de la miison nous voyons s'abattre autour de nous un vol
de cornettes frissonnantes d'une curiositd bicn lgitime.
Nous commencons par demander une cuvette et de l'eau songez que nous n'teons pas pu nous debarbouiller le
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matin, les gens de Guamote jugeant sans doute que 'eau
n'est pas faite pour qu'on la salisse, mais pour qu'on la
boive; songez qu'un voyage de dix heures nous a mis sur le
visage etsur les mains un masque et desgants de poussiere,
et vous comprendrez toute la valeur de ce prosaique d6tail !
Pendant que nous procedons a cete delicate et nicessaire
operation, je remarque certains mouvements dans 1'assemble : bruits a gauche, rumeurs au centre, chuchotements
a droite : Eb! mais, est-ce qu'on douterait de noire identit, par hasard? Nousavons pourtant des figures honntes,
et it serait curieux qu'on nous demandit nos papiers!
Mais non, it s'agit de savoir simplement si nous consentitons i rester jusqu'au jeudi, fRte de ma soeur supirieure.
Nous avons tellement besoin de repos, mon pauvre compagnon surtout, que nous acceptons sans peine cete aimable invitation, et ainsi, pendant ces quelques jours, nous
jouirons du ddlicieux climat d'Ambato, du bonheur de
manger dans des assiettes propres et de pouvoir nous
debarbouiller tons les matins! Vrai i m'a fallu entreprendre ce voyage pour apprecier ces bienfaits dont vous ne
savez plus faire cas, vousautres civilisds d'Europe.
Le mercredi, premieres vepses de la fete : les cadeaux
commencent A affluer, et je note an passage un canard qui
a Pair de se douter qu'on lui reserve une place dXhonneur.
an iond de quelque marmite,et un agneau enrubann6 qui
se demande pourquoi on le conduit a l'h6pital, attendu
qu'il jouit d'une sani excellente. Puis les gens de la maison
ouvrent le feu des compliments, et commencent i mettrela
modestie de la bonne soeur Josephine a tres rude epreuve,
en la comparant successivement, si j'ai bonne memoire et
si j'ai bien compris, A&toutes les fleurs du paradis terrestre
et i toutes les etoiles: du firmament; maisý je crois que
Pespagnol est au poins au•ant que d'autres la langue.des
hyperboles, et de ces charmantes exagdrations, d'ailleurs
6b'igatoires &pareil jour, ii faut rabptre, dit-on; c'estcon,
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nu :allons, tant mieux, car, vrai, je tremblais pour Phamilite de la chore smur.
Le lendemain, apres la sainte messe que j'eus le bonheuk
de chanter, nous achevons paisiblement cette memorable
journie, en faisant nos priparatifs de depart; caries plus
belles choses ont une fin, meme A M'Equateur. Et le samedi
matin, A quatre heures, charges de recommandations,
accompagns de vaeux et de prieres, et emportant de notre
sdjour a Ambato le meilleur et le plus durable souvenir,
nous montons dans le coche qui doit, enfin, nous conduire a Quito.
Cest la derniere tape, mais non pas la moins rude :
treize heures de voiture, pas une de moins, treize heures
de secousses et de cahots qui menacent a tout moment de
nous projeter sur le nez de notre via-a-vis. Pour terminer,
28 kilometres de route pavee -et quel pavage! - en montagne et presque toujours au galop de nos cinq mules: c'est,
je vous assure, une terrible lecon de danse; mon compagnon et moi nous nous en souviendrons. Enfin, A cinq
heures du soir, sous les averses d'une pluie battante, nous
faisons notre entree dans la capitale de 1'Equateur, imparfaitement pavee, et d'ailleurs eclairde Alelectriciti. M. Hellrigl est immddiatement dirigi sur la Quinta, belle *et
vaste maison de Filles de la Chariti. Iiy est mort, comme
vous le savez, au mois de mai, aprds avoir, pendant deux
mois, &difiEtous ceux qui rapprochaient par sa resignation
tranquille et souriante. Quant votre serviteur, apres avoir
fait escale chez M. le visiteur, ii prend le chemin du grand
seminaire : c'est, a 3 kilometres du centre de la ville, une
vaste -construction, isolee, au milieu d'un joli bouquet
d'eucalyptus et dont on aperqoit de la route les toits bleuitres et l'dligant campanile. II est i souhaiter qu'on icrive
un jour 'histoire de cette maison : ce serait un polme
ipique au centre duquel se ditacherait, en plein relief,
l'nergique figure de Mgr Schumacher, fondateur des deux
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seminaires : le peu que j'ai pu en apprendre, par bribes et
par morceaux, de la bouche de deux survivants de ces
temps hiroiques, m'a fait comprendre qu'il y avait de la
sueur de saint dans les fondations de cene maison qui
sommeille, tranquille, an pied du Pichincha, et sur laquelle
ont dejA passi plusieurs revolutions.
Et maintenant, fasse le ciel que j'ypuisse travailler a mon
tour, et que le climat de Quito, si vanti, puisse me rendre
des forces! Deja je crains que Iair des Andes ne fera pas
tout seul ce miracle tant souhaite, et je reclame des pridres.
Felix DROUTr.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

I. M. Cosa (Antoine), pretre, decidd A Mondovi (Italie), le
25 decembre I o3 ; 9 ans d'age, 6 de vocation.
Boujan iHe2. M. Hermen (Alexandre), pretre, decedle
rault, France), le 8 janvier 1904; 57, 37.
3. Frere Ryrzinski (Jean), coadjuteur, decde a Cracovie,
lem janvier 1904; 75, 494. M. Farrd (Antoine), pretre, dciediA Leganes (Espagne),
le 8 janvier 19o4 ; 66, 46.
5. M. Dienne (Victor), pretre, dicedd A Dax (France), le
16 janvier 1904; 79, 59.
6. M. Valene (Sylvain), pretre, decedd a Dax (France), le
19 janvier 19o4; 76, 58.
7. M. Gentili (Joseph), pretre, decide A Fermo (Italie), le
24 janvier 1904; 72, 478. Frere Arce (Secundo), clerc, dicede a Madrid, le to fi
vrier 19o4 ; 23, 5.
9. M. Giraud (Gustave), pretre, d6cedi A Verviers (Belgique), le 13 f6vrier 19o4; 5o, 3o.
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io. Frire Piva (Jean), coadjuteur, decede a Plaisance (Italie), le z2 fivrier 1904; 78, 51.
i . M. Gillot (Etienne), pritre, decidi a Dax (France), le
15 fevrier 19o4; 86, 58.
12. M. Pagola (Faustin), pretre, d6cdi ia Madrid, le 13 fivrier 1904; 28, 13.
13. M. Klasche (Francois), pritre, dicid&i Theux (Belgique), le 25 f&vrier 1904; 29, 1.
NOS

CHERES S(EURS

Sophie Robles, decddde ta'H6pital de Quito (Equateur) ; 25 ans

d'Age, 6 de vocation.
Nymfa Romo, Maison Saint-Vincent de Quito; 64, 37.
Antonia Thoral, H6tel-Dieu de Clermont, France; 28, 8.
Saturnina Simon, Maison de Chariti de Valdemore, Espagne ;
33, 9.
Maria Aramburu, H6pital de Pontevedra, Espagne; 28, 5.
Maria Patan, H6pital de Jerez, Espagne ; 48, 28.

Pelagie Rakowska, Maison centrale de Varsovie; 68, 51.
Bridget Johnson, Asile des Alienes de Baltimore, Etats-Unis;
69, 47.
Anne Bourduge, Hospice de la Santi, A Rio-de-Janeiro; 54,
35.
Marie Digonnet, H6pital de Chaumont, France; 61, 38.
Eugenie Fildier, Orphelinat de Ia Seyne, France; 51, 28.
Mar•ierite Camadini, Maison centrale de Turin; 6o, 33.
Louise Tasca, Misericorde de Milan; 72, 44.
Assunta Sbaragli, H6pital de Longiano, Italie ; So, 47.
Christine Schneider, Prison de Vigaun, Autriche ; 74, 53.
Thdersia Lutynska, Maison de Chariti Saint-Severin a Paris;
68,47.
Marie Londoz, Maison de Chariti de Bailleul, France ; 64, 35.
Florentine Plourier, Maison de Charite de Bully-Grenay; 73,
46.
Marie Koprivec, H6pital Saint-Jean de Budapest, Hongrie;
22,4.

Marie Schack, Orphelinat de Brinn, Autriche; 52, 32.
Constance Lipinska, Maison centrale de Cracovie; 35, 5.
Marie Crolard, Maison de Charit6 de Valfleury, France; 29, 5.
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Barbe Dubois, Maison de Charite de Chiteau-l'Eveque, France.
87, 65.
Maria Miralda, Maison centrale de Madrid ; 77, 58.
Buenaventura Mills, H6pital d'Aranjuez, Espagne ; 57, 36.
Josefa Urreta, H6pital de Baeza, Espagne; 58, 32.
Carlota Ruiz, Orphelinat de Jerez, Espagne; 73, 52.
Maria Salegui, Maison centrale de Madrid ; a2, I.
Marie Martin, Maison de Charitr Saint-Pierre de Vaise. i Lyon;
70, 46.

Juliana Hofer, H6pital Saint-Jean i Salzhourg; 6o, 34.
Magdalena Haufmann, Maison centrale de Salzbourg; 72, 46.
Agathe Ou, Maison de Jesus-Enfant &Ning-Po, Chine; 66, 17.
Marguerite Casters, Maison de Chariti d'Alcamo, Italie; 76, 57.
Magdalena Hopfgartner, H6pital de Schwarzach, Autriche;
7o, 39.

Marie Condroy, Hopital Saint-Jean-de-Dieu & Santiago, Chili;
88, 64.
Marie Bourbonnais, Maison de Charite de Clichy, France:
85, 66.
Anne Debord, Maison de Charird, paroisse Saint-Joseph, a Limoges, France; 38, i6.
Louise Chabrier, Maison de Charit6 de Saint-Waasst-t-Haut,
France; 61, 34.
Caroline de la Houssaye, Maison de 1'Ecole de Valnenciennes,
France ; 75, 26.
Antonia Piumatti. Maison centrale de Turin ; 65, 44.
Louise Vismara, Maison centrale de Turin;.33, 14.

Dominica Karlucca, H6pital de Segura, Espagne; 33, 7.
Jeanne Ldpine, Orphelinat d'Oullins, France ; 75, 54.
Florence Dauverchain, Maison de Jisus-Enfant de Ning-Po,
Chine; 59, 35.
Marie Lt.-oire, Maison de Charite Saint-Remi, A Bordeaux;
25, 5.
Bridget Mac Gaughran, Asile des Enfants trouvds de SaintLouis, Etats-Unis; 55, 23.
Hippolyte Bondet, Maison de Chariti de Montolieo, France;
79, '3.

Anne Sabardu, Hospice civil de Firminy, France.; 73, 53.
Catherine Doleneic, H6pital militaire.de Budapest; 28, i .
Elisabeth Vallois, Maison de Charit6 d'Ivry, France; 54, 3o.
Marie Tarrit, H6tel-Dieu de Pamiers, France; 61, 39.

Marguerite Boyer, Maison de Charite de Clichy ; 74, 53.
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ILES PHILIPPINES
HISTOIRE. - Les iles Philippines, grand archipel de 1'Oceanie, assez rapprochd de l'Asie orientale, furent decouvertes
par les Espagnols au milieu du seizieme siecle; ils les nommerent ainsi en I'honneur de Philippe II. On dvalue A plus de mille
le nombre des iles grandes ou petites qui forment l'archipel des
Philippines. Leur superficie totale est d'environ 3oo ooo kilometres carris et la population d'a peu pres 9 millions d'habitants.
Les habitants sont, ou de race espagnole ou indigenes; les indigenes sont distinguds en Nigritos, negres qui furent les premiers habitants de l'archipel, en Indondsiens ou Polynesiens de
la Malaisie, enfin en Indios ou Malais catholiques qui. d'apres
leurs dialectes, sont appelds Tagals et habitent le centre de
Lucon principalement, ou Visayas occupant les iles de ce nom
et Cebu.
En 1898, a la suite de la guerre entre les Etats-Unis ct
I'Espagne, les iles Philippines ont et4 proclamdes independantes.
DivISIONS. -

Adiministrativement, les divisions correspondent

a pen pres aux cinq grands groupes d'iles: Lucon, oi est Manille,
capitale de l'Archipel, les iles Visaias, Palouan, Mindanao et
l'archipel de Soulou (lolo). - Il y a depuis 1901, avec l'archeveche, a Maniile, des evichds a Capiz, Cebu, Jaro, Lipa, NuevaCaceres, Nueva-Segovia, Tuguegarao et Zamboango.
ETABLISSEMENTS DE LA CONGREGATION DE LA MISSION existant

ou ayant existe : Manille, Saint-Marcellin; Nueva-Caceres, Cdbu,
Jaro. -

ETABLISSEMENTS

DES

FILLES

les Annales des Dames de la Charite.

DE LA CHARITE : Voyez

ILES PHILIPPINES

(1904)
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Rosalie Baudens, Maison Saint-Vincent de Gand, Belgique ;
8o, 53.
Elisabeth Schober, Maison centrale de Graz; 33, 4.
Euginie Villain, Maison de Chariti de Villepreux, France ;
71, 49Franaoise Rochard, Maison de CharitC de Montolieu ; 64, 41.
Marie Boudon, Maison de Chariti de Montolieu; 78, 55.
Eustasia Arteche, H6pital central de Siville, Espagne; 68, 46.
Dolores Zaragoza, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne;27, 8.
Tomasa Marticorena, H6pital d'Azcoitia, Espagne; 61, 37.
Rosa Pasco, Maison centrale de Madrid; 78, 63.
Dolores Sarobd, H6pital de Sueca, Espagne; 4o, 20.
Maria Gombau, H6pital d'Albacere, Espagne; 75, 52.
Josefa Bonell, H6pital gineral de Madrid; 46, 24.
Palmyre Legers, Maison de Charitd Saint-Jean-Baptiste de
Gand, Belgique; 70, 52.
Jeanne Bertrand, Maison des Sourds-Muets d'Arras, France;
63, 38.
Louise Mott, nee Andrieu, Maison de Charit6 d'Arcueil, France;
86, 35. Marie Begon, Maison de Charite de Valence; 33, it.
Antoinette Couchot, Maison de Charite de Tain, France;
77, 51.
Maria Capone, Asile des Vieillards de Fermo, Italie ; 76, i.
Marie Oberdrifter, H6pital d'El Paso, Etats-Unis; 63, 44.
Adele Giachetti, Maison centrale de Sienne; 53, 24.
Isola Mazzoni, H6pital de Seravezza, Italie; 26, 3.
Virginie Monin, H6pital gdneral de Rethel, France; 70, 49Marie Gripel, H6pital de Pau; 76, 48.
Madeleine Litz, H6pital de Saint-Polten, Autriche; 53, 25.
Sophie 'Renard, Maison de Chariti Saint-Martin, i Troyes;
48,22.

Marie Kovacic, Ecole de Nagy-Komlos, Autriche ; 22, 2.
Marie Baron, Misericorde de Montpellier; 66, 47.
Louise Soulet, Maison de Charit6 Saint-Etienne i Toulouse;
67, 49.
Louise Ghinaglia, Maison centrale de Turin; 25, 4
Elisabeth Silvy, Maison du Patronage de Peronne, France;
74,49.
Francisca Faruria, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne ; 36, 17.
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Catalina Sagastibelza, Maison San Diego de Valdemore, Espagne; 82, 57.
Julie Benard, H6pital militaire de Versailles; 71, 37.
Marie Trevinal, Maison de Charite de Clichy; 76, 4i.
Germaine Collinet, Maison de Charite de Zeitenlik, Turquie
d'Europe ; 89, 64.

Clorinda Beccherucci, Maison centrale de Naples; 63, 39.
Marie Bigot, Maison de Charite de Palerme; 67, 46.
Bernardine Save, Misiricorde de Kouba, Algerie;47, 24.
Catherine Rondil, Maisou des Orphelins i Montpellier; 74, 5z.
Marie Mouton, H6tel-Dieu de Melun; 88, 62.
Rosario Romero, Maison de Charite de Barcelone; 41, to.
Maria Colagrossi, Asile de Morovalle, Espague; 32, 9.
Marie Louison, H6pital d'Angers; 84, 64Adele Frigerio, Maison centrale de Turin; 2a, 5.
Josefa Pallardo, Hospice des Enfants trouves &Avila, Europe;
5o, 24.

Rosa Sans, Maison Saint-Nicolasde Valdemore, Espagne; 73, 49.
Rosa Garrido, Maison centrale de Madrid; 21, 2.
Maria Amiama, H6pital Saint-Jean-de-Dieu i Grenade, Espagne ; 73, 49Eleonore Gabriel, Prison de Vigaun, Autriche ; 57, 24.
Frangoise Wagner, Hospice des Incurables de Vienne, Autriche; 46, 22.

Catherine Huber, H6pital Saint-Jean de Salzbourg, Autriche;
3o, 12.

Marie Vialle, Creche Thiriez de Lille Esquermes; 70, 48.
Rose Lepage, Maison Sainte-Anne de Mont-Saint-Jean, Belgique; 53, 3o.
Climence Chatelain, Misericorde de Lille; 82, 59.
Thirse Zupaneic, H6pital gdndral de Laibach, Autriche ; 41, 8.
Felicie Bellouze, Maison de Charitd de Montolieu ; 76, 48.
Marie Melice, Maison centrale de Madrid; 6o, 41.
Maria Garcia Alzugaray, Hospice des Enfants trouves de Cadix,
Espagne ; 36, i6.
Estefenia Armendariz, Hospice de Cadix, Espagne; 83, 56.
Juana Azarola, Asile Saint-Fernando de Seville, Espagne;
62, 37.
Jeanne Leroy, Maison de Charitd Saint-Midard-la-Glaciere.a
Paris ; 8 , 59.
Louise Doyen, H6pital de Marans, France; 79, 57.
Marie Lefevre, Hospice civil de Treveray, France; 64,43.
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Marie Valette, H6pital de la Charit6 de Langres, France ;
72, 52.

Rose Leux, Maison de Charite de Saint-Michel, Algerie; 77, 54.
Marie Rdvillion, Maison principale a Paris ; 24, 14 mois.

Marie Foligne, Maison principale i Paris; 5i, a1.
Marie Bit, Maison Saint-Seurin a Bordeaux; 67, 37.
Marie Maurin, Maison de Charite de Chiteau-l'Ev&que; 64, 41.
Pauline Maginel, Maison Saint-Vincent a Lyon; 67,42.
Louise Blouin, Maison principale & Paris : 87, 47.
Jeanne Conat, Maison de Charite d'Agen; 63, 41.
Marthe Roll, Maison des Sourds-Muets d'Arras; 28, 4.
Jeanne- Bascourret, H6pital Saint-Jean-de-Dieu & Santiago,
Chili; 66, 42.

Adriana Castillo, Hdpiial de Chillau, Chili; 26, 6.
Augustine Bouchart, H6pital Saint-Francois-de-Borgia

& San-

tiago; 79, 52.

Marie Bizzozero, Maison centrale de Turin; 27, 5.
Genevieve Klaunzuer, Asile de Riedenbourg &Salzbourg, Autriche; 71, 49.

Marianne Sobiech. H6pital general de Leopul, Pologne; 48, 24.
Anne Bezeczky, Prison de Marianostra, Autriche; 3r, 14.
Marianne Slocinska, Maison de Bialykarnien, Pologne; 35, i2.
Marie Power, H6pital dela Chariti dela Nouvelle-Orlians, EtatsUnis; 58, 22.

Virginie Marcad,. Hospice d'Autun, France; 67, 51.
Marie Buhl, Maison des Alienes de Heunannstadt, Autriche;
3o, ii.

LUonie Neau, H6pital de Barbacena, Brisil; 24, 9.
Anne Sacco, H6pital de Folimpoli, Italie; 8o, 58.
Agnes Votele, Prison de Vigaun, Autriche; 24, 2.
Marie Jelen, Asile Saint-Antoine de Vienne, Autriche; 21, 3.
Jacquette Guibert, Santa Casa de Rio-de-Janeiro; 66, 49.
Elisabeth Couderc, Misericorde de Saint-Etienne, France
74, 48.
Marie Huerre, Hospice de Douera, Algerie; 88, 64.
Clarisse Huvet, Maison de Charite de Dieppe, France; 69, 38.
Elisabeth Calmet, Maison de Cbarite de Montolieu; 53, 3o.
Henriette Pontvianne, Hospice de Crecy-en-Ponthieu, France;
64, 42.

Anne Monnier, Maison de Charit6 Saint-Joseph (Parmentier). i
Paris; 73, 48.
Marie Galinier, H6pital civil de Billom, France; 67, 47-

-- 271 -Aline Evennett. Orphelinat Sainte-Therese de Plymouth, Angleterre; 32, 5.
Marguerite Adams, Asile des Alienes de Baltimore, Etats-Unis;
73, 46.
Jeanne d'Aiguillon, H6pital de Bethleemn; 70, 45.
Marie Maugis, H6pital de Pau; 37. 10o.
Alix d'Huart, Maison de la Providence h Ans, Belgique ; 38, i2.
Marie Linbacher, Hospice de Schermberg, Autriche; 3o, io.
Emeteria Perez, Maison San Diego de Valdemore, Espagne;
76, 54Judith Tonghini, H6pital de Segui, Italie; 64,46.
Marie Chevallier, Maison de Charite de Clichy ; 63, 38.
Anne Zinggl, H6pital general de Laibach, Autriche; 72, 44Virginie Buren, H6pital de Ruvo, Italie; 75, 56.
Marie Gommard, H6tel-Dieu de Narbonne, France; 58, 37.
Marie Bissi, Ecole de Massa, Italic; 77, 59Caroline Trono, H6pital d'Intra, Italie; 73, 5o.
Rose Bottau. Maison de Charite de Montolieu; 28, 3.

NOS BIENFAITEURS
M

m e

LA B&RONNE DE GARGAN

Lui C'est le 17 decembre 9go que Dieu a rappel &A
r
ainsi que la circulaire de M. le Superieur gindral du i janvier 1904 en fait mention - Mine la baronne de Gargan,
l'une des insignes bienfaitrices de nos missions.
Nous avons pense repondre aux sentiments de pieuse
gratitude que Jui conserveront a jamais les chefs d'un grand
nombre de nos missions en faisdnt mention a la suite de nos
defunts de cette femme si profonddment chretienne, si
pieuse et si devouie en particulier a revangelisation des
pays infideies.
La Bulletin que la Congregation des Missions dtrangeres
de Paris publie a iusage de tous les fideles sur ses oeuvres
de mission, a eu i'inginieuse pensee et qui n'itait pas tres
eloignde de 'exacte veriti des choses, d'appliquer -la
mort de Mme la baronae de Gargan les touchantes paroles
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prononcies a la mort de Iillustre et si bienfaisante duchesse
d'Aiguillon :
* Pleurez, disait 'orateur, pleurez, pratres. Vousavez perdu 'un des plus beaux ornements de la religion; pleurez,

M!-

LA BAftOIN

DR GCARoN

Insigne bienfaitrice des missions,
d&ddc e Ie 17 d6cembre g193.

pauvres, vous avez vu tarir l'une des plus riches et des
plus abondantes sources des aum6nes de lEurope. Pleurez, sauvages du Canada, captifs de Turin et d'Alger, peuples de-Siam, du Tonkin, de la Chine, de la Cochinchine
et du Japon, si- vous n'avez pas vu votre bienfaitrice,
vous avez senti ses secours durant-sa vie, et vous en-ressentirez la privation dans la suite des annees*•.
i. L'C(Eure des partants, 90o4, p. 57. - Discoursfunebre prononch

par M.'de Brisacier pour la mort de Mme la duchesse d'Aiguillon,
1675
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Les funerailes de Mme la baronne de Gargan eurent

lieu a Florange (Lorraine) oix elle habitait d'ordinaire et
ou elle est morte. L'office fut presidd par le. deligu6 de
Mgr Plveque de Metz. Comme beaucoup d'autres communaues, la famille religieuse de Saint-Vincent-de-Paul tait
representie par plusieurs de ses membres, Missionnaires et
Filles de la Charit6.

GRACES
ATTRIBUEES A LA MEtDAILEK MRACULEUSE

De Cologne-Nippes on nous communique la note suivante:
On reput le 23 octobre xgo, 'dans la maison de SaintVincent a Cologne, un malade dont Fltat paraissait itre
sans espoir, mais ce qui etait pis, l'on pouvait plus craindre
encore pour son Ame- Comme c'est lordinaire chez les
hommes sans religion, ii 6tait toujours mecontent et de
mauvaise humeur.
Touchies d'une tres profonde compassion, les sceurs le
traitaient avec le plus de soin et de douceur possible; elles
le consolaient dans ses souffrances et lui suggeraient doucement de se jeter dans les bras de la divine Providence
pour lui demander pardon de toutes ses offenses. C'etait
peine perdue, le malade rejetait avec mipris leurs prieres
et leurs conseils.
Le medecin lui-meme, bon et pieux catholique, disait un
jour i la superieure : * Pour ce qui regarde ce malade, sa
conversion est impossibl ; si vous fesperez, vous espirez
en vain. v On ne pouvait dire les prieres du matin et du
soir sans Pentendre murmurer et blasphemer le Seigneur.
Malgre cela, nous recitions pour le pauvre malade un
Pater et un Ave en YIhonneur de la Vierge tres pure,
Enfin c'etait le 8 dicembre. Comme d'habitude, les saurs
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distribuerent la midaille miraculeuse aux malades. On
demandait au pauvre patient si lui aussi voulait en accepter une; ce qu'il fit, sans dire une seule parole. Ceci nous

fit plaisir, et nous inspira confiance. Sur ces entrefaites sa
maladie s'aggrava tellement que nous pensions chaque
jour qu'il ne verrait pas le lendemain; mais de reconciliation avec Dieu il n'en voulait rien entendre.
Or, voila qu'une sceur proposa i la superieure de dire
le Memoraredans nos priires pour le salut decette pauvre
ame. Ceci fut adopti, et le soir meme ainsi que les autres
jours nous recitions le a Souvenez-vous * pour notre ma-,
lade. Pen de temps apres la ricitation de cette priere, cette
meme sceur, pleine de confiance en Marie, s'en alla trouver
le malade et, lui rappelant les intirdts de son Ame, lui
demanda s'il voulait mourir dans cetCtat pitoyable. * Nullement, fut sa riponse; faites venir le pretre. N
Celui-ci vint-ans se faire attendre ; le malade se confessa,
requt les derniers sacrements avec des sentiments tres edifiants et au lieu de murmurer et de profirer des blasphemes
comme auparavant, il passa les quatre derniers jours qui
lui restaient encore, dans le calme et le recueillement.
Quand sa fin approchaitet quand on lui demandait s'il pensailt de temps a autre &Dieu, il repondit : A qui penserais-je, autrement, sur cete terre ? a
II mourut avec les noms de Jesus et de Marie sur les
levres.
GRACES
ATTrIBUiES A SAINT VINCENT DE PAUL

La note que nous transcrivons a et6 remise par la maitresse

des novices dont il est question ci-dessous.
En Pannie 1865 Mme Depensier, de Meaux, fut atteinte,
accidentellement, d'un mal au pied droit qui ncessita huit
operations dans respace de quelques mois. Malgr6 les soins
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minutieux, le mal continua A faire de grands progres et It
medecin declara urgente une nouvelle operation, car Ie pied
baignait dans le pus et la vie de la malade etait en danger;
il s'agissait donc de faire cette fois le dCcollement de la
plante du pied, sans toutefois pouvoir repondre de la guerion.
Avant de se decider a cette neuviire opdration, la bonne
mere maitresse des novices, qui soignait cette dame, ellemime, lui suggdra de faire une neuvaine & saint Vincent
de Paul. Elle fut aussit6t commencie, avec grande confiance, par la malade et tout le noviciat, elle se continua
jusqu'au huiti6me jour sans qu'il y eut apparence d'amilioration, le docteur avait pu constater de nouveau la presence du maal et la necessit6 de I'opcration. Sur la demande
qui lui en fut faite, ii voulut bien retarder roperation, ce
qui la faisait coincider avec le dernier jour de la neuvaine.
On redoubla de pri&res et de confiance, une relique de
ce grand saint avait itc posde sur Ie pied malade et l'on
espera quand meme dans son intercession.
Ce n'est pas sans uae grande apprehension que l'on pripara ce qui itait n6cessaire pour roperation au. jour indiqua. Mais lorsque Ie m6decin cet retire le pansement ii vit,
avec une rielle surprise, que le mal avait entierement disparu. II avoua lui-meme que cette guerison venait de plus
puissant qu: lui, et qu'il .n'avait plus rien A faire; il. ne
jugea pas mdme necessaire de faire une nouvelle visite a
cette dame, qui du reste n'eprouvait plus qu'un pen de faiblesse i- son pied malade; elle put des lors commencer a
marcher dans sa chambre et reprit pen de temps apres ses
courses habituelles, remerciant sinc6rement et du plus profond de son coeur le bon saint- Vincent de Paul qui- lui
avait obtenu une si'prompte guirison.
.

.. -_

.

_..

Meaux,. mai 9go3.

Cette personnea v6cu plus de vingtans aprs.sa gudrison.
E I.
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a
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'GUERISON
ATRIBUEE A L'EAU BETNITE DE SAINT VINCENT

Salzbourg.

UIe soear de classe souffrait depuis longtemps de maeux
d'estomac qui finirent par I'empdcher de faire sa classe;
elle fut rappelee a la maison centrale oi elle fut soignee par
le medecin durant des mois entiers, sans eprouver d'amilioration; ne pouvant prendre de nourriture, elle s'affaiblit
tellement qu'elle dut garder le lit; on craignit qu'elle n'eut
un cancer a l'estomac. Un jour elle se. sentit inspirec de
prendre de I'eau binite de saint Vincent, et de faire une
neuvaine a notre bienheureux PNre, lui promettant que si
elle guerissait, elle publierait cette grace dans les Annales
de la Mission. Elle guirit en effet; elle a le bonheur.de
pouvoir faire de nouveau sa classe, et c'est pour accomplir sa promesse qu'elle prie de vouloir bien inserer cet
article dans les Annales.

VARIETES
LA CHART

EiDE SAINT VINCENT DE PAUL;

ADAPTATION AUX

BESOINS DE L'kPOQUE PRESENTE

LETIRE D'ITALIEm.

-

Une Fille de la Charite gui com-

prend. - Un cure de campagne qui ne comprend pas
moins. - Disciples de saint Vincent de Paul.
11 y a quelques jours, j'avais un service a reclamer d'une
bonne Fiile de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul. 11 faut
savoir qu'a Rome elles soot nombreuses et qu'elles sont
aussi vaillantes et aussi intelligentes qu'ailleurs.
i. Ertrait do la.revue la Democratie chrletienne,,mars 90o4.
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Donc la bonne religieuse n'Wtait pas au logis, elle trouinait en ville en quete d'une caution de 200 francs exigee
pour obtenir la gerance d'un commerce de ditaiL Vous
comprenez de suite : ce n'itait pas elle qui briguait la gerance et, comme c'est une fille de Saint-Vincent qui est en
cause, c'est evidemment d'un acte de chariti qu'ii s'agissait.
iEcoutez plut6t.
La petite sceur s'ivertuait depuis longtemps, et autarit
qu'une Fille de )a Chariti peut s'epuiser, s'puisait a soutenir toutte une famille de tr&s honnetes mais tr6s pauvres
gens, pere, mere, enfants, grands et petits. Cela durait
tellement qu'on ne privoyait pas de fin; ie panier de-la
soeur, vous savez ce legendaire panier qui est toujours plein
et toujours vide, avait peine a tenir tete a la situation.
Dans une de ces courses ott les Filles de Saint-Vincent
entendent et voient tant de choses, meme de celles qu'elles
ne voudraient ni voir ni entendre, elle apprit qu'une petite
girance assez lucrative etait a reprendre. a Voila, dit-elle,
mon affaire. * Son candidat, vous Ie devinez de suite, c'tait
le chef de sa pauvre famille. Mais il fallait une'caution de
200oo

francs. Et dame! une Fille de la Chariie n'a pas cela

dans sa tire-lire.
Elle se mit en campagne: an moment oft je venais pour
lui parler, elle etait chez un charitable prilat du Vatican
pour plaider sa cause. En deux jours, i force de petites et
de grosses pieces obtenues un pen de tous les c6tes, elle
ramassa les

200oo

francs. La gerance fut obtenue, la pauvre

famille installe et maintenant tous y vivent, modestement
sans doute, mais joyeusement.Je ne vous dis pas si la petite
soeurestcontente, ni si on la binit dans Ja nouvelle girance.
Pbur elle, elle est allie recommencer ailleurs.

Ce fait me rappelle une autre histoire, interessante aussi:
ii s'agit d'utn simple cure de campagne, prdtre-pieuxz;in-
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struit et surtout charitable. II n'en est pas de plus hospitalier que lui a P'gard de tous ses confreres ; de tous les
aletc irs, c'est A lui qu'ils viennent confier leurs plus
intimes secrets.
Donc ce boa cure, en entrant dans sa paroisse, constata
qu'elle etait surtout habitee par des families pauvres, si
pauvres mime qu'elles dtaient souvent dans l'indigence.
I! avait bien quelques ressources personnelles, mais meme
en les ajoutant a ses revenus de curi, ii n'aurait pu venir
A bout des misdres A soulager. Comment faire ? I adopta
la strategic de celui qui divise l'ennemi pour le battre en
detaiL II prit chaque cas sipar6ment, Frtudia sur place
et Afond. Les conclusions auxquelles ces enquites successives I'amenerent furent tres varies; il constata que dans
telle famille, si le pere avait 1'avance d'un petit capital, il
s'en tirerait de Iui-mime. Le cure trouva done le capital, le
fournit, en enseigna et en dirigea l'emploi, jusqu'I ce que
lapprenti fitdevenu maitre. De cette facon, non seulement
il soulagea une misire qui fft rest6e endimique, mais ii
en empdcha le retour. A une autre famille, il procura une
chevre, a une autre un porc, A fune ou lautre meme une
vache; ailleurs il fit bAtir une maisonnette, ailleurs c'est
un modeste champ dont iI fit a la fois achat et donation.
Partout, ii enseignait et surveillait le bon emploi de ses
gindrositis, jusqu'a ce que cela marchAt tout seul.
Aujourd'hui, c'est-a-dire apres un certain nombre d'anndes, cette paroisse ne compte plus un seul pauvre; une
certaine aisance est meme entree dans plusieurs minages.

Ne semble-t-il pas que de ces deux faits il y a moyen de
retirer une legon tris opportune et tr4s importante? Sans
doute ii y a ce que j'appellerai les recrues necessaires de
la'bienfaisance; c'est cette categoric de gens que la nature
n'a pas assez outillis on que le malheur a trop desempards
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pour qu'ils puissent jamais s'en tirer par eux-memes. A
I'dgard de cette catdgorie, il faudra toujours ,pratiquer
Paum6ne pure et simple A la vieille'faqon.
II y a ensuite ceux qu'on appelle les professionnels de la
mendici6, c'est-a-dire les pauvres qui ne sont pauvres que
parce qu'ils sont paresseux.
Ceux-lk, nos feuvres devraient, autant que possible, les
biffer de leurs listes.
Mais il y a aujourd'hui beaucoup de pauvres du genre do
gerant de la soeur et des peres de famille da curdE N'y
aurait-il pas lieu, dans la pratique actuelle de laum6ne, de
cherhera faire disparaitre la cause de la misere plurAt que
d'en soulager indefiniment les retours ?
La situation cre par la question ouvriere et par le
capitalisme a multiplid dans une effrayante proportion les
cas de pauvreti o4 un petit capital en nature ou en argent,
bien place et bien surveill6 quant i son premier usage, releverait d'un seul coup des families entiires. Pourquoi nos
conferences de Saint-Vincent-de-Paul nes'efforceraient-elles
pas de pratiquer aussi de cette faon la: bienfaisance et
laum6ne?

En son temps, saint Vincent de .Paul fut tout ce qu'il ya
de plus novateur dans 1'exercice de la charite. L'institution
meme des Filles de la Charite, de ces vaillantes et ferventes
religieuses, qui ne sont pas canoniquement des religieuses,
et qui surtout ne sont pas du tout beguines, et que le saint
envoyait parmi le monde, fut une vraie revolution dansles
idees de ce temps-li. On ne concevait pas qu'une jeune fille
vouee au bon Dieu put etre ailleurs qu'au fond d'un cloitre.
It n'y a pas on siecle que, dans des pays res catholiques, la
vue des Filles de Saint-Vincent-de-Paul passant dans Ia rue
faiait encore scandale.
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II est bien certain que si saint Vincent revenait aujourd'hui, il serait, en vertumnme de son ardente cbaritd, un des
plus avances dans radaptation de szs institutions aux necessi;es crees par la question ouvrikre, tele qu'elle se.pose en
fait au d4but de cc vingtieme siecle. 11 serait le premier a
priconiser les moyensles plus savants er les plus modernesde
parer aux dangers que cette question cre pour les ames, et
de soulager les nicessitis qu'elle eagendre powr les corps.
La ROMAIN.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
. ,23. On trouvera dans le Bulletin de la Societ. de 'histoire de
Paris et de rile de France (ann6e 9go3, p. 44-x55) des renseignements.inedits et tres interessants publi6s'par M. L. Britaudeau, C.
M., sur I'Union du prieurw de Saint-La•are-les-Paris a la CongregaSioe des pritres de la Mission fondle par saint Vincent de Padl
(i63o- 562). M. Britaudeaus fait connaitre une piece inedite qui est
comme Ie fi conducteur i travers les nigociations qui eurent lieu i
ce sujet; c'est la requite prdsent&e par saint Vincent de Paul
(8avril 1659), pour obtenir la fulmination de tlnterinement de la
bulle pontificale &Equum
reputamus unissant Saint-Lazare a la Mission.
Une enquete prealable i cette union avait du Etre faite. M. Bretaudeau cite la tt6s importante deposition faite par M. Charles de
Rochechouart, abbe de Moutiers-Saint-Jeaa, oi sont decrites les
nombreuses oeuvres qui se faisaient alors & Saint-Lazare.

224. Vade mecum para parrocos de Indios Quichuas
(Vade-mecum pour les cures des Indiens Quichoas), par
M. Jean Grimm, pretre de la Mission (lazariste). Fribourgen-Brisgau, Herder, 9go3. Un vol. in-8 de c.LxIu-732
pages.
C'est sur les instances de Mgr I'archevique de Quito que ce manuel
religieux a &tccompose, et avec son approbation qu'il a 6t6 public.
- Au P6rou et dans PEquateur la langue des Indiens est designd
sons le nom de Quichoa; les dialectes en sont fort diffErents.
Dej M. Grimm, lazariste, professeur au grand seminaire de Quito,
avait public en 1896 une grammaire de la langue quichoa parlee
par des milliers d'indieas dans la republique de l'Equateur; ces
Indiens ne comprennent pas d'autre idiome. Aujourd'hui, pour
aider les pretres char•is du soin des paroisses habitees par eux,
M. Jean Grimm a compos6 le manuel que nous mentionnons et
oi ''on a sous les mains une foule d'utiles renseignements : des
notions de catechisme, des pri~res, quelques meditations, des cantiques, etc. - Ces diverses pieces en quichoa sont accompagnees du
texte espagnol ou du teste latin en regard.
255. Signalons le Monthly Magazine, la Revue mensuelle comme
nous dirions en frJnnais, publie pour le paroisses de Saint-Vincentde-Paul et de I'nmmacutle-Conception i Germantown, Philadelphie
(Pensylvanie), par les pr6tres de la Mission qui ont hl charge de ces
paroisses. Ctte revue en est au huitieme volume, probablement &
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sa huiticme anne. C'est un bulletin paroissial fort utile et fort int6reasant, analogue & ceux des eglises paroissiales de Saint-Vincentde-Paul AChicago, de Saint-Jean-Baptiste a Brooklyn, dirigees aussi

par les Lzaristes.

226. Pequeno cancioneiro; obra da Santa-Infancia, conselho de Lisboa. Lisboa, 90o4.
Pour les rdunions de la pieuse association de la Sainte-Enfance,
M. Bernardin Barros-Gomes, pr4tre de la Mission, a publid un recucil
de gracieux cantiques qui contribueront i rendre populaire cette
wuvre intressante.ll y a.: t des textes portugais d'origine; 2* et c'est
la partie Ia plusabondante, une imitation portugaise et accommodation des textes frangais; 3* enfin la traduction libre d'une pi&ceallemande.- Dansce recueil une bonne part revient i M. Barros-Gomez,
c'est-a-dire dans la premiere panie, Ie numero 2; dans la seconde
panie, les numeros i, a, 3, 4, 5, 6, 8, 9, to, ij, 13; enfin, dans la
troisieme partie, Ie numero w. - Prochainement M. Barros-Gomes
publiera la musique de ces cantiques.

227. Orafiofunebre de S. S. Leao XIII, par Pereira da
Silva, C. M. Funchal, g194. In-8.
Cette oraison fundbre du grand pape Ldon XIII a &t6prononcee
dans la cathidrale de Funchal, ile de Mad-re, en presence de Mgr
leveque, par M. Pereira, professeur au s6minaire. Elle montre dans
un rdsumn biographique Ie grand r6le de Leon XIII.

228. Al istenes dletre torekvo lelek imadsagos Konyve
irta Schiller Ferenc{, missiotarsasagi aidolopap (la;arista)
(Manuel de pri6res, par Frangois Schiller, pretre de la
Mission [lazariste]). Budapest, Nyomasa, 19o4. Un vol.
in-r2 de628 pages (en hongrois).
Ce livre est destin ia seconder l'action du pretre pendant le temps
des missions, et ensuite i la continuer. 11 contient des instructions
pour recevoir convenablement et fructueusement les sacrements; il
reoferme aussi un assez grand nombre de pieuses pridres. Les instructions sont surtout tirees de saint Eranfois de-Sales et de saint
Alphonse de Liguori. On no pouvait puiser i des sources plus suaves
et plus sares.

229. Exercices de chinois parle, suivis d'un vocabulaire
et d'appendices. Pekin, imprimerie des Lazaristes, PE-tang,

;go3. Un vol. in-I

de 34o pages.
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C'etait I'ap6tre saint Paul qui so filicitaiten a'adressantaux Corinthiens de ce qu'il pouvait leur parler en leur langue. I ajoutait a Quelques mots - ildisaitcinq moss - de cette langue, quand je
vous annonce 1'Evangile, me sont bien plus precieur que dix mille
que je pourrais dire dans mon propre idiome. * (I Cor. , , 18.)
Mgr Favier, le tres digneAveque de Pekin, pense "demime, et redirait volontiers les memes paroles. Et il vient, pour etre utile i-es
missionnaires, d'dditer le manuel pratique dont nous avoos transcrit
le titre. Un de ses missionnaires, M. D6hus, y a aussi apportd ses
soins. - Voici quelques mots de la Pr6face :
...
-... Avec ces exercices et te vocabulaire qui suit, on poet des les
premiers ours dire quelques mots; en un mojs, ai on a appris ua
exercice par jour, on peut s'exprimer de faoon a faire comprendre
suffisamment sa penose. Ds lors tout devient agr6able, c'est le moment de commencer I'dtude du chinois avec son lettre.
Peut-itre un temps viendra-t-il ou I'on reussira a* romaniser a
l'criture chinoise et i en rendre la lecture.vrpiment praticable aux
Europdens. D'ici ia, il faut apprendre A parler avec eux leur langue,
et le livre de Mgr Favier est tres precieux A ce point de vue.-

23o. A novena in honor of the glorious martyr, blessed
J.-G. Perboyre, C. M. New-Orleans, Finney, 166, Royal
Street.
Dans ie but de -r6pondre i la devotion des fiddles qui lui t6moi
gnent; on pent le dire, on tous pays un. grande confiance et-une
grande ven6ration, on. a deux Vies en anglais du bienheureuxJ!eapGabriel Perboyre, 'une publice a Dublii en 1874. l'autre publiee a
la Nouvelle-Orlians en 1894. Nous avons aujourd'hui sons les yeux
une neuvaine ep l'honneur du Bienheureux; on y trouve quelques
priires indiquies, et quelques pieuses t courtes considerations sur
Ie serviteur de Dieu: c'est la juste mesure. Ainsi, saassurcharger 1i
pie6 des fid6ies, on lentretientet on-lad<veloppe. :
-.
231; Les Regles et Constitutions pour les Sawrs de rlnioint cAtienI (Paris, Thiboust, ,704: in-,z) dans une interessante preface
indiquaient le role important do saint Vincent dans la fondatioh de
cettepeiuse assocition due ea la trqs vertreusedanie Marie Lumague
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Plk d4uat foissaint.Vincvnt,.de Paul allgtua dans ses confdreices
'exemple de la charite et des vertus i1de Mme Polallio'n.tli'e fotii
une premiire communaute dites des Filles de la Providence. Abeljr
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duite et son assistance, retire u4
Uraa'.nombre:d'ona6tes.filesdu
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p"ril de se perdre: ce qui est connu de tout Paris., C'est a cela
que sappliqua la premiere communaut6, et, sur celte-ci s'en greffa
une autre, cetle doe. Union chretienneaux debuts de laq ucle presida
encore saint Vincent de.Paul (Ibid., Preface,:p. vi). Sur le r6le de
saiatt Vincent en ces circonstances on pent consulter outre Iouvrage
contcmporain que nous avons mentionni, l'Histoire. de la Congregation de rPUion chretienne de Fontenay-le-Comte, par M. l'abbi
Teillet (Fontenay-le-Comte, imp. Gouraud, i898; in-8,), et la vie de
Mme Polaillon, par I'abbe Collin.

232. Le Tresor 4e l'humiliti, d'aprbs saint Vincent de
S
ar J.-M. A., missionnaire apostolique. Abbeville,
Paili.t. In-32, T29 pages.
De cc gracieux petit volume, nous n'avons qu'i redire ce que nous
vons ecrit avec b1oge sur I'ouvrage analogue, le Tresor de la
soufrance, d'apres saint Vincent de PaIl.

2?3. Petites visites & la tres sainte Vierge; la Divine
Consolatrice, par J.-M. A., missionnaire apostolique.
Paris, librairie Saint-Paul, rue Cassette, 6. In-32.
En cet elegant petit volume sont contenustrenteetun chapitres,visitesi la sainte Vierge, et chaquevisitea la forme d'un pieux dialogue
entre Marie et l'me. Le second titre indique 1'esprit general de ce
travail: inspirer aux affligis une particuliere confiance envers Marie.

234. L'Alunno del Santuario guidato nelle sacre ordinaoioni. Opera tradotta dal francese, dal sac. Pietro de
Amicis, C. M. Torino, 9gor. Un vol. in-1.
C'est une traduction faite par M. de Amicis du livre de M.Chabrand,
vicaire gu6nral et sup6rieur du e6minaire de Gap. Cet excellent ouvrage a et6 publi6 sons ce titre Explication du Pontifical romain B
l'usage des ordinands, pr6cedd de quelques notions sur le sacrenment
de I'ordre el suivi de quatorze meditations pour la retraite preparatoire (Paris, Bray; in-i2 de 415 pagcs).-Le traducteur a remplace les
meditations par des renseignements liturgiques sur les ceremonies
de 'ordination.

-- 235. R1 mese della Vergine Immacolata della Medaglia miracolosa, Chieri, casa della Missione, 1903. In-i8.
beaucqup de choses idiCet ouvitge,. crit ena italien, renfcrr.i
fiantes. Au point de vue historique, peut-6tre faudra-t-il, quand
devra paraitr e ne nouvelle edition, qn revoir un peu les details.
Par xemple, la page 4, est raconti un fait que killustre h6ros mis
en scene a dementi: c'est de notori•publiqus. Meme les journaux
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catholiques 'ont constati: g Si cela etait vrai, a-t-il r6pondu, dans
les dernikres anndes de sa vie, i an pr6tre qui etait venu I'interroger
sur Ie fait en question, i'en serais hburcux; mais je dois i Ia rvritE
de declarer que cela ne m'cst jamais arrivi. 9 Voyez 1'Univers.
L'auteurdont nous mentionnons ici Pouvrage ct dont nous ianorons le nom pourra alleguerqu'il n'a fait que reproduire cc qu'ila
trouveimpriim ailleurs. Cest uneexcuse sans doute; mais, avouonsle, elle est insuffisante.
Que peuvent penser les lecteurs de ces histoires picuses, que
doivent penser, mrme des enfants, lorsqu'ils s'apcrcoivent qu'oa
Icur pr6sente avec desinvolture des collections de rcits, dont on a
droit de se demander si cela est jamais arrive? L'Eglise s'en est emue
et 1'on congoit que Lion XIII, dans la dernicre Constitution asr is
publication des livres. ait probib6 par une loi gndrale d'imprimer'
les livres de religion qui sent anonymes. Ccs pieux auteurs veulent
ainsi proieger leur humilit- court-cile de grands risques? - II serait autremeat raisonnable et important, pour l'honneur de rFglise,
que ces icrivains, en donnant leur nom, acceptassent un peu la responsabilit6 de ce qu'ils publient au compte de la religion.
236. Deji I'on avail, en langue famande, la trduction de Yexcellent
ouvrage, ecrit par M. Ansart, sous ce titre : 'Esprit desaint Vincent
de Paul (1849). GrAce a M. Van Hoonaker, le distingue professeur de
I'Universiti de Louvain, nous possedions une biographic en la mnme
langue de Louise de Marillac (Malines, 1891; in-i8). Aujourd'hui on
nous preseate aussi en famand une Vie de saint Vincent.de Paul
(Bruges, Desclte, 190go2). C'est la traduction du premier livre d'Abelly
(partie biographique) sur saint Vincent de Paul. Nous ignorons a
qui nous sommes redevables de cette utile t intdressante publication; elle est accompagne6 de notes sur Ie c6t6 contemporain des
oeuvres de saint Vincent : que l'auteur de cette traduction veuille
bien recevoir ici nos f6licitations et nos remerciements. Ce livre
trouvera certainement un excellent accueil dans les pays de langue
flamande.
237. Personnellement animi d'une grande devotion enrers saint
Vincent de Paul, et vicaire & Clichy ox le souvenir de saint Vincent,
qui fut cure de la paroisse, est particuliirement entretenu, M. l'abbe
Daniel-Marie Fontaine a compose un Mois de Marie de saint Vincent
de Paul (Paris, Amat, 9go3; un vol. in-s8 de x44 pages, ave;
gravures).
M. A. Fiat, supdrieur general de la Congregation de la Mission
fond6e par saint Vincent de Paul, a adressi A 'auteur Ia Icttre suivante :
a Monsieur l'Abbk,
a Votre Mois de Marie ne se recommande pas seulement par son
titre. Le fondement en eat des plus solides.

-e Vous ne pouvie -pas-trouver de parole plus autorisde que celle.
du grand pape LUon XIII ni de doctrine plus:s re, plus suave, plus
pratique que celle de saint Vincent de Paul sur os vertus chritiennes. L'un et 'autre vous out fourni pourchaque. jour une lecture
dtlicieuse et vous y avez ajout~des exemples bien choisis tendant i
recommander la recitation -d saint rosaire et le recours plein de
confiance & l'immaculde Marie.
* Puisse votre travail contribuer & augmenter parmi nous la d6votion i Pimmaculde Marie et a nous assurer i'efficacite de sa prot-ction dans les besoins presents
SJe demeure en son amour, Monsieur TAbbd, votre- tout divout
serviteur,

A. FiAT, Sutprieur gniral, t

238. Dans rouvrage : Notre-Dame-de-l'~pine, so histoire, sont
pdlerinage (Chilons-sur-Marae, Martin, 9gor; in-i2), soot publides
ies notes recueillies par M. le chadoine Puiseux, aum6nier du college
de Chilons. Elles compl6tent, sur plusieurs points, l'ouvrage de
M. J.-A. Barat, publi6 sur ie mame sujet et presque avec le mime
litre (Chilons, 1877; in-i8). On eft fait plaisir au lecteur erudit en
mettant i la fia de l'ouvrage les documents auxquels il est fait allusion
dans le courant do volume, et qui rappellent soit l'origine du ptlerinage avec I'dvenement miraculeux que la tradition fixe aux premieres annees du quinzieme siccle (p. 7), soit les diveloppements
de 'oeuvre et la construction de la splendide eglise dont une similigravure orne Ie volume compose par M. le chanoine Puiseux. Ce
furent lea Minimes qui, pendant de longues annees, furent charges
de co pelerinage, et qui lui donnirent sa splendeur (t624-1725). L'auteur dit que a en 1725, P'veque de Chilons, voulant pourvoir &P'entretiest de sea clercs, unit au seminaire la cure de l'Epine oa il installa
deux pretres en residence (p.83). Ilconstatequ'en z632,sousle nouvel
autel 6rige dans Ie sanctuaire, 'une des pierres porte cette inscription: LouisClaude de I'Epmie, cr, esc, seig' de rEpine, ma pose le
i3 juin 163 . M. Louis Desprb, supr du siminaire de Chdilos, et
M. Patice Journeau, cure dudit lieu (p. 29). Le sdminaire de ChaIons etait alors dirig6 par les pretres de la Mission ou Lazaristes; ils
avaient depuis rt75 la charge de la cure de Notre-Dame-de-f.pine, et
M. Louis Despres et M. Patrice Journeaux appartenaient tous deux i
la congrdgation fondde par saint Vincent de PauL
P.-S. - Depuis que nous avons 6crit ces lignes, nous avons eu
entre les mains deux nouveaux volumes intitulds Notre-Dame-dI'Epine; l'u est de M. E. Misset (Paris, Honor6 Champion, ipo2;
in-8) ; I'autre est une reponse i M. Misset par M. l'abb6 Pannet
(Chalons-sur-Marne, impr. Martin, i9o3; in-8). On le voit, c'est une
polemique qui est engag6e.
239. Notice sur la seur CEdtheriie Labouri, Fille de

laQCharitA, par Un pritre de al Mission. Paris, rue du
Bac; 140.o

Ur volume in-32.

anual do piedoso leyita para o uso dos Seminarios.do Brail. Paris, Bric~n, rue de Tournon, 19, 1902.
Un vol. in-8.
0

C_ Wieauel et didi au stmipaire de Ceara et porte l'Imprimnatur
de Mgr 1'eDvque de Foralezza. 11est &criten por•gais. L'auteure.st
M•,, imon (Jules),°supirieur du senmiaire de Fortalezza, Pouvrage
nous paraitcontenir des reaseignaments trcs utiles aux seminaristes.

Le- Gdrant : C. SCHrYER.

I•Op. J. Da• alin, APris.
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MAPPIMONDE

Paquebots

I

LIS

DISTANCES PROPORTIONNELLES

DUREE DE QUELQUES VOYAGES
I. De Paris
-

au Havre, trois heures.
a Nantes, pour Saint-Nazaire, sept heures.
a La Rochelle, pour La Pallice, sept heures.
i Bordeaux, pour Pauillac, dix heures.
a Marseille, douze heures.

II. Du Havre a New-York, six jours.
I II. De Saint-Nazaire, par Fort-de-France AColon, vingt jours.
a Colon, Panama, vingt-deux jours.
par LaHavane Ve'ra-Cruz,dix-huitjours.
IV. De La Pallice-La-Rochelle a Rio-de-Janeiro, seize jours.
h Valparaiso, trente-trois jours.
V. De Pauillac, par Pernambouc (ou Recife), i Buenos-Ayres,
vingt-trois jours.
VI. De Marseille a
a
a
i
a
-

a

Oran, quarante et une heures.
Alger, vingt-six heures.
P hilippeville, quarante-quatre heures.
Bizerte, trente-deux heures.
Tunis, quarante et une heures.
Didgo-Suarez (Madagascar), vingt jours.

en Australie, Nouvelle-Caledonie, trente-sept
jours.

a Chang-Hal, en Chine, trente-deux jours.
VII. Par le transsibirien, de Paris en Chine, dix-huit jours.

LE'PATRONAGE
DE

SAINT VINCENT DE PAUL

~

SAINT VINCENT DE PAUL
Stiiue de marbre blanc, A Saint-Pierre de Rome. Sculpture de Bracci, dix-huitieme

sile. - Extrait de Saint Vincent de Past a sa mission sociale, par A. Loth,
pablie par Dumoulin,

A Paris.

FRANCE
LE PATRONAGE DE SAINT VINCENT DE PAUL
30

DISCOURS PRONONC.

DEEMBRE

A LA CHAPELLE -DE LA MAISON-MERE DES

FILLES DK LA CHARITt, A PARIS, PAR M. ALFRED MILON, PRBTRR
-1

DE LA MISSION

.

Levavi oculos meos... uade veniet
auxilium mihi. - J'ai leve les yeux,
regardant d'oi me.viendra le secours.
.(Ps. cxx, x.)
MES TRiS CHERES S(EURS,

I. Je ne disconviendrai pasde la justesse de cette parole
dite par Bossuet que a c'est Pintirit qui'donne un patron •
(2" Sermon pour rAmnonciation). II est grand le besoin que
nous ressentons d'etre aides, et nous levons les yeux autour
de nous pour voir si quelquCun parait incline A nous tendre la main ; celui-la, si nous le trouvons, nous I'invoquerons, nous lui rendrons nos hommages comme A notre
protecteur; nous nous dirons volontiers ses clients, comme
pn s'exprimaitdans
lancienne Rome, et nous.1'appellerons

notre Patron.
David, dont je vous ai citi les paroles- dans mon texte,
disait,: a J'ai levi mes yeux vers les montagnes, levavi oculosmeos in monies, pour voir qui viendra a mon aide. C'est
x. Nous avions rguni par la pensee ces quelques consid6rations
pour en faire un chapitre des LETruRES DES FETES que nous avons
publiees de temps i autre dans les Annales. Les circonstances nous
ayant aniensL en faire un discours, nous laissons a ces reflexions la
forme oratoire sous laquelle eMes ont deji-et- utilisees.
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plus haut, que nous levons notre regard, 'est au del
pour y chercher appui et pour y trouver un efficace patronage.
Des patrons celestes nous en avions deja, je le sais; djai
nous celdbrions dans la liturgie la fete du Patronage de la
sainte Vierge, et celle du Patronage de saint Joseph sur
PEglise tout entiere. Mais n'avions-nous pas un titre particulier A r6clamer la protection et le patronage de saint
Vincent de Paul, nous specialement qui nous efforoons de
remplir notre ame de son esprit, et qui devouons notre vie
ici-bas a continuer ses euvres? L'Eglise avait autorise
d'autres families religieuses a cel6brer liturgiquement Ie
patronage de leur fondateur et plre, les Minimes a celdbrer le Patronage de saint Francois de Paule, la tres
ancienne famille ben6dictine a cdlbrer le Patronage de
saint Benoit. Une faveur liturgique semblable a eti sollicitee pour la double famille de Saint-Vincent-dc-Paul:
Rome nous Pa accordde. En voici le decret :
*

POUR LA CONGkiGATION
r
D

LA MISSION

a Dans le but de favoriser Pextension du culte et de la
devotion a saint Vincent de Paul,-Pere et Fondateur de
la Congregation de la Mission et des Filles de la Charite,
Patron special de routes les oeuvres de chariti, le Tres
Reverend M. Antoine Fiat, Supdrieur de ladite Congrigation, a fait d'humbles instances aupres de Notre Tres
Saint-Prre le pape Pie X, pour obtenir que dans les egli.
ses et chapelles de la Congregation de la Mission et des
Filles de la Charite, une fete pat dtre celebree en lhonneur
du Patronage de saint Vincent de Paul, et cela tons les ans,
le o2decembre, avec office et messe propres, dans la forme
humblementsoumise a l'approbation du Siege Apostolique,
pareille fete ayant etd accordee a d'autres ordres et congregations en I'honneur de leurs saints Fondateurs.
a L'~ninentissime et Rdvdreadissime cardinal Vincent
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Vannutelli, eveque de Prineste, ponent et rapporteur de la
Cause, proposa, selon 1'usage, cet office et cette messe dans
1'assemblde ordinaire de ia Sacrie Congregation des Rites,
rdunie au Vatican A la date donnie ci-dessous. Les Eminentissimes et Rev6rendissimes Peres, proposes A la garde
des saints Rites, apres avoir milrement pese tous les details
de la question, et avoir entendu le R. P. D. Alexandre
Verde, Promoteur de la Foi, ont decidi de ripondre':
a Accord6, et confi a 'Eminentissime Ponent et an Promot teur de la Foi. & i" septembre 9go3.
c Rapport ayant d•tfait de cette ddcision par lesoussign6,
secritaire de la Sacr6e Congregation des Rites, A Notre
Trts Saint-PEre, Sa Saintet6 a ratifid la sentence de la Sacrde
Congregation. Elle a daigqn approuver 1'office et la messe
propres, donnas ci-dessous, revus et corriges, et elle a
accord6 la fete du Patronage de saint Vincent pour le
o2ddcembre sous le rite double majeur, dans toutes les
iglises et oratoires de la Congregation de la Mission et des
Filles de la Charite,en observant les rubriques, nonobstant
toute clause contraire. - Donni le 7 septembre 9go3.
Tel est notre privilege.
Et maintenant, je veux rechercher avec vous, mes sceurs,
pour nous instruire ensemble et nous encourager, comment
saint Vincent de Paul est notre patron. Et d'abord, I~
nom a lui sea le nom de leur chef on de leur fondateur
est souvent une designation et un honneur, une force quelquefois, a certains groupements d'hommes: je dirai que
nous nous reclamons, nous, du nom de saint Vincent de
Paul et que nous tenons cela comme un particulier honneur pour nous. Secondement, I'esprit dans lequel a 6t6
concue une doctrine ou dans lequel un mouvement s'est
cr6, importe grandement, car c'est dans cet esprit-la que
doit s'entendre cette doctrine et se continuer ce mouvement par ceux qui en sont les vrais et fidlles disciples-:
aussi, je rappellerai que, puisque saint Vincent de Paul
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est proclami notre patron, ii le sera surtout, si pour
continuer ses euvres, comme nous Ie souhaitons tons,
nous nous pinetrons de son esprit. Enfin, lui, de son
c6ti, puisqu'il est notre patron, n'oubliera pas le r6le glorieux et bienfaisant attache a ce titre; et si nous 'invoquons, comme tel, n'en doutez pas, du haut du ciel il fera
descendre sur nous son secours et les marques speciales de
sa protection.
Nous nous reclamons done premierement du nom de
saint Vincent de Paul, secondement de son esprit, troisikmement de sa celeste protection parce qu'il est notre patron
special: telles soot les trois pensies que je me propose
d'expliquer.
Daigne Dieu, par I'intercession de Marie a qui saint
Vincent de Paul avait voue une tendre et assidue devotion,
nous aider.
II. Les noms sans doute ne sont qu'un signe, un symbole, mais parce qu'ils sowt un symbole, i!s portent sur
eux comme un rejaillissement de la grandeur ou de la vertu
de ceux qu'ils servent t designer.. Aussi voyez pour notre
Dieu : parce que Dieu est. incomparablement grand, non
est alius sicut Deus joster (Ps.), son nom est incomparablement honore ;'en sorte que le profaner est un blaspheme,
et le louer, c'est, comme s'exprime saint Paul, a faire flichir
toit genou au ciel, sur la terre et dans les enfers * (Philip.,
1, 1to), ut in nomine Jesu omne genu flectatur celestium,
terrestrium, et inferorum. Que dis-je : le prononcer? It
suffit qu'on rappell le nom de Jehovah ou Ie nom de
Jesus pour que le front de tout fidole s'incline. Avez-vous
remarqud dans nos cantiques sacres certe invitation :
a Louez, enfants de Dieu, fiddles, louez le Seigneur, louez
-son nom : Laudate pueri Dominum, laudate nomen Do:mini * (Ps. cxa)?. Et alors, pr4tez 'oreille et regardez.
SPr4tez 'oreille, et vousektendrez la foule rCpondre et accla-
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mer le nom de son Dieu : Sit nomen Domini benedictum,
rCpond-elle. Que le nom du Seigneur soit bini, et qu'il le
soit maintenant et dans les sic!es des siecles : exhoc nunc
et usque in seculum I Et puis, regardez : c'est comme sur
nos sillons quand les bls y sont encore debout: lorsque sur
eux passe la brise, on voit la tite des epis qui s'incline; la
moisson tout entiere ondule et ne se releve qu'a mesure
que ce souffle du vent qui la rafraichit et la feconde s'dloigne: ainsi pendant qu'on prononce le nom de Jesus, on
qu'on chante le verset A la louange du nom de notre Dieu,
on voit, dans les vastes nefs de nos dglises, le front des
croyants quise penche; lafoules'incline comme si un souffle du ciel passait en ce moment sur elle, et elle ne se releve
que quand la louange de ce nom adorable vient d'expirer
sur les I~vres des croyants. 0 Dieu, que votre nom est
admirable sur toute la terre : Quam admirabile est nomes
tuum in universa terra 1(Ps. vii, 2.)
Or, de meme que les verus des saints sont une participation de la sainteti essentielle et des vertus de Dieu, ainsi,
j'aime A penser que leur nom a quelque participation a la
grandeur et la puissance du nom de leur createur et de
leur Dieu. a C'est en votre nom, disaient les ap6tres a JesusChrist, que nous avons chasse les demons et accompli des
prodiges 9 ; et j'aime, dans l'histoire de la sainte Eglise, A
lire ces ricits o& I'on voit, an nom aussi des serviteurs et
des lus de Dieu, le demon s'enfuir du corps des possedis,
on les miracles s'accomplir. Ce nom de ses serviteurs d'elite
et de ses amis n'est-il pas doux A I'oreille deDieu ? et n'estil pas naturel que, quand par leur nom on menace l'enfer
on qu'on implore le ciel, on soit particulierement et plus
promptement exauce?
Et si, a cause de l1 participation des saints a la vertu
de Dieu, leur nom lui-meme participe h la vertu et a la
ben•diction attachee an nom divin, mes soeurs, il me semble que nous avons le droit de penser cela en particulier
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du nom de saint Vincent de Paul. - Cet homme de Dieu
faisait profession i la suite de l'Ap6tre de ne- penser que
comme Jesus-Christ pensait, de n'aimer que ce que
Jdsus-Christ aimait, de n'agir que comme Jesus-Christ agissait. Oui, il ressemblait i Dieu : aussi quiconque prononce
son nom provoque le meme echo que celui qui prononce
le nom lui-meme de Dieu. Si nous demandons, en effet,
ce que c'est que Dieu, l'ap6tre saint Jean nous repond:
SDieu est Charit6 : Deus charitas est. (I Joan;, iv, 8.)
Or, si je demande autour de moi ce que c'tait que Vincent de Paul, le ciel semblablement repond en nous
renvoyant comme un icho affaibli sans doute, mais fidele
et tres doux, la meme parole: Charitas est; Vincent de
Paul, c'tait la Charit ; et la terre redit, par la voix de l'histoire ou par I'acclamation des foules d'aujourd'hui:a Vin-- Oh! le beau nom
cent de Paul, c'itait la Charit!
vraiment que celui qui evoque un echo si semblable a celui
du nom de notre Dieu: Charitas est; et qu'il est bon
d'avoir, devant les anges et devant les hommes, pour patron
un saint dont le nom est si honorable I
Nous le maintiendrons sur notre banniere ce nom de
Vincent de Paul; nous en serons fiers et il nous portera
bonheur. Vous avez 6t6 des vierges vraiment sages et vraiment bien avisees, mes scours, en faisant entrer ce nom
dans votre propre appellation et en vous appelant a Filles
de la CharitE de saint Vincent de Paul a. Le saint ne pouvait pas ividemment vous donner lui-meme ce nom: de
son vivant il n'etait pas canonis6; vous ravez pris pour
completer celui qu'il vous avait donnd, et vous avez bien
fait.
Aussi voyez comme, a I'envi, les communautes qui ont
surgi depuis un siecle ont choisi le patronage de ce. nom et
Pont ecrit sur leur banniere: de nombreuses associations de
femmes charitables en France, en Italie, en Allemagne,
en Autriche, voulant partager au moins par le nom votre
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honorable filiation, se sont appeldes a Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul *. Une communauti de prdtres est nde au sicle
qui vient de finir, l'ombre du tombeau de notre bienhenreux pre ; les pritres oat tena As'appeler Freres de SaintVincent-de-Paul. Et cette immense association d'hommes du
monde, desireux de protiger et de couronner leur foi par
leurs ceuvres de devouement, quand avec Ozanam, ici, i
Paris, ils voulurent s'organiser en Confirences, c'est le patron que nous avions qu'ils ont eux aussi choisi. A l'heure
presente les Conferences sont 6tablies dans tons les pays
du monde. Chez les peuples de PAmirique, parmi les nations de rAfrique et de PAsie, dans les iles lointaines de
POceanie leur banniare, comme la v6tre, comme la n6tr,
flotte et elle porte le nom de saint Vincent de Paul.
O nom bWni, et nom -

nous pouvons le dire -

sym-

pathique a tous. Oui, sympathique a tons.
Dans tout ordre dechoses, philosophie, arts, civilisation,
des icoles s'dtablissent, des partis ou des camps, en quelque
sorte, se creent et affichent le nom de lear chef et de leur
patron. En philosophie I'un se riclamait du nom d'Aristote
et lautre de celui de.Platon: cela suffisaitsouventpourqu'ils
ne pussent pas s'entendre. En religion hmeme, ii y a eu des
partis: du temps de saint Paul, Fun, disait FAp6tre, est du
parti d'Apollo, Pautre du parti de Cephas; et I'Ap6tre le
regrettair, car c'6tait une source de dissension. Nous avons
nous aussi un nom dont nous nous r6clam'ns, le nom d'ua
homme dont nous sommes les fils, lesdisciples, les clients;
mais, par une b6nidiction spdciale de Dieu, il advient que
ce nom, loin de nous sparer de qui que ce soit, nous unit,
A quelque classe sociale que nous nous adressions. Euxmemes, les philosophes du dernier sicle, avaient salui en
Vincent un a bienfaiteur de lhumanitd x, comme ils s'exprimaient; les puissants le regardent au moins comme un-de
ces hommes dont le nom et la bonti domptent les foules
an jour redout• de leur colere; la Fille de la Chariti, aux
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jodirs de guerre on de r6volution, panseýavec i'amour d'une
seur les blesses des deux partis sur le champ de bataille
on dans les rues ensanglanties. Et en nos jours ot le peuple s'empare graduellement de la puissance, reconnaissant
en Vincent de Paul I'humble origine dont celui-ci faisait
hautement profession, sa bont6 populaire, sa traditionnelle
intervention en faveur de ceux qui travaillent et qui souffrent. ce nom, il me semble, lui plait aussi. - Filicizonsnous done d'etre groupes sous le patronage de saint Vincent de Paul, et soyons heureux de pouvoir nous reclamer
de son nom.
C'est beaucoup deja: j'ai a vous dire plus encore. J'ajoute
que, puisqu'il est notre patron, il ne nous suffira pas de
nous abriter sous son nom, c'est de son esprit que nous
nous inspirerons.
III. Que nous servirait quand nous devrons rendre compte
de notre vie, de nous eirecouverts du nom de saint Vincent
de Paul si nous n'avions pas eu son esprit ? Cela rappellerait la scene que Jesus-Christ lui-mime a dicrite dans
1'Evangile, lorsque, au jour du jugement, des hommes
viendront et lui diront : a Nous voici : est-ce que nous
n'avons pas prache en votre nom, est-ce que en votre nour
nous n'avons pas chassi les ddmons ; est-ce que en votre
nom nous.n'avons pas accompli des prodiges? Et dicent :
Nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo ejecimus dzemonia et in nomine tuo virtutes multasfecimus ? a
Et le Sauveur leur repondra : c Je ne vous connais pas:
Non novi vos. . (Matth., vu, az.) D'o4 viendra cela? De ceci,
qu'ils se servaient du nom du Christ, mais qu'ils etaient
6trangersison esprit: a Vous ne savez, disait-il Aque!quesuns, de quel esprit vous tes: Nescitis cujus spiritusestis. a
J'espere qu'il n'en sera pas de la sorte pour nous, quand
ayant i nous prisenter devant Dieu, nous recourrons AVincent de Paul, notre celeste avocat et patron. Le priant de
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nous introduire aupres du Roi eternel, nous lui dirons:

a Vous savez bien, 6 Vincent de Paul, j'ai portd votre
nom. En votre nom, missionnaire de votre famille religieuse, j'ai prech6 et j'ai evangelise a; ou bien: a En votre
nom, Fille de la Charite, j'ai soigne les malades, visite les
pauvres, instruit lesenfants. a Messieurs, mes chores sceurs,
j'ai confiance que Vincent de Paul ne nous dira pas alors :

a Je ne vous connais pas 7 ; j'ai la confiance qu'au contraire, voyant en nous ses fils, voyant en vous ses filles, lui,
notre pere , voyant en nous tous ses clients, lui, notre patron, il nous prendra par la main et nous introduira aupres
de notre commun Seigneur et Dieu, en disant : a Je vous
les presente, ce sont vraiment mes enfants.
II nous faut cet esprit: c Si quelqu'un, disait l'ap6tre
saint Paul, n'a pas l'esprit du Christ, il n'est pas du Christ :
Si quis Spiritum Christinon habet, hie non est ejus. * (Rom.,
vmi, 9.) Je dirai, en appliquant ce principe general du christianisme a ce qui nous concerne-: Si quelqu'un n'a pas
l'esprit de saint Vincent de Paul, qu'il ne pretende pas 6tre
de saint Vincent de Paul.
Ah ! l'esprit de saint Vincent de Paul, ce que nous appelons quelquefois 1'esprit primitif de sa famille, c'est-h-dire,
pour cette famille religieuse, Pesprit de son fondateur et de
son pere, que cela est important, Messieurs ! que cela est
important, mes sceurs! Aussi, je veux m'arrdter un pen plus
longuement sur cette matiere.
Cest la, si nous y prenons garde, ce qui doit etre 'objet
de notre incessante et de notre plus vive sollicitude. - On
n'est pas disciple, on n'est pas filsde saint Vincent de Paul
par cela seul qu'on est dans la famille de saint Vincent de
Paul: Non omnes qui ex Israelsunt israelite sunt (Rom.,
ix, 6); on n'est pas disciple, on n'est pas enfant de saint
Vincent de Paul par cela seul qu'on babite unedemeureau
fronton de laquelle est son nom ou son image: ces sym boles
materiels ne suffisent pas A. Itablir notre pere. a La chair
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elle-meme ne sert de rien, disait Jesus-Christ: Caro non
prodest quidquam ; c'est par la communication de lesprit
qu'on participe la vie: Spiritus est qui viviftcat. * (Joan.,
iv, 64.)

Eh bien, ii est des choses qui sont tres estimables, mais
qu'il ne faut cependant pas confondre avec resprit, et surtout qu'il ne faut pas substituer Al'esprit.
Les observances, d'abord; certes, celles surtout qui sont
d'origine primitive sont saintes, et ii lesfaut respecter. Elles
sont l'icorce qui prot6ge la save, et le prophete fait voir
l'imprudence et le malheur de celui qui arrache l'6corce de
rarbre: a ii l'a arrach6e P, dit-il : ficum decorticavit,
nudans spoliavit earn et projecit (Joel, 1,7), et 'arbre en
pdrira. Cependant l'corce
;n'est pas la seve, et les pratiques primitives sont distinctes du primitif et implrissable
esprit. L'ecorce est necessaire, mais elle se renouvelle,
elle se modifie; elle doit meme s'itendre a mesure que
I'arbregrandit : si elle dtait immuable, elle ne le protegerait pas, elle l'toufferait dans son etreinte. L'esprit, lui,
ne change jamais !
Je dirai plus. L'esprit, ce ne sont pas meme les regles :
on peut observer materiellement les regles, et tout en faisant
cela, s'abstenir paresseusement de faire les c uvres, et finir
alors par laisser pirir 1'esprit. Malheur encore, puis-je dire,
a qui ditruit les regles d'un institut, malheur i qui y fait
!es br6ches. Les r6gles sont comme les rives du fleuve,
comme les digues sagement et habilement construites,
pour que s'ecoulent entre leurs bords les eaux qui repandront la feconditd sur leur parcours : criminelle serait la
main qui romprait ces digues ou ces rives : les eaux qui
tout AFheure ripandaient la feconditi ne tarderaient pas L
s'dpancher au hasard, elles submergeraient et ruineraient
les pays auxquels sagement distribues elles, '-ssent donne
la richesse et la vie. Malheur i qui dtruiraitles r6gles d'ua
institut : i y prdparerait les ravages et la sterilitd. Mais
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enfin, les rives et les digues qui contiennent leau f6conde
ne sont pas l'eau elle-meme : et lon a vu des rives parfaitement conservies, alors que le fleuve n'avait plus qu'un lit
dessichi. Les regles qui dirigent l'activitd et contiennent
l'esprit d'un institut ne sont pas cet esprit. Je puis dire que
1'esprit les anime et les domine.
Vous avez une parole d'or que vous connaissez bien,
mes smeurs, dans les Conferences de saint Vincent ; et si
aujourd'hui pour soigner un malade on pour une autre
oeuvre de Finstitut vous ne pouvez pas observer votre regle
comme vous aviez fait hier, saint Vincent de Paul vous a
laisse cette lumineuse et prdcieuse parole que £ vous quittez
alors Dieu pour Dieu a. Cette parole, vous la redites, vous
l'appliquez, c'est tres bien : vous avez modifi l'application
de la r4gle; vous avez garde I'esprit qui ne doit jamais
ni s'omettre ni s'altirer.
Ah I l'esprit ! mes sceurs, l'esprit dont vivait saint Vincent de Paul, nous ticherons d'en vivre comme il en vivait
lui-meme. Que je voudrais vous donner une haute idee de
cet esprit! II domine les observances, it plane sur les
regles. J'ai le droit de Iajouter: it est plus grand que
nos voeux eux-memes ou plut6t il en est PAme. Profaner
les vases sacrs, les patcnes et les calices de nos autels est
un crime et un horrible sacril6ge : violer ses voeux, pour
une Ame consacree an Seigneur, c'est un sacrilege et c'est un
crime aussi, qui doit arracherdes larmes. Et j'ajoute cependant que, plus que la littrale formule de ces veux, nous
devons en estimer et en poursuivre resprit. - Quand a
'autel ma main tremblaute de respect prend le calice d'or,
je me souviens qu'il est consacrd par les pontifes et je le
traite avec une unique vneration; mais quand je pense
que tout a I'heure ii va contenir le sang du Christ, quand
un instant apres je le contemple contenant avec ce sang
sacri I'Ame et la divinit6 de mon Sauveur, ah ! le calice d'or
ne cesse pas de m'4tre lui-mmme singulierement saint: mais

-

282 -

combien ma pensee s'eleve en contemplant le sang divin,
le trisor infini qui y est contenu. Ainsi nos voeux: comme
des vases consacres ils sont saints; mais 1'esprit qu'ils contiennent : esprit de chariti, de charite surnaturelle, de surnaturql devouement, esprit de saint Vincent de Paul qui
n'estqu'une participation l'esprit de Jesus-Christ, combien cela m'est plus pricieux encore !
Nous observeroos done la lettre autant que nous le pourrons, mais nous savons que c'est 'esprit qui donne la vie.
Nous garderons nqs pratiquescomme on garde l'corce bienfaisante qui protege la vie des arbres; nous garderons nos
regles si prudentes et si sages comme on maintient les rives
entre lesquelles s'dcoulent les eaux fecondes d'un fleuve;
nos vmex nous seront sacres coimme le sont les calices qu'on

place sur les autels et daas les tabernacles; mais resprit de
notre pere sera, lui, comme la seve qui circule sous I'corce,
comme I'eau feconde qui coule entre les rives, comme le
sang du Christ dont se remplissent nos calices consacris.
Nous lisons dans Isaie qu'un jour Dien disaish Jacob:
S0 Jacob, mon serviteur,.ecoute; toi que j'ai choisi. Audi
Jacob serve meus; et Isfael quem elegi. C'est moi qui t'ai
formd autrefois et qui t'ai toujours aide. Ne crains pas; je
repandrai mon esprit sur ta race et ma benediction sur ta
famille entiere. Noli timere : effundam spiritum meum super semen tuum, et benedictionen meam super stirpem tuam. D
(Is., xciv, 3.) Et je dis a mon tour : Seigneur, comme vers
Jacob, tournez-vous done vers Vincent de'Paul, mon pere;
et dites-lui : 0 Vincent, mon serviteur, Audi, serve meus;
toi dont j'ai formi le cceur et en qui jai verse mon esprit,
ne crains pas, cet esprit je continuerai de le verser sur ta
race, sur toute ta fantille; il descendra comme une benediction : Efundam spiritum meum super semen tuum et
benedictionem meam super stirpem tuam.
Et maintenant, cet esprit, je n'ai pas besoin de vous
dire en quel motil se rdsume. Vous me dites vous-memes,
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ce mot c'est celui de Charitd, c'est celui de ddiouement.
Oui, Vincent de Paul, certes, dtait humble; certes,
ii 6tait amant de la pinitence et de 1'austirit.- Sa foi
etait profonde, son espirance invincible; mais il y a une
vertu plus grande que ces vertus-li et qui etait aussi plus
grande en lui: Manent ides,spes, caritas,major autem horum est caritas (I Cor., xi, i 3).Par-dessus toutes les vertus
il y avait en lui la charite. L'homme de la divine chariti,
voila son nom, et ce nom indique son esprit : encore enfant, en lui se traduit deji la tendresse de coeur par les
aum6nesque fait ce petit berger; et ses panegyristes mettent
vokoties sur s.es Ivres le paroles dai saint, de I'ancieane
Loi (Job., xxxt, 18): Ab infantiamea mecum crevit miseratio, et de utero matris mea egressa est mecum. 11 grandit,
et sa vie se depense dans la charitd; son biographe et son
contemporain a pu 6crire ces lignes : c Jamais avares on
ambitieux n'ont menag6 les occasions d'accroitre leurs biens
on leurs bonneurs, comme Vincent cellesde faire du bien a
son prochain. a (ABELLY.) Au ciel enfin, chaque saint a son

aureole; or, j'aime ce mot de la liturgie : Caritas aptat
capiticoronam qui nous montre saint Vincent de Paul ayant
i jamais pour aurdole la chariti (Offic. propr.;Hymn.). Voili la gloire. voila l'ame de notre celeste patron et pere,
voila son esprit; et je vous redirais volontiers, mes soeurs,
la parole que vous connaissez bien : Par-dessus tout, ayez,
comme Vincent de Paul, dans vos coeurs, le divouement et
la chariti, Super omnia autem charitatem kabete (Saint
Paul).
IV. Et pour vous montrer davantage ce que c'est que
l'esprit auquel nous devons participer, vous rappellerai-je
quel est le r6le et aussi quelles sont les qualites de cette
charitd telle que nous devons rentendre, et qui constitue
cet esprit? Je crois que cela est opportun.
II ne s'agit pas de cette charitd, incomplete en un sens, et
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parfois un peu dipricide de nos jours parce qu'elle a itd, et
bien a tort, restreinte au sens d- la pratique de l'aum6ne;
non, il s'agit de la grande, de la divine charit6 : car, il faut
bien nous le rappeler, il n'y a qu'une seule venu de charite :
c'est la mdme charite qui embrasse Dieu, et qui, redescendant de lui, enveloppe ses fils, nos freres, les hommes parmi
lesquels nous vivons et nous fait ainsi les aimer : la voilA,
la charit6.
/
Et jevoudrais bien, d'unmot, venger aussi cette trs noble
charite dans le rdle qu'elle doit remplir. Vous en avez peutetre entenda dire quelque chose en passant, mes scurs;
vous le savez certainement, - vous, Messieurs. Plus d'un
parmi ceux qui, dans notre sociktd tourmentie et imparfaitement dtablie, recherchent le remede A ce douloureux itat,
prononcent avec quelque d6dain le nom de la charitd; quand
ils discutent le moyen de retablir la paix sociale, c'est A la
justice qu'ils en appellent : elle doit, diseni-ils, avoir la
premiere place. - Mon Dieu, dans un seas, ils ont raison,
et je puis dire que je suis des leurs. Je suis des leurs, parce
que j'adhere a P•vidence ; je suis des leurs, parce que
j'adhere &la doctrine de saint Vincent de Paul, et que ce
grand homme, qui savait apprcier, j'espre, la charit6 et qui
savait la pratiquer,icrivait a run de ses missionnaires cette
remarquable parole e qu'il n'y a point de Chariti qui ne soit
accompagnde de Justice (Lettre
L
du 17 juin I640). J'ai appris de saint Thomas d'Aquin que la justice passe, en effet,
la premiere en un sens; en ce sens qu'elle doit aller d'abord
ecarter les obstacles: removetprohibens. Etl'illustre docteur
etablissant le r6le de I'une et de 'autre vertu, de la Justice
et de la Chariti, quand il s'agit d'amener le regne de la paix
dans la societd, crivait avec sa precision habituelle : a La
Justice procure la paix indireciement en tant que faisantpayer a chacun sa dette, elle dcarte ce qui fait obstacle; mais
I'obstacle icartd, c'est la Charit6 qui, directement et par son
euvre propre, produit la paix, car c'est 'amourqui unit les
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cours. P (Summa theol., II, 11, q. xxix, a. 3, ad 3 1.) Cette
doctrine me plait, et il m'est agriable de constater que, disciple de la chariti, A aucun titre je n'ai a abandonner mon
drapeau.Et j'aime cette constatation, non pas de pure impression ou simplement religieuse, mais scientifique et fort
juste, et que je vous cite : a L'tude des questions sociales
ne pouvait manquer de commencer on de finir par I'etude
des fondements memes de la societe, et bien vite 1'on s'est
aperqu que ces fondements etaient l'amour du proehain.
Sans lui une sociite ne pent ni s'etablir ni surtout durer. *
(Etude sur la Charite d'apres .saint Thomas d'Aquin 2.) Voili quel est le r6le de la chariti.
Et maintenant que nous savons ce qu'est ceite charite et
quel est son r61e, nous Pentendrons, je vous prie, dans
'esprit de saint Vincent de Paul: Notre charite comme
celle de saint Vincent de Paul doit dere d'abord surna
turelle et non pas purement humaine; elle doit ensuite
etre active comme celle de l'homme de Dieu; elle doit 6tre
enfin ingenieuse et adaptie aux besoins de I~poque et du
milieu ot l'on est comme fut celle de Vincent a la recherche
de toutes les miseres pour les guerir.
Ah c'est peut-etre a Pheure prisente ce dont les hommes
etrangers a la religion voudraient le plus se passer: la chariti surnaturelle, la charite chritienne, la charite telle que
1'entendait saint Vincent de Paul. Et pourtant cette chariti surnaturelle est nicessaire. KLes. pauvres, disait saint
Vincent de Paul, n'ont presque pas la figure de personnes.raisonnables, tant ils sont grossiers et terrestres; mais
tournons la medaille, et qu'il fait bon les voir si nous les

considirons en Dieu et dans restime que Jesus-Christ en
ajaite. n (An.LLY, Vie, liv. HI, ch. In,p. 17.) Voila I'ana. Pax eat opus Justitic indirecte, in quantum scillicet remoret
prohibens; sed est opus charitatis drecte, quia secundum propriam
rationem pacem causat. Est enim amor visvaitiva.
2. Dans la revue la Dimocratie clhrtienne, juiUet 190o, p. 93o.
19
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lysedu surnaturel amour: a Ils n'ont presque pas la figure
humaine i, disait saint Vincent de Paul ; cest vrai du pauvre convert de haillons et de plaies, et c'est vrai aussi de
tant d'autres pauvres, fussent-ils vetus de pourpre ou de
sole, mais dont Forgueil a diformi la physionomie interieure, ou dont le coeur est peut-4tre un cloaque de vice.
Et pourtant, il faut aimer ces gens, car a sans ramour la
socijti n'est pas possible ,. Comment faire? J'ecoute; et afin
d'aimer et d'arriver a me divouer pour ces freres couverts
de la l&pre de leur chair ou de la lepre de leur ame, j'attends
une parole d'encouragement. Tout ce qu'on peut me dire
au pointde vue naturel, c'est que c'est la mon semblable P!
Cette parole est juste, puisque ceux dont il s'agit et moi,
nous sommes des hommes ; mais parfois elle ne mane pas
bien loin, je vous assure. En effet, si mes yeux voient leur
chair qui tombe en lambeaux, ou si mon esprit connait peut4tre la laideur on les vices de leur Ame, c'est le casde redire
le mot de saint Vincent de Paul: a Us n'ont presque pas la
figure humaine. a Mais, mettez-y la vie surnaturelle; avec
Vincent de Paul, souvenez-vous que la filiation de Dieu
est en vos freres, mdme degrades par le mal et a qui Dieu,
s'ils le veulent, s'apprdte A pardonnet; souvenez-vous que
la grace de Jesus-Christ est en leur ame on qu'elle pent y
descendre; que, s'ils le veulent, ils seront avec nous les
heritiers du royaume des cieux, et avec Vincent de Paul
vous vous ecrierez : • Oh I qu'il fait beau les voir, si nous
les considerons en Dieu et dans l'estime que Jesus-Christ
en a faite! a Alors, comme je l'ai lu dans la Vie de sainte
Elisabeth de Hongrie, la fille des rois baise avec amour les
plaies d'un 16preux; alors, vous, mes sceurs, vous partez
pour aller jusqu'aux extrimitds du monde chercher ces
inconnus, sachani d'avance que vous pourrez les aimer;
la charit6 de Notre-Seigneur Jisus-Christ et les vues de la
foi sont seules capables de soutenir ces sentiments, et
Vincent.de Paul avait raison de n'y voir d'appui suffisant
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que dans la chariti surnaturelle. II faut que ce soit a v6tre

Surnaturelle dans son origine et dans ces vues, cette charit6, selon 'esprit de saint Vincent de Paul, doit aussi tre
active et laborieuse. Se ddvouer, c'itait la vie de ce grand
homme, c'tait sa passion, c'est la son esprit dont nous
devons nous remplir.
Se devouer, c'est sacrifier son repos, c'est faire abnigation
de la reconnaissance et aimer ardemment * aux dipens de

ses bras et a la sueur de son front ., comme s'exprimait
saint Vincent. - Un jour, il avait riuni des femmes du
monde; il leur parlait de devouement, de sacrifice, et,
quand elles se sdparcrent, Lune d'elles disait aux autres, reN'est-il pas vrai que
prenant un mot de I'Evangile :
nous sentions nos cceurs bruler dans nos poitrines, pendant que M. Vincent nous parlait ! a C'est que Vincent de
Paul avait pratique lEvangile, ii avait embrasd lui-mame
son coeur au contact du cour de Jesus-Christ disant: a Je
suis venu apporter le feu sur la terre et que disiri-je sinon
qu'il embrase le monde? a Qui ne reconnait le feu de la
charitd ?... Et cette charitd intrepide, cette charitd devoude

deviennent son esprit dont il vit, dont il aspire a faire vivre
I'Ame de ses enfants: pour ses fils il ne comprend pas, s'ils
peuvent agir, rinactivit : « Si nous avions, s'ecriait-il un
jour, une 6tincelle de ce feu sacre qui embrasait le coeur de
Jdsus-Christ, demeurerions-nous les bras croisds et delaisserions-nous ceux que nous pouvons assister ? ( Vie, t. III.)
Et un autre jour, il disait, s'adressant encore A ses fils :
, Si un pretre de la Mission dtair reduit a mendier son
pain, et Acoucher au coin d'une haie, et qu'on lui demandit: Pauvre pretre de la Mission, qui t'a riduit a cette
extrdmit6 ? quel bonheur de pouvoir rdpondre : C'est la
charite! a (Ibid., t. III, p. i53.) Voila comment il entendait
la chariti pour nous. Et pourvous, mes soeurs, il me semble le voir, apres avoir fondd votre communautd, s'approcher des levres ou plut6t s'incliner sur le cceur de fap6tre
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saint Paul pour y recueillir cette nergique et ardente parole
dont il va faire votre devise : LA cHArrmI
DE JgSUS-CuHIST
NOUS PRESS (i~Cor., v, t4). Allez, mes filles, devait-il

dire a vos premieres compagnes, allez, vous dit-il aujourd'hui par ma voix, allez vaillamment, puisque c'est la charite de Jesus-Christ qui vous presse: CharitasChristiurget
vos! Allez jusque sur les plus lointains rivages, vous le
pouvez, car la charit4 de Jesus-Christ vous presse Allez
panser toutes les plaies et endurer vous-memes, s'il le faut,
toutes les souffrances : la charite de Jesus-Christ vous
presse! Allez, aujourd'hui, demain, toujours, car toujours
ce sera votre devise: la charie de Jsus-Christ vous presse,
Charitas Christiarget nos !Voili comment saint Vincent
de Paul eatendait la charite, voili quel etait son esprit.
Charite, disais-je enfi, non seulement courageuse, mais
encore industrieuse et remarquablement pleine d'opportuniti.. Comme les nations s'attribuent aujourd'hui, ainsi
que I'on s'exprime, des £ spheres d'influence » dans les
limites desquelles elles se proposent d'exercer specialement
leur action, Vincent de Paul estimait aussi que la Providence lui avait tracd sa sphere d'influence, c'est-a-dire le
milieu dans lequel lui et les siens devaient developper
leur activite : c'etaient tous ceux qui ont besoin d'dtre
aides, et plus ils ont besoin d'etre aides, plus its sont
ses clients; c'est IA sa sphere, c'est sur ce terrain qu'il se
tiendra, et sur lequel aussi de toute facon ii se divouera.
Non seulement il ne s'y refuse a rien, mais il est comme
aux aguets, en quelque sorte, des occasions de secourir ses
clients.
Aussi dans son office liturgique on lit cette belle et
remarquable parole: Nullum fuit calamitatis genus cui
paterne non occurrerit,il ne surgissait pas de son temps
une calamite ou une mistre sans qu'il se levAt aussit6t
pour aller la soulager et, s'il itair possible, la guirir. La
leson de son Office liturgique esquissant une inumeration,
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mentionne les captifs de Barbaric et les petits enfants trouv6s, les enfants incorrigibles, les religieuses dispersdes, les
femmes dechues et les jeunes filles exposdes au peril, les
galdriens, les malades sans nombre, les ouvriers invalides,
les soldats dans les camps, les populations disoldes par la
guerre, les communautes religieuses, le clerge surtout si
abandonne alors dans les campagnes. En v6ritd, nullum
fait calamitatis genus cui non occurrerit.
Et notons-le : en face de besoins nouveaux it s'inginiait a irouver de nouveaux remedes. Ce fut un des caracteres de son action et une de ses gloires, quand les temps et
les besoins changeaient, de changer, parfois audacicusement,
avec eux. On s'aperjoit, par exemple, que le monde est
moins sensible aux choses religieuses et aux intidrts surnaturels, et que, depuis le protestantisme, il faut davantage
par les moyens materiels se frayer un chemin pour faire
accepter les biens spiriuels; qu'k cela ne tienne: ii le fera,
se rappelant que le Sauveur, lui aussi, mit par la mi.ricorde, avait nourri matiriellement les foules avant de les
evangeliser; et la bulle de sa canonisation le constatera et
Pen louera: Animarum salutem expetens, corporum etiam
egestatibas consulere non omittebat, ut per temporalia subsidia carnales homines ad Deum attraheret (n° 25 ; Vie,
t. I, p. 45 r

-

Autre exemple : ce sera vous-memes, mes

soeurs. Vincent de Paul regardant moins ce qui s'est fait
avant lui que ce qui est necessaire autour de lui, vous
appelle; et au lieu de vous abriter derriere les cloires,
comme on I'avait fait jusqu'alors, itose ce que saint Francois de Sales, a c6td de lui, avait renonce a menerjusqu'au
bout: il declare nettement que vous n'aurez a pour monastere que les maisons des malades, pour chapelle I'eglise de
la paroisse, pour cloitre les rues de la ville ou les salles des
h6pitaux, pour cl6ture I'obdissance, pour grille la crainte
de Dieu et pous.-voile la sainte modestie a. Aussi je comprends et je trouve juste la parole qu'on a jcrite : a En son
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temps, saint Vincent de Paul fut tout ce qu'il y avait de
plus novateur dans iexercice de la charite.
Voila quel
fur notre pere, voilk quel est notre patron. Notre rkgle de
conduite n'est pas pricisiment de a faire ce qu'il a fait v,
car plusieurs des miseres qu'il a si vaillamment secourues

ont, grace a Dieu, cesse d'exister; mais il est de ces misnres qui oat pris une forme nouvelle; d'autres ont surgi: le
devoir de ses disciples c'est de Afaire comme il a fait :nullum fuit calamitatis genus cui paterne non occurrerit;
c'est de nous ingenier a son exemple pour chercher et pour
appliquer les remedes opportuns; c'est, autrement dit, de
faire ce qu'aujourd'hui, nous n'en pouvons douter, il ferait
s'il vivait A notre place : il me semble que voilk son esprit.
Surnaturelle, divouee, apostoliquement industrieuse,
telle me parait donc etre la charite qui constitue Pesprit
mdme de saint Vincent de Paul, cet esprit qui est la grande
chose pour nous. - Dans un de ses plus beaux traitis, saint
Alphonse de Liguori, parlant de la ncessiti de la priere
pour tous les chritiens, disait : a II n'y a rien que les prddicateurs dans leurs discours, les icrivains dans leurs
livres, les directeurs d'Ames au confessionnal doiyent tant
leur recommander que la priere ! * Et moi, parlant non
plus aux chretiens en gendral, mais a ceux qui se rclament
du beau titre d'enfants et de clients de saint Vincent de
Paul, A ceux qui se sont places sous son patronage, ii me
semble que j'ai le droit de dire a mon tour : Non, il n'est
riet qu'ils doivent autant s'attacher A recueillir et dans les
discours qu'ils entendent, et dans les livres qu'ils lisent, et
dans les avis qu'ils regoivent au tribunal de la penitence,
que les exhortations au devouement et A la charite, puisque
c'est IA esprit meme. de saint Vincent de Paul. De cette
charit6 comme de celle du Sauveur je puis dire que c'est
par elle qu'on reconnaitra si vous etes ses disciples : In hoc
cognoscent onmes quiadiscipuli mei estis,..; on reconnaitra qu'il est votre patron et votre pOre, si vous vous appli-
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quez i continuer son inginieuse, sa gindreuse, sa surnaturelle chariti, c'est-a-dire i participer i son esprit.
Alors vous pouvez compter, troisiemement, sur la spi•
ciale protection que, comme votre patron, il itendra sur
vous du haut des cieux ; c'est ce qui me reste a ajouter.
Pour vous le rappeler quelques paroles me suffiront.
V. Parlant de Louise de Marillac aux Filles de la Charitd, quelques jours apris la mort de cette hdroique servante
de Dieu, Vincent de Paul leur disait : a Vous avez une
bonne mere au ciel, qui priepour vous, mes filles ; c'itait
certain. Et maintenant qu'il est, lui aussi, au del, croyezvous, mes soeurs, que saint Vincent de Paul ne prie pas
aussi pour vous, qu'il ne prie pas pour nous? a Quand une
mere oublierait ses enfants, disait Dieu aux Hdbreux autrefois, moi je ne vous oublierai pas. a (Is., xLix, I5.) Soyez
tranquilles, mes sceurs, votre bonne mere ne vous oublie
pas au ciel, et votre pare, saint Vincent, non plus. II a iti
proclami notre special patron :nous devons le prier avec
confiance.
On a dit bien des fois que la grace ne ditruit pas la
nature, mais qn'elle la perfectionne : la gioire du ciel
est comme la grace, c'en est I'epanouissement. Or, vous
savez si, sur cette terre, saint Vincent aimait ses filles et ses
fils; vous savez s'il leur portait inir&t. Si 'un d'eux quittait sa vocation, il semblait au serviteur de Dieu, disait-il,
a qu'on lui arrachait les entrailles a. Au ciel, son amour
n'est pas moins tendre et nous avons le droit d'ajouter qu'il
est plus puissant.
On emploie quelquefois cette formule an sujet des avocats de la terre ; on dit de certains d'entre eux a qu'ils ont
l'oreille des juges a, en ce sens qu'ils sont habituellement
ecouzis avec bienveillance et que les juges sont disposes A
acquiescer i leurs demandes : cela vient de leurs qualitds,
de leur reputation, on encore de leur communaut6 de pen-
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s6es avec les juges. Mes sceurs, quand nous voulons obtenir quclque grice, allons avec confiance au tr6ne ou Dieu
distribue ses bienfaits: adeamus cumfiducia ad thronum

gratia. En saint Vincent de Paul nous avons, pres de ce
tribunal ou de ce tr6ne, un avocat qui doit etre aimi du
cdlesteJuge et etre ecouti favorablement dans les requtes
qu'il presentera pour ses clients. C'est, disions-nous tout
i I'heure, une sympathie naturelle, un accord habituel
de pensies qui crient surtout cette entente implicite entre
ceLui qui plaide, qui supplie et celui qui va rendre la sentence. Or, vraiment, quand je pense que ce Seigneur et
Juge, c'est celui dont la caracteristique propre est la chariti
et la misericorde : Deus cujus proprium est misereri semper et parcere, celui qui, sur cette terre, ne pouvait voir
les foules souffrir sans etre attendri sur lles : Videns Jesus
turbas misertus est eis quia erant vezati et jacentes sicut
oves non habentes pastorem; quand je me reprisente ainsi
le Juge, alors, je me mets a penser que notre avocat et notre
patron celeste, Vincent de Paul, qui avait uncoeur si semblable a celui de ce divin Juge et Sauveur, doit avoir un
acces particulierement favorable et qu'il y a lieu de nous
rdjouir d'avoir prs :de Dieu un pareil protecteur, intercesseur et patron.
Et l'experience montre, en effet, combien favorablement
il est entendu an ciel, avec quelle efficaciti il sollicite ce
pour quoi nous recourons A lui. Dans le ddtail de la vie,
que de grAces, que de miracles meme ont itc obtenus par
son intermediaire : secours de l'me et secours du corps,
en particulier pour ses enfants! Un homme, jeune encore,
au temps de sa formation religieuse, est tourmentd par des
peines interieures qui compromettent sasantd et mdme sa
raison: rien n'yavait fait, ni conseils, ni raisonnements;on
l'envoie prier A Paris aupres des reliques de saint Vincent,
et la paix et la lumiere renaissent enson esprit (Notices sur
les Prdtres de la Mission, " sdrie, t. IV, p. i58).
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Au tombeau du saint les maladies du corps, elies aussi,
sont gueries: qu'on lise le procks de. sa beatification et de sa
canonisation,. on y voit les prodiges se succider : tant6t
c'est un aveugle qui recouvre subitement la vue, tant6t un
paralytique qui se releve, ou bien un malade que les mddecins ont declar irremissiblement perdu et qui recouvre
tout a coup la plenitude de la santi (MAYnaD, Saint Vincent de Paul, t. IV, p. 383 et suiv.).
Et ce ne soot Ii que des graces particulieres etindividuelles ; ce ne soot, pourrait-on dire, que des ombres et des
symboles de graces invisibles et plus grandes, de grAces
plus genirales aussi, que Vincentde Paulobtient pour ceux
qui I'invoquent, pour les oeuvres qui s'abritent sous sa bannitre.
Des orages passent tour A tour sur diverses parties du
monde ct 4prouvent les enfants de Dieu, aujourd'hui dans
un pays, demain dans un autre. ls tremblent alors; nous
tremblons nous, aujourd'hui, mes seurs. Courage cependant, nous serons exauces si nous levoos les yeux vers le
protecteur et le patron que nous avons au ciel: Levavi
eculos meos in montes wnde veniat auxilium mihi. Vincent
de Paul, de son vivant, ne se refusait i entendre aucune
priere, i secourir aucune misere pour laquelle on se recommandait a lui : maintenant qu'il est encore plus puissant
au ciel, prions-le; et ii ne manquera pas de nous procurer
le secours.
O saint Vincent de Paul, puis-je m'ecrier en cilebrant le
patronage de ce puissant protecteur, - et j'emploie ici les
paroles liturgiques de notre priere en la fete du Patronage
de la Vierge Marie; cette Vjerge bdaie me le permet certainement, - 6saint Vincent de Paul, venez done au
secours de notre misere, Sancte Vincenti, sucurre miseris:
6 notre patron et notre p.re, na voyez-vous pas que bien
des courages sent pr6s d'etre abattus, que des larmes
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coulent de bien des yeux ? aidez-nous done : juva pusillanimes, refove flebiles. Regardez le peuple; vous Pavez
particulierement aimi et servi autrefois; aujourd'hui, nous
aussi, nous voudrions voir ces classes populaires devenir
plus heureuses et la dimocratie, dont le pouvoir grandit,
plus chritienne : aidez-nous, ora propopulo.
Nous implorons votre protection, 6 Vincent,* pour ce
clerge A la sanctification duquel vous vous dtes si ing&nieusement et si courageusement employe vous-mdme, a la
formation duquel, A leur tour, vos fils se sont de tout cceur
appliques, nous Pimplorons pour ces fils, eux aussi, interveni pro clero. Intercede pro devoto femineo scxu : oh !
ces femmes genereuses, heritidres du divouement et du courage des saintes femmes de l'Evangile: celles qui sont plus
particulierement votre famille, ces Filles de la Charite, qui
vont sous tous les climats soigner les pauvreset porter votre
nom ; celles qui vivant au milieu du monde font le bienet
honorent 1'Eglise sous le beau nom de Dames de la Charite;
celles qui dans la jeunesse encore, et au milieu des s&ductions du monde, s'attachent A la pidti, i la purete, A la
chariti dans ces innombrables phalanges qui se sont organisees A lombre de votre famille religieuse sous le beau
nom d'Enfants de Marie, saint Vincent de Paul, protegez-les, intercede pro femineo sexu! Que tous ceux-la
enfin, 6 Vincent, sentent le secours de votre coeur si bon et
de votre bras si puissant, qui se sont places sous votre protection et votre patronage : sentiant omnes tuum juvamen,

quicumque celebrant tuun sanctum patrocinium. AMEs.

LE NOUVEAU PRflSIENT GEN&RAL
DES CONFkRENCES

DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Nous avons mentionnd la mort du regrettu

M.'Antonin

Pages, le tres distingu6 president gendral des Conferences
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de Saint-Vincent-de-Paul. Le Bulletin de cette association
(avril 19o4) nous fait connaitre que le nouveau president
general est M. Paul Calon.
C'est avec joie que nous avons appris cette nomination.
M. Paul Calon a bien voulu timoigner encore ezai icemment sa bieaveillance a nos oeuvres et s'interesser efficacement au nouvel etablissement des Filles de la Charite au
Danemark ot il a vecu et ot ii conserve de hautes et excellentes relations. Sons sa conduite l'admirable institution
des Confdrences de Saint-Vincent-de-Paul continuera de
s'etendre et de multiplier ses ceuvres.

SLES MISSIONS CATHOLIQUES

Comme d'habitude, la revue les Missions catholiques,
qui se publie A Lyon, adonni la liste des missionnaires qui
durant I'annie dcoulde sont morts sur le champ de 'apostolat; le nombre en est de 6x..
Voici, par ordre de nationalite, comment ils se r6partissent: France, 85; Italie, 18; Belgique, i ; Espagne, 8;
Hollande, 6; Etats-Unis, 6; Allemagne, 7; Angleterre, 2;
R6publique argentine, z, etc.
Les congregations auxquelles ils appartenaient sont : les
Missions trangeres de Paris, 25; Saint-Esprit, 23; Jesuites,
19; Lazaristes, 16; Oblats.de Marie, 14; Peres Blancs, 9;
Capucins, 7; Missions africaines de Lyon, 6, etc.
.De ces missionnaires, dant 5 etaient iveques, 40 n'avaient
pas atteint trente ans; 38 arrivaient a peine a quarante ans.
C'est un enseignement, dit la revue etrangere d'ot
nous tirons la citation deces chiffres. Voila des hommes qui
ont quitte toutes les commoditis de la vie pour aider leurs
frdres : que ceux-lA le remarquent qui seraient tentes.d'envier le luxe de quelques sybarites on de vivre en parasites
de la societ.
(Perladel Plata, 6 mars 194-.)
Y
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ALLEMAGN E
Lettre de M. Jules SCHRBER, pritre dc la Mission,
d M. A. FITr, Suparieur gen6ral.
CologneNippes, 16 novembre 1903.

Le seminaireabriteordinairementa peupres ving petites
saeurs, ce qui fait une trentaine de soeurs nouvelles par
an. Il aut se contenter de ce que la divine Providence nous
envoie, et nous le faisons d'autant plus volontiers qu'il y a
un progres bien sensible par rapport au passe. Car dans les
quarante premieres annees de l'existence des Filles de SaintVincent dans nos parages le chiffre total des soeurs rejues
s'l6evait seulement a 207, tandis que les dix ann6es suivantes
en ont vu entrer 293; car nous sommes au numiro 5oo. 11

en est de meme pour les maisons: en 1892, il y avait une
quinzaine de maisons, maintenant on est au numSro 40.
Deo gratias! Plaise a Dieu de conserver en toutes vos flles
le bon esprit et de I'augmenter Void maintenant le* faits
principaux de cette annie qui finira bient6t.
Et d'abord, nous avons ouvert au printemps deux itablissements importants: cefui de BRTRIcH et celui de GODESBBG.

Le premier dont j'ai di vous raconter linauguration dans
les premiers jours de mai s'est acquisla sympathiedu monde
catholique des rouverture. La maison qui jusqu'alors itait
connue sous le nom de a Villa Meduna » (on dit que c'est
le nom d'une daesse romaine) porte Apresent celui de Vincen;Baus ( maison Saint-Vincent). Elle est approuvie du
gouvernement comme h6pital surtout pour la saison des
bains, mais les sceurs doivent aussi voir .les malades a
domicile et tenir une ecole d'asile, un ouvroir externe et
une icole menagire. - Ce qu'on avait prevu est arriv :
Ce sont surtout les pritres et les maitresses d'cole malades
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qui foot leur saison an Vincenzhaus et le premier h6te a•
et le cur6.chanoine de la cathidrale de Cologne. II est resti
tout un moiset m'a fait un dioge complet de nos seurs. a Estce que toutes les seurs sont comme cellqs de Berrich? a me
demanda-t-il apres son retourici. Sur ma roponse que, malgre la consolation qu'elles me donnaient en general, il y
avait bien des nuances parce que differt stella a stella ia
claritate, comme dit la sainte Ecriture (une etoile differe
d'une autre etoile enclarte): Eh bien, dit-il, celles de Bertrich soot admirables. J'ai pu lese tudier pendant on mois
dans toutes sortes de situations et je les ai trouvies pieuses et
recueillies i la chapelle, infatigables dans les travaux tras
penibles d'un nouvel etablissement; je les.ai toujours vues
gaies et cependant modestement recueillies et silencieuses,
et lorsque mon mal me forgait de garder le lit et de reclamer des soins plus assidus, elles etaient d'une dilicatesse et
d'un d6vouement qui faisaient du bien a liame. V Apres ce
digne ecclesiastique beaucoup de pretres sont venus a Bertrich dans le Vincenzhaus pour chercher a re6ablir leur
sant6 ebranlee ou renouveler leurs forces epuisees par les
fatigues du ministere. Tons etaient unanimes dans P loge
des Filles de Saint-Vincent et me filicitaient d'avoir enfin
pu ouvrir un itablissement catholique apres que les protestants en possedaient dijakun depuis bon nombre d'annies. C'eait triste en effet de lire dans une localit6 exclusivement catholique des invitations a peu prks comme
celle-ci: A Aujourd'hui, soirde au Haus-Arndt (Maison
Arndt : c'est le nom donni a 1itablissement). M. le
pasteur N..., prononcera un discours sur Huldreich
Zwingli (Zwingle, le fameux heresiarque suisse) ; apres,
il y aura declamation, chants, etc. ; tous les h6tes des
bains sont invita. » - Sans doute au Vincenzhaus on
n'imitera pas ces soirees; mais enfin, on salt maintenant qu'il y a 4 Bertrich un etablissement catholique
ot logent des. catholiques distinguis, et peut-etre se
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moderera-t-on un peu pour annoncer de pareilles soirres.
En mime temps qu'a Bertrich nous avons pris la direction d'un sanatorium a Godesberg, petite ville situie sur
les bords du Rhin, un peu au-dessus de Bonn, presque
en face des fameuses sept montagnes ; c'est peut4tre le
plus agrdable site sar les bords du Rhin, si riche cependant
en beautis de la nature de toute sorte. Comme Bertrich,c'est
une localit toute catholique, mais grace an fanatisme de la
Confderation evangelique (Evangelischer Bund), societi
etablie depais une vingtaine d'annCes avec la tendance
avoude et spciale de combattre le catholicistme, grace done
a cette societ6, Godesaerg est rempli d'dtablissements protestants (il y en a une vingtainpe qui attisent les itrangers et
font un ardent prosdlytisme. Pousse d6fendre contre cette
invasion, il n'y avait jusqu'ici qu'un seu petit h6pital dit
de Saint-Marc. Vous comprenez des lors combien les catholiques se rejouissent de voir enfin s'elever un etablissement
qui, ne fit-ce que par sa seule presence, dispute le terrain
aux adeptes, d: la pr6tendue RWforme.
Grace A Dieu, I'attente catholique n'a pas editrompee.
Le sanatorium Saint-Vincent a obtenu, d&s cette premiere
annde, le deuxieme rang entre tous lesatablissements de
Godesberg, et -chose etrange! - meme des socidtes bienfaisantes du protestantisme y envoient leurs convalescents.
II ne manque plus A present que de donner de la stabilit6 A
cet etablissement catholique en en acqudrant la propristd,
chose qui se fera dans quelques jours, puisque vous avez
bien voulu approuver le projet qui vous en a dte soumis.
Alors, rien ne nous empechera d'etablir, sur le vaste terrain acquis, les autres oeuvres; ellessont deji commencies,
d'ailleurs, par une petite icole d'asile.
Je passe maintenant a ttois autres etablissements qui donneront aux Filles de Saint-Vincent entree dans deux nouveaux dioceses, celui de Paderborn et celui de Mayence;
le troisieme est dans le diocese de Treves oi ce sera la qua,
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triUme maison, bient6t suivie d'une cinquiim qu'on vient
de nous offrir pour l'annee prochaine.
Je commence par celle du diocese de Paderborn o il y a
quantit, de * Sceurs de Saint-Vincent 3, mais qui n'one
aucune relation avec nous; j'ai parli de ce schisme dans
une de mes relations pricidentes. Eh bien, les vraies
Filles deSaint-Vincent feront ainsi leur entree dans ce pays
de Saxe on Thuringe qui fait partie du diocese de Paderborn.
C'est KumLSTEDT, gros village de deux mille cinq cents

ames situe au point le plus dleve de ce vaste plateau qu'on
appelle Eichsfeld, qui saluera au printemps prochain les
premieres cornettes. Tombd sons les premiers coups de la
prdtendue Riforme de Luther, ce pays a dte reconquis a la
sainte Eglise par lezle apostolique des fils de Saint-Ignace
et est restd jusqu'A nos jours une perle du catholicisme,
Kullstedt est mdme devenu une pepiniere de fils de SaintVincent. Vous connaissez, en effet, les trois Dunkel, qui,
en ddpit de leur nom dunkel (obscure), font briller la lumitre de 1'Evangile l'aind a Costa-Rica, le second A Jirusalem et le troisieme A Theux, en Belgique. 'est ce dernier
qui, apris la mort de son pere et de son frere aine, hdritier
de la maison paternelle, a eu la pieuse pensee de consacrer
cette maison paternelle aux ceuvres de charite et d'y faire
venir les Filles de la Charite. Apr6s avoir examini cette
idde je me suis d'abord rendu sur les lieux, lannde derniere;
le consentement des autorites ecclisiastique et civile ayant
eti obtenu, le z6•e curd nous a invite definitivement a
prendre possession de cetctablissement, le premier pour
nous dans ce diocese. Je m'y suis done rendu avec deux
sceuis anciennes (c'est un assez long voyage d'environ sept
heures en chemin de fer), et trouvantla maison comme faite
pour nos ceuvres et les conditions tr6s favorables, nous
avons accepti pour le printemps prochain. IL y aura la
visite des malades a domicile, dcole d'asile, icole m6nagcre
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et ouvroir externe; enfin un petit hospice pour des dames
Agees ou infirmes; la mere des MM. Dunkel sera la premiere.
La deuxi6me fondation est dans le diocese de Mayence, a
DARMSTADT, capitale du grand-duche de Hesse, Etat qui, a la
guerre de 1866, a echappe au sort d'une autre Hesse dont
la capitale est Kassel et de taut d'autres Etats annexes par
la Prusse. Un docteur avait fait, ii y a tne dizaine d'annees,
la connaissance des Filles de la Chariti i Alexandrie; or,
ayant dtabli un bel h6pital a Darmstadt, ii ne rdvait que
d'avoir les memes soeurs qu'il avait appris a appricier.
Aussi, apres avoir eu un premier refus l'annie dernitre et
fait un essai avec une autre communauti, il est revenu a la
charge; et pour ne pas ichouer une autre fois, il a so metire de son parti S. Em. le cardinal archeveque de Cologne.
Alors il a bien fallu ceder, et si le dices inattendu de l'evque de Mayence et la venue de son successeur n'occasionnent pas de retard, vos filles entreront dans ce nouveau
diocese des rouverture de la nouvelle annie. II en sera de
mime pour une troisieme maison a ouvrir dans le diocese
de Treves, dans un grand bourg de deux mille trois cents
ames nommi SPEICHER, sur la grande voie de Cologne i
Treves, entre cette derniere et Gerolstein, ofiles seurs
feraient les mimes oeuvres qu'a Kullstedt. Je riserve les
ditails pour mon prochain rapport.

BELGIQUE
Lettre de M. R. GLEIZES, pritre de la Mission,

a M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
24 mai 1904.

A la maison centrale des Filles dela Charitd A.Ans, vous
aviez trouv6 bien souffrante la respectable Mere D:rieun.

CARTE
DES

ILES BRITANNIQUES
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ILES BRITANNIQUES
HISTOIRE. - Le royaume uni des lies Briranniques, ou Grande-

Bretagne et Irlande, comprendl'Angleterre, I'Ecosseet I'lrlande.
Au nord de I'Ecosse sont les archipeis des Orcades et des
Hebrides. L'ensemble du terriioire est d'environ 3i5 ooo kilometrescarris ; la population, d'environ 42 millions d'habitants.
La Grande-Bretagne possede, en outre, de vastes colonies. La
capitale de 1'Angleterre et de tout le Royaume-Uni est Londres.
Mesures. Distances : le mille vaut i kil. 609; monnaies : la
livre sterling vaut 25 fr. 12 ; le shilling, i fr. 12.
DIvistoNs. - L'Angleterre ( Britannia chez les anciens, Albion
chez les Celtes, England en anglais) est divisee en cinquantedeux comtes. La majorite de la population est protestante; pour
les catholiques, il y a un archevEchd, celui de Westminster a
Londres, et seize evhches.
L'Ecosse (en anglais Scotland, Caledonia, chez les anciens)
estpartagee en trente-trois comtes. La capitate est EJimnbourg.
La population est en majoritd protestanre, les catholiques ont
deux archevEchds: celui d'Edimbourg avec quatre dvechds suffragants, et celui de Glasgow.
L'Irlande, appelee Hibernia chez les anciens, en anglais Ireland, en irlandais Erin (c'est-k-dire lie verrel, a pour capitale
Dublin. Elle se divise en quatre grandes provinces qui se subdivisent en trente-deux comtds. Les catholiques sont la majorite de
la population. II y a quatre archeveches: Armagh, Cashel,
Dublin et Tuam, et vingt-cinq dveches.
ETABLISSEMENTS DE LA CONGREGATION DE LA MISSION (1904).
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En Angleterre: a Londres (Hammersmithi; dans les environs
de Londres, a Mill Hillet a fsleworth; a Sheffield. - En Ecosse,
h Lanark. - En Irlande: I Dublin (dans le quartier de Phibsborough, H l'eglise Saint-Pierre; dans le quartier de Drumzondra, a
l'Ecole normale et au college de Tous-les-Saints pour les missions
itrang6res); h Armagh, a Blackrock pres Dublin,& Casleknock, h
Cork.
Pour les ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARrrE, voyez les
Annales des Dames de la Charite.
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Votre benidiction paternelle a" hate son retablissement.
Cette digne visitatrice a pu assister le dimanche suivant,
8 mai, a la belle manifestation des Enfants de Marie.
Vous sembliez heureux de voir preparer cette fete. On
me prie de vous faire savoir qu'elle a ripondu i tous les
desirs.
La pensee itait venue de marquer par un acte particulier
cette annee jubilaire de la proclamation du dogme de
l'mmaculde Conception. On projeta une reunion d'Enfants
de Marie dans la belle chapelle de la maison centrale, A
Ans. On avait songi a convoquer des deputations de toutes
les Associations de Belgique. La chapelle, toute grande
qu'elle est, n'aurait pu les contenir. On dut se borner aux
Associations du diocese de Liege.
Six cents Enfants de Marie ripondirent a cet appel. Elles
appartenaient aux Associations d'Ans, maison centrale et
Providence; de Liege, paroisses Saint-Jean, Sainte-Marie
et Saint-Remacle; de Dison, Ensival, Herve, Hodimont,
Huy Saint-Mort et Saint-Vincent, Limbourg, Seraing, Soiron, Tilleur et Verviers.
A deux heures, elles avaient pris placei la chapelle et c'etait
un beau spectacle de voir la vaste nef littdralement remplie
de jeunes filles portant toutes le ruban bleu. Au premier
rang on distinguait une ligne de robes blanches. Cetaient
trente-quatre aspirantes qui allaient dtre reSues Enfants de
Marie en ce jour mimorable.
Dans le sanctuaire se trouvaient plusieurs pritres, directeurs de quelques-unes de ces Associations.
Les vepres furent chanties par M. le chanoine Smets,
iconome du grand seminaiie. Apres le Magnificat,
M. Thierion, superieur de notre maison de Verviers, indiqua le sens de la ciremonie, puis il montra, dans un langage eloquent, les convenances et la virit6 du dogme de
l'Immaculee Conception. II en tira des conclusions dont
il fit l'application a son jeune auditoire, souhaitant &toutes
20
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ces Enfants de Marie de reproduire la pureti de leur immaculke Protectrice et Mere, dans leur intelligence, dans
leur coeur, dans toute leur ame.
Aprbs le sermon eut lieu la reception des Enfants de
Marie et la ciremonie se termina A la chapelle par la ben&diction du saint Sacrement.
Vint alors la partie la plus gracieuse du programme.
Ces six cents jeunes filles, abrities sons diverses bannieres et encadries par de blanches cornettes, se formerent en
procession dans les allees sinueuses du vaste jardin de la
maison centrale. Ces courbes mouvantes, qui se deroulaient
sur un terrain en amphitheAtre autour de la statue de la
sainte Vierge, le chant-des cantiques, les bannieres, donnaient i'illusion des processions de Lourdes. M. Nyssen,
cure d'Ans, habitue a conduire les pelerinages, soutenait
les chants de sa voix puissante qui arrivaita toutes les parties du cortege.
La procession se dirigea vers le patronage des jeunes
en face de la maison centrale. On devait inaufilles, situo
gurer, an milieu de la cour, une statue de Marie immacule. Les jeunes filles se grouperent a lentour en cercles
ripetis, les bannieres se rangrrent des deux c6tis de la stame et M. le cure d'Ans prononca les paroles liturgiques
de la benediction.
Le chant final de Pinvocation: O0 Marie concue sans
pechi a, etc. sorti de toutes les poitrines, fut entendu, diton, i i kilomttre de distance.
Lorbque le clergi se fut retire, les seurs de la maison
centrale offrirent-un gotter A toutes ces jeunes filles. Cest
alors qu'eclata parmi elles un debordement de joie. Toutes
se disaient heureuses d'avoir pris part a une telle fete et
elles gardaient 'espoir de la voir se renouveler tons les
ans!

-.

Des dames bienfaitrices de diverses Associations avaient
accompagn6 ces jeunes.filles. Quelques-unes avaient des
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larmes aux yeux en ripetant: C'est inoubliable '! On remarque la touchante simplicit6 desdemoiselles Simonis, de
la famille des fondateurs de la maison Saint-Joseph de Verviers, qui vinrent an milieu deleurs jeunes ouvrieres prendre leur part de la petite collation distribude en plein air.
Ma sceur Van Hoonacker furt P'me de la fete.
La tres sainte Vierge avait demandi a sceur Catherine
Labouri litablissement d'une confrdrie d'Enfants de Marie.
Ce disir s'est bien rialisd. L'Association existe fervente dans
le monde entier, partout oA les Filles de la Chariti exercent leur zele. II est bien consolant de constater quels fruits
de preservation elle produit parmi la jeunesse ouvriere si
exposie dans les cites populeuses et les centres industriels.
Raymond GLEIZES.

DANEMARK
ELSENEUR; MAISON SAINTE-MARIE

En juin 1899, une grande chritienne, Mme la comtesse
de Moltke-Hvitfeldt, veuve de M. le comte de Hvitfeldt,
ancien ambassadeur du Danemark en France et dans ses
dernieres annies membre zild de la Conference de SaintVincent-de-Paul de Saint-Philippe du Roule A Paris,
demandait trois sceurs francaises, pour commencer une
petite mission en Danemark. Vouce A la propagation de la
foi catholique en son pays, Mme de Mokke estimait ne
pouvoir mieux y contribuer que par Pexercice des oeuvres
de charit6 telles que les a comprises saint Vincent de Paul.
Mgrvon Euch, vicaire apostolique a Copenhague, joignait
ses instances a celles de Mme de Moltke. Mais Pinsuffisance des sujets pour repondre aux besoins des oeuvres si
nombreuses et si prosperes que la communaut6 avait
alors Asoutenir en France, ne permit pas de donner suite
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a cette demande. Ce premier ichec ne put decourager la
confiance de Mme de Moltke, basee sur la conviction
qu'elle accomplissait la volontE de Dieu et travaillait pour
sa gloire. Pendant trois ans, elle renouvela ses tentatives
avec une invincible perseverance, et mourut sans avoir pu
obtenir la realisation de ce saint desir. Mais par son testament, elle legua ce vceu de son Ame et de son cceur a son
fils, M. le comte LIon de Moltke-Hvitfeldt, qui en a
poursuivi Pexecution avec toute Pardeur de sa piCti filiale.
Lorsqu'il rditera la demande de sa mere en fevrier 19o3,
quelques fermetures de maisons etaient deji consommies,
d'autres dtaient imminentes ; I'heure de la Providence
semblait done venue pour la fondation de la mission danoise. Une esperance fut donnie i M. le comte de Moltke
qui ne cessa plus d'en hater la rdalisation de concert avec
Mgr von Euch. Le 28 octobre de la mdme annee 19o3, la
sour Labreuil, econome de la Compagnie, arrivaita Copenhague avec la sceur Lacnnec, expulsde de Plcole qu'elle
dirigeait a Sable, dans le departement de Ja Sarthe, et designae pour commencer une petite maison A Elseneur. Elles
allaient chercher un local pour les quatre seurs de cette
fondation et un autre pour le missionnaire qui devait leur
assurer les secours religieux et en meme temps aider en son
ministire le prdtre qui se rend une fois par semaine de
Copenhague a Elseneur.
Le 29 fivrier 1904, quatre Filles de la Charit6 s'installaient dans la maison qui leur avait tie prparde a Elseneur,
oin arrivait quelques jours apres M. Wattiez, pretre de la
Mission, accompagne de M. Villette, procureur general de
la Congregation de la Mission.
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Letties de la saeur LAENNEC d la trns honorde Mre

KmEFFER, Superieure gendrale de la Compagnie des
Filles de la Charitd.
Copenhague, 31 octobre 19o3.

Nous arrivons d'Elseneur oii nous avons passe quelques
heures avec M. le comte de Moltke et la demoiselle de compagnie de sa mere, Mile Ada Steenberg, et je viens vous
rendre compte de cette petite excursion.
Elseneur (Helsingor) est une petite ville de dix a douze
mille Ames, situie au bord de la mer Aune beure dechemin
de fer de Copenhague. Quand il fait beau, on distingue tres
bien la c6te de la Sude ; mais aujourd'hui nous avions un
temps tres brumeux qui a passablement nui a nos cornettes.
Cela ne nous a pas emptchies d'etre suivies dans les rues
d'Elseneur par une troupe d'enfants, dont la curiositi ttait
fort excit6e par la nouveauti de notre costume. De temps
en temps, M. de Moltke ou Mile Ada leur disaient un mot
pour les empecher d'approcher de trop pros, mais comme
nous itions dans le quartier de I'6cole, le cortege allait
toujours grossissant. Du reste, leur gaiet6 etait fort modeste
et tr6s legitime. Maintenant la connaissance sera faite, et
quand nous reviendrons, ils seront moins etonans.
Nous avons trouvd une maison qui, sans etre au centre
de la ville, n'en est pas cependant trop dloignie ; c'est une
sorte de chalet tout neuf qui n'est meme pas encore completement termind ; aussi ne serait-ce pas prudent de Ihabiter tout de suite, les murs n'6tant pas secs. II y a un
rez-de-chaussde et deux eiages ayant chacun trois belles
pieces et une petite cuisine. A c6te, un hangar de moyenne
grandeur qui sera assez facilement transform6 en chapelle.
Puis, au tend du jardin, sur une petite hauteur, d'o& la
vue sur la mer et le chateau d'Elseneur est tres belle, une
petite maison de quatre pieces, destinde A devenir 1'habitation du missionnaire, M. Wattiez. Le tout semble vraiment
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fait pour la petite mission que nous devons commencer et
a plu de suite a ma seur econome, ainsi qu'A M. de Moltke;
aussi I'affaire s'est decidee assez vite.
Je vais done vous revenir pour quelques mois, ma tres
honoree Mere, je n'en suis pas fachee, quoique cette nouvelle residence me plaise beaucoup; mais je comprends
encore si pen le danois que je m'effrayerais de rester deja
dans un pays o& tout m'est si inconnu.
Notre respectable sceur econome me prie de ne pas I'oublier pres de vous, ma tres honoree Mere; j'espere qu'elle
vous reviendra i Paris pas trop fatiguee de son voyage et de
la vie un pen vagabonde que nous menons forcement ces
jours-ci.

Copenhague, 28 fevrier 1904.

Nous voici sur la terre danoise depuis bier soir, apres un
excellent voyage, fait en compagnie d'une demoiselle polonaise qui se rendait, comme nous, chez Mme la baronne de
Stampe, et qui a, en Pologne, une oeuvre analogue, mais
beaucoup plus considerable. Elle nous a beaucoup parle de
notre tr6s honore Pere qu'elle connait et qui Pa agregee
&la communauti il y a quelque temps.
La petite traversie de six heures s'est accomplie sans le
moindre accident de mal de mer ; du reste il aurait fallu y
mettre de la bonne, ou plut6t de la mauvaise volonte pour
atre tent6 d'avoir le mal de mer; nous etions comme sur
une riviire et le soleil nous a permis de rester sur le pont
ou plut6t dans un petit recoin tres agreableque nous avons
decouvert &larriere du bateau .o nous etions comme sous
une veranda et oi nous pouvions respirer lair de la mer,
tout en etant i l'abri du vent qui etait fort piquant. Quel
dommage que la traversee du mois d'octobre n'ait pas tei
comme cette derniere, notre respectable sceur econome
n'aurait certainement pas 6t6 malade, j'y pensais sans cesse
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de 'Allemagneet en arrivantici;il fait froid, maislesappartements sont si bien chauffis qu'on n'en souffre pas.
Mile Steenberg etait a la gare et nous a conduites chez
Mme de Stampe, oh nous avonsete reques comme an mois
d'octobre de la facon la plus cordiale. Ce matin nous avons
assist it la messe de sept heuresdans la chapelle de la maison,
puis t la grand'messe dans FPglise cathedrale qui ressemble
plut6t a une grande chapelle. Nous avons deja eu deux
sermons en danois; malheureusement, nous ne sommes-pas
encore assez avancees pour pouvoir en profiter. Quelques
mots recueillis par-ci par-la m'ont seulement permis de
comprendre qu'il etait question de la Transfiguration de
Notre-Seigneur et de celle oper&e dans les ames par le
sacrement de pinitence. Aprbs la grand'messe nous sommes allies voir Monseigneur qui nous a reques avec la
plus grande boot ; il avait les larmes aux yeux en lisant
votre lettre et ii nous a dit qu'il viendrait nous voir a
Elseneur.
Nous venons de diner dans un petit salon attenant Anotre
chambre et ot on nous sert a part beaucoup de bonnes
choses mais tres pen de pain ; nous avons hate de quitter
le luxe qui nous environne, pour nous reirouver dans notre
petite maison d'Elseneur; nous partirons demain matin h
huit heures et serons chez nous vers dix heures. Cet apresmidi nous.irons chez le miaistre de France, puis chez les
Sceurs de Saint-Joseph, ounous aurons vdpres et salut.
Mes compagnes se joignent a moi, ma tres honoree
Mere, pour vous assurer de toute notre bonne volontd pour
mettre a exdcution toutes vos recommandations; nous nous
sommes longtemps entretenues de votre grande boand A
notre igard et avons qui:t la communauti Ie coeur tres
profondement touche et consold par les nombreuses sympathies que nous y avons rencontrees.
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Elscncur, maison Sainte-Marie, 7 mars 1904.

... Aujourd'hui je veux vous donner quelques d6tails sur
notre installation A laquelle nous avons travaille toute la
semaine et qui n'est cependant pas encore tout a fait termince. La chapelle sera bien, mais elle est petite; nous
n'avons pas encore le saint Sacrement. Mercredi, M. Villette et M. Wattiez arrivaient a la maison Sainte-Marie;
cela a eti presque une surprise, car nous n'Wtions pas sures
si ces messieurs devaient arriver le mercredi ou le jeudi ;
en tout cas cela a ete un grand bonheur, puisque nous avons
pu avoir la sainte messe et la sainte communion un jour
plus t6t. Le lendemain, premier vendredi de mars, laissera
des souvenirs ineffaiables chez les premieres somrs du Danemark; la journie a ti tres complete : le matin a cinq
heures et demie, conference doan6e par M. Villette, dans
notre chambre de communautd, a six heures premiere
messe, suivie du salut, puis deuxieme messe et beindiction
solennelle des trois etages de la maison.
Le lendemain de notre arrivee, le journal d'Helsingor
annonoait rarrivee des soeurs francaises, quatre seurs
converses, disait-on, sont arrivies pour preparer la maison;
on nous prend pour des sceurs converses parce que nous
n'avons pas de voiles et que les sceurs converses de SaintJoseph n'en portent pas.
Samedi, j'ai eu la visite d'une jeune Suidoise protestante
d'Helsinborg (la ville qui est vis-i-vis de la n6tre, en Su&de,
a vingt minutes en bateau). Elle avait lu dans le journal
notre arrivee en Danemark et venait nous exprimer sa
sympathie; je crois qu'un peu de curiositd s'y malait et
qa'elle desirait voir comment nous etions faites et ce que
nous venions faire; elle m'a dit que si nous voulions donner des lecons de francais, bien des jeunes filles de Suede
viendraient en prendre, la traversie6tant si peu de chose.
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Elle parlait tres peu francais et moi pas du tout suddois,
de sorte que nous avions dd nous expliquer ea allemand,
pour pouvoir nous comprendre Apeu pres. Je lui ai fait voir
la chapelle, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup les 6glises
catholiques, je I'ai invitie a revenir nous voir et la prochaine fois je lui offrirai une midaille. Je lui ai dit que
.nous etions venues pour soigner les malades pauvres et
que lorsque nous serions tout a fait installees, nous verrions si nous pouvons donner des leqons de franqais.
Hier, le prdtre de Copenhague, Pastor Buch, est venu
dire la messe i la petite chapelle chez l'instituteur, a dix
heures; nous y sommesalles, ainsi que M. Wattiez. Avant
le sermon, ii nous a souhait- la bienvenue et a annonce a
ses paroissiens qu'a partir de dimanche prochain, la messe
serait i la chapelle des Sceurs; nous avons etd cause de
nombreuses distractions pour les enfants, les filles surtout
6taient presque constamment retournees pour nous regarder. Le soir, a six heures, nous sommes retournees pour le
chemin de croix, suivi du salut. Le Pastor Buch m'a
demand6 si nous voudrions prendre les petites filles de
1'ecole catholique, pour les faire coudre, deux fois la
semaine; je lui ai repondu que j'en serais tres beureuse et
que nous pourrions commencer d&s la semaine prochaine.

I3 mars 90o4.

... Depuis hier, nous avons le saint Sacrement a demeure
dans notre petite chapelle, devenue aujourd'hui eglise paroissiale. M. Wattiez disait sa messe a dix heures, j'etais
dans la tribune a Ihamnonium, chantant des cantiques
danois avec les enfants de 1'6cole catholique, quatorze garcons a ma droite surveillis par ma sceur Cerf et dix filles a
ma gauche, gardees par ma sceur Muller. II y avait pas
.mal de monde a la chapelle, mais presqae autant de protestants que de catholiques.
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An salut du saint Sacrement, la chapelle dibordait;
il y avait do monde jusque dans 1'escalier de notre petite
maison vis-a-vis de la chapelle, et les cnfants protestanms
sont venus se meler aux catholiques pour chanter dans
la tribune qui etait comble aussi.
... La tres sainte Vierge nous comble de b&nedictions,
en nous envoyant presque chaque jour des jeunes filles qui
veulent apprendre le francais; je suis au chiffre de trente

et un, et j'ai dui commencer hier i en refuser, ne troavant
plus d'heure a leur donner.
Ma lettre a eti interrompue par deux petites protestantes
qui soot venues m'apporter deux bouquets de perce-neige
qu'elles venaient de cueillir pour uous; les enfants paraissent nous porter un interit tout particulier. Chaque jour, en
revenant de 'ecole, ils s'arritent devant la maison, grimpent sur le talus d'en face pour chercher A nous voir et
sont tout heureux lorsque nous nous montrons a la fen&re
et que nous leur disons bonjour.
Quant au dispensaire, il est encore peu frequentd, je n'y
ai pour pratiques que quelques petits garcons de l'cole
communale qui viennent faire panser des plaies insignifiantes, occasionnees par des chutes ou des coups de sabots.
Ils sont fiers d'etre soignes comme si le mal 6tait sirieux,
demandant la permission de venir a la chapelle, et en signe
de reconnaissance nous apportant de gros bouquets de jeunes pousses d'arbres qu'ils vont cueillir dans la foret voisine.
Je suis heureuse de vous dire, ma tres honorie Mere,
que l'union la plus partaite r6gne dans la petite famille et
que chacune parait y avoir le coeur content. Nos seurs se
joignent & moi pour vous assurer de notre respectueuse et
filiale affection. J'ai l'honneur d'etre, ma tres honoree
Mere, votre tres humble et tres obdissante file.
Sceur LAENNEC.
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RENSEIGNEMENTS

I. Situation d'Elseneur.- Elseneur (en danois Helsingor) est une ville de douze mille a treize mille ames,
situee en face des c6tes de la Suede, dont elle n'est siparee que par un detroit qu'on traverse en vingt minutes. De
Copenhague & Elseneur, des trains, assez multiplies dans
le cours d'une journie, font le trajet en cinq quarts d'heure.
La ligne du chemin de fer c6toie les bords de la mer, de
Copenhague &Elseneur; le paysage est ravissant et a fait
comparer ce coin du Danemark au Bosphore.
II. La maison du missionnaire et celle des seurs. Ces deux maisons sont dans I'avenue Marienlyst, 17, sur
le penchant d'une petite colline. Au bas, sur I'avenue, se
trouve lhabitation des seurs; la maison du missionnaire
est an haut du jardin, d'ot l'on d6couvre la mer et les
c6tes de Suede. La maison du missionnaire se compose
dans le bas de deux chambres, chambre a coucher et chambre de travail, avec une petite cuisine. Au-dessus, une
chambre pour le domestique. Pres de la maison, quelques
petites dependances et one petite habitation en bois, vrai
belv6edre oii le missionnaire pendant la bonne saison
pourra installer son bureau et se trouvera a la perfection.
De la maison des soeurs i celle du missionnaire la chapelle
se trouve derriere la maison des seurs, dont elle est inddpendante; missionnaire et tiddles y ont acces sans avoir A
passer par chez les soeurs. Cette chapelle est fort modeste,
ce n'est qu'une petite salle avec tribune, strictement suffisante pour la population catbolique: il n'y a A Elseneur
que cinquante ou soixante catholiques. La premiere oeuvre
dont devra se preoccuper le missionnaire seradonc de doter
d'une petite eglise convenable le troupeau que le Vicaire
apostolique a confide sa garde et dont ii Pa nommi curd.
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III. La situation au point de vue religieux et au point
de vue des auvres des smurs. - Le missionnaire est charge
du service de la station catholique et de la maison des
sceurs. II a avec lui un frere mariste sicularis~, d'origine
danoise, connaissant assez bien le francais et pouvant
faire une petite cuisine.
II y a A Elseneur un ministre protestant converti, homme
fort respectable et bien instruit, qui a sacriti& i l'occasion
de sa conversion une fort belle situation. A la demande de
Flveque, il fait la classe a environ vingt-cinq garoons et
petites filles d'Elseneur.
Dans tout le Danemark, il y a environ dix mille catholiques, vingt pretres seculiers, ou environ, et vingt-cinq
pritres religieux: JUsuites, Redemptoristes, Camilliens,
Petits-Pres de Marie. Il y a Copenhague une 6cole dirig&e par six Petits-Freres de Marie. Les religieuses sont
plus nombreuses : Sceurs de Saint-Joseph de Chambery
(environ deux centcinquante), Sceurs de Sainte-Elisabeth,
Franciscaines, Filles de la Sagesse...

HOLLANDE
LE

SAMINAIRE

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

A WERNHOUTSBURG,

PRES ZUNDERT

Au sud des belles prairies de la Hollande occidentale
s'itend une vaste lande qui se prolonge au loin dans le
royanme de Belgique. Bornie au nord par le cours inferieur
de la Meuse et a I'ouest par les bouches de 1'Escaut, elle
couvre le territoire de la province hollandaise du NoordBrabant et des provinces beiges d'Anvers et du LimbourgC'est la Campine. Son nom vient du mot Kampen qui disi.
gnait chez les Germains des terres vagues et communes, les
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a marches a inhabities servant de fronti.res entre les peuplades belliqueuses. La Campine occupe la £ marche a qui
siparait les tribus des Frisons, des Bataves et des Chauques
d'avec celles des Nerviens, des Eburons et des Aduatiques '.
L'aspect de cette region n'a guere change depuis des sieces: c'est encore une grande etendue plate et monotone
de terrains sablonneux, converts de bruyeres, de broussailles et de bois de sapins. C( et la quelques dunes d'une tres
faible hauteur et dont le sable blanc et tin se diplace facilement sous raction du vent. Dans toutes les depressions de
terrains, les eaux de pluie, retenues par la nature impermeable du sous-sol argileux, forment des marais et des
fondrieres dangereuses. Cependant de loin en loin on aperqoit, comme autant d'oasis verdoyantes, des champs cultivis, group6s autourdes villages et des petites villes, et qui
fournissent aux habitants leurs moyens de subsistance.
Tel est l'aspect que prisentent les environs du seminaire
Saint-Vincent etabli dans la Campine hollandaise, A cinq
minutes de la frontiere beige. La route nationalede Paris &
Amsterdam, construite il y a prts d'un siecle par Napoleon I", a l'rpoque ofi la Hollande faisait partie de I'empire
francais, est animee depuis quelques annies par le passage
d'un tramway a vapeur qui permet au s6minaire d'avoir des
communications plus faciles avec les villes d'Anvers et de
Brida,
Voici quelques notes sur l'histoire de notre 6tablissement
de Wernhoutsburg. En 88o, l'esprance fondie de recruter dans le nord de la France des vocations pour la Congrdgation de la Mission porta notre confrere M. Eugene
Bodin, alorscuri de Loos, a solliciter de M. le superieur
gendral la fondation d'une kcole apostolique a Loos mime.
La demande fut favorablement accueillie et on mit a la
lete de la nouvelle oeuvre M. Louis Dubois, pric6demI. Cf. De LaIvleye, Economie ruralede la Belgique.
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ment superieur du petit siminaire de Saint-Flour; 41 avait
dt en abandonner la direction pour cause de maladie; on
lui adjoignit M. Dumontier dont l'intelligente activiti devait
pourvoir aux travaux toujours fort pEnibles d'une premiere
installation. M. Bodin mit A leur disposition quatre petites
maisons particulieres attenant Ala cure et qu'on amenagea
du mieux que l'on put. La maison fut ouverte le 18 octobre
188o et recut ses premiers eleves: quatre jeunes gens venus
de Cerfroy et qui ne persevdrerent point. D'autres vinrent,
meme de la Lorraine et de 1'Alsace, et rannee se termina
avec une vingtaine d'ilevesA l'approche des perils qui, en x881, menacaient 1'existence des congregations religieuses en France, on decida
Pacquisition d'une maison en terre dtrangere. Les regards
se tournerent vers la Hollande, petit royaume qui alors
comme aujourd'hui tait une terre d'asile pour les religieux; car depuis une cinquantaine d'annees rintolirance
fanatique a fait place a un libiralisme tres ouvert, a la faveur
duquel s'est developpe le catholicisme dans des proportions
remarquables '.

M. Louis DC jois vint done en Hollande a la recherche
d'une maison pour y installer l'cole apostolique.
11 ne parvint pas a trouver dans les environs de Maastricht (Limbourg hollandais) un etablissement convenable
pour realiser son dessein. Sur ces entrefaites, la Providence
se servit de la famille Montens pour lui indiquer dans le
Nord-Brabant la maison de Wernhoutsburg. C'tait un
ancien relai de poste situi en face de la douane hollandaise
et comprenant une maison d'habitation, deux vastes hangars, un pare et des terrains couverts, de bruyeres. La
maison fut achet&e avec plusieurs hectares de dependances
(23.septembrei 882.)..

.

L,'icole apostolique de Loos fut done trjansferee a Werni. Cf. Rapport de M. I'abb6 Crouzil au XXV* congres des jurisconsultes catholiques tenu A Repnes enao02.
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heutsburg et 1'inauguration de la maison eut lieu le 18 octobre de cette mdme annie 1882. Les debuts furent laborieux: la petite colonie s'installadans les remises encadrant
le corps de logis qui fait face a la grand'route. Abandonnes
depuis longtemps ces vieux batiments italent hantes par
les rats, h6tes importuns contre lesquels il fallait combattre
le soir pour s'assurer quelques heures de sommeil. Les
journees etaient bien remplies : les eleves aidaient avec
entrain aux travaux des ouvriers qui, sous la direction de
M. Dumontier, preparaient les locaux necessaires.
Le 29 mai 1883, le seminaire Saint-Vincent venait de
celebrer les noces d'argent de M. Dubois, lorsque, soudain, vers di: heures du soir, un incendie se declara dans
la grange proche des bitiments. Le vent soufflait du sudest, c'est-a-dire dans la direction de la maison: le s6minaire
allait 6tre la proie des flammes! Dans ce moment d'angoisse, on jeta plusieurs medailles miraculeuses dans le foyer
de I'incendie; le vent, changeant de direction, se mit a
souffler du sud-ouest: le' sminaire 6tait sauve. Les temoins
de cette scene aiment a attribuer Ala puissante intervention
de Marie immaculee (dont la statue placie i c6to de la
grange ne fut pas endommagie) la preservation inesperee
dont fut robjet le seminaire Saint-Vincent. Ce trait de Finsigne bonte de la Vierge puissante meritait de ne pas etre
oubli6; aussi, chaque annee, le 29 mai est-il pour 'ecole
apostolique un jour d'actions de grices. Le i5 juillet 1902,
la statue de la sainte Vierge qui s'eleve au fond de la cour
de recreation a eti couronn6e, nouvelle marque de reconnaissance temoigane a Celle que Pon aime A invoquer sous
le vocable de * Notre-Dame de Wernhout ,.
Cest pendant Pete de 1883 qu'on commenqa les grands
travaux a Wernhoutsburg. On exhaussa alors l'aile droite
du seminaire qui n'itait pas plus ilevie que I'aile d'en face
oh se trouve actuellement la salle de recreation basse et
souvent envahie par l'eau. On amenagea un rez-de-chaus-
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see et un premier etage et, en 1884, le pavilion de droite
fat en itat de recevoir professeurs et ileves.
La chapelle actuelle fut achevee en 1884 et benite a cette
epoque par M. Jules Chevalier, assistant de la Congregation
de la Mission. Les grands travaux furent termines vers
1889, pendant le supdriorat de M. Durnontier qui venait
de succeder A M. Louis Dubois, lequel mourut A la maison-mdre, a Paris, en novembre t889. L'annee x89o vit
s'ilever la a Salle du Bicnheureux Perboyre a, fort utile
pour les seances litteraires.
Sous le superiorat de M. Gracieux (1894-19o3), les
batiments de l'ecole apostolique donn&rent abri (1898) aux
premiersseminaristes qui furent les fondements d'un nouveau seminaire interne transfird en 9go3 a PanningenHelden (Limbourg hollandais).
Le siminaire Saint-Vincent compte actuellement (mars
I904) cent treize eleves originaires de Hollande, de France,
deBelgique, etc. ls y suivent pendant sept ans les cours
qui s'y font en francais et d'aprds le programme de I'enseignement secondaire classique. Vue avec bienveillance
par le gouvernement, honorie de la haute estime de
Mgr Schaepman, lillustre d6puti catholique, qui jusqu'i
sa mort montra son divouement pour les oeuvres de SaintVincent, P-cole apomtolique, visiblement bWnie de Dieu,
reste fidele Asa mission. Depuis 1885, elle envoie chaque
annie, sur leur demande, bon nombre de ses eleves au
seminaire interne de la Congregation de la Mission ; de lb
ils partent pour porter au loin la foi et travailler au salut
des Ames dans les rangs des fils de Saint-Vincent-dePaul.
La Hollande a donc rdpondu genereusement a la sollicitude de nos supdrieurs et aux sacrifices de nombreux bienfaiteurs. Sur son solhospitalier, la double famille de SaintVincent compte maintenant trois maisons : Iecole apostolique de Wernboutsburg fond6e en 1882, le seminaire
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interne de Panningen (19o3) et letablissement des Filles
de la Chariti & Susteren (1902).
Alors que tant de ruines s'accumulent ailleurs, saint
Vincent de Paul, pour qui les catholiques nierlandais
professent une particuliere divotion, fait sentir ici sa protection puissante.
A la priere de ses enfants de Wernhoursburg qui lui
demandent d'affermir a jamais une oeuvre qui lui est chere,
il semble rdpondre en empruntant la devise franqaise
inscrite sur les armes de la maison royale d'OrangeNassau qui preside aujourd'hui aux destindes de la Hollande: JE MUaNTIENDRAI.
Joseph HvETr, C. M.

ITALIE
LETTRE DU SOUVERAIN PONTIFE PIE X

Des eveques italiens se sont adressis A M. le Suprieur
gendral afin d'avoir des pretres de la Mission pour la direction de leurs seminaires. Le Souverain Pontife a temoigne
sa satisfaction de ce que M. le Superieur geniral s'etait
montri dispose a satisfaire, dans la mesure ou il le pourrait,
les demandes qui lui itaient adressees. Voici la lettre tres
honorable et tres bienveillante de S. S. Pie X.

A notre cherfils, Antoine FIAT, Supgrieur giniral
des Pritresde la Mission.
PIE X, PAPE

Cher fils, salut et benediction apostolique.
A bien des titres la Congregation dela Mission dont
vous 6tes le supdrieur gdenral se recommande a notre
bienveillance. Elle garde en effet avec sollicitude des
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sentiments d'attachement envers nous; elle s'efforce
genereusement de donner au clerge et aux fideIes, surtout par I'intigriti d'une vie sacercotale, 1'exemple des
bonnes oeuvres; et r6pondant au nom qu'elle se fait honneur de porter, elle s'applique aux missions, procurant
leur accroissement et leurs fruits par 1'envoi d'excellents
ouvriers de Fl'vangile au grand profit de la religion et
de l'humanite. Nous sommes heureux de vous donner
cette louange a vous et A tous les membres de votre
association, car, du zele que vous d6ployez pour la
gloire de Dieu, il est risult pour nous d'abondants
et de particuliers sujets de joie.
Vous nous avez caus6 un tris grand plaisir en nous
faisant savoir que vous fourniriez volontiers aux evques d'Italie des membres de la Congregation de la
Mission pour exercer dans les s6minaires on la charge
de directeurs ou l'emploi de professeurs. Nous vous
timoignons notre satisfaction de ce dessein qui est
d'une si grande utiliti; et, nous n'en doutons nullement,
les membres de votre Congregation n'acquerront pas
moins de mirites dans cette ceuvre des siminaires
que dans les autres oeuvres louables pricidemment
entreprises.
Comme gage des grices du ciel et comme timoignage de notre affection, nous vous accordons de tout
notre coeur dans le Seigneur, a vous et k toute votre
Congregation, la benidiction apostolique.
Donne A Rome, pris Saint-Pierre, le 23 mai 1904,

ia premiere annie de notre pontificat.
PIE X, pape.
Voici le texte de la lettre dont on vient de lire la traduction :
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Dilecto Filio Antonio Fiat, Moderatori Generali Sacerdolum

a Missione.
PIUS PP. X

Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem.
Sodalitatem sacerdotum a Missione, cujus summum obtines
magisterium, multa Nobis ad benevolenuiam commendant. Est
enim illi cohaerentium Nobiscum sensuum custodia sollers:
eadem vehementer nititur exemplum bonorum operum, vite
prasertim sacerdotalis integritate, et clericis impertire et laicis:
turn etiam egregio, a quo nuncopari gaudet, nomini respondens,

sacrarum expeditionum incremento fructuique studet, optimis
assidue emissis Evangelii praeconibus, cultusque religiosi et
humani prolatis beneficiis. Hanc tibi laudem ceterisque e sodalitate universis gratulari libet enixe, quum e studio gloriae divina,
quo vobis animus ardet, nec pauca hauserimus necea commnnia

latitia argumenta. Ipse vero permultam Nobis ad voluptatem
significasti sodales a Missione libenter te Episcopis Italie suppeditaturum ut in sacris seminariis aut moderatorum officio aut
doctorum munere fungantur. Gratam tibi voluntatem de prastantissimae utilitatis consilio confitemur, nihilque putamus ambigendum non minora extitura sodalium tuorum in Seminariis
excolendis promerita, quam in propositis antea coetui bonis
assequendis fuere. Auspicem

coelestium gratiarum Nostraeque

dilectionis testem apostolicam benedictionem tibi et sodalitati
universae peramenter in Domino imperimus.
Datum Rome apud S. Petrum die XXIII Maii. Anno
MDCCCCCIV, Pontificatus Nostri primo.
PIUS, PP. X.

Lettre de la scour Louise LEQUETTE
a la trds honoree Mere KIEFFER.
Rome, Bambino Gesb (maison de i'Enfant-J&us), i- mai 19o4.

Nous rentrons du Vatican, et mon premier soin et mon
premier besoin sont d'accourir A vous, ma Mere, pourvous
dire quelque chose de ce qui, vous le savez par vous-meme,
se sent mais ne s'exprime pas!... Selon votre encourageante
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approbation, j'avais ecrit i notre sceur Visca, de Venise, ou
le Saint-Pare l'avait bien connue lorsqu'il 4tait patriarche
de cette ville, de venir me retrouver &Rome, et dans une
premiere petite audience que m'avait menagee la bonne
sceur Gueze le jour meme de mon arrivie, j'avais exprim6
a Sa Saintete mon esperance de le revoir, accompagn4e de
Ssceur Rose, de Venise a. A ce seul nom la physionomie
du Saint-Pere s'est illumin6e et avec une expression toute
souriante, il me repondit, comme doutant encore d'une telle
surprise : Ma, verra ? c Vraiment, elle viendra ? a Oh !
come la vedro volontieri ! a Oh ! que je la verrai avec
plaisir! * Elle arriva mercredi, et je l'ai d'abord accompagn6e chez les trois sceurs du Souverain Pontife, qui ne savaient rien de sa venue a Rome, et pendant une heure ii y
a eu riciproque explosion de contentement et de joie.
Au seul nom de cette chere sceur et par l'entremise de
Mgr Bressan, son secritaire particulier, le Saint-Pere a
de suite accorde, pour hier soir i six heures, audience particuliere pour quarre et la faveur d'assister ce matin
i sa messe, dans la salle du donsistoire et d'y faire de sa
main la sainte communion. - A 'heure dite hier au soir,
Mgr Bressan nous a introduites dans le cabinet meme de
travail de Sa Saintete. Notre sceur Visca etait en tete,
bien entendu, et s'est precipitie a ses pieds, avec un tel
elan de respectueux amour que le Saint-Pere en a eti emu
et, les yeux pleins de larmes, 1'engageait Ase relever. Apr6s
nous avoir command6, a diverses reprises, de nous asseoir
auzour de lui, c'est avec la plus paternelle et bienveillante
bontd que I'auguste pontife s'est entretenu avec nous
durant une demi-heure a peu pres.
Venise a eu la part premiere, cela se comprend; Sa
Saintete s'y interessat et provoquait elle-meme les petites
nouvelles que sceur Visca lui donnait avec son ingenue,
mais, en meme temps, fine simplicite. Le Saint-Pere
lui ayant demande, en souriant, qui lui avait menag6 la
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joie de venir i Rome, elle me designa. Je dis alors a Sa
Saintetd que j'avais ct, en effet, heureuse de l'appeler,
d'apres la pleine autorisation on plut6t Finvitation que
fen avais reque de nos superieurs majeurs de Paris qui
itaient bien strs de procurer i son auguste personne une
satisfaction et a la soeur la plus douce des joies. a IIs sont
trop bors les supirieurs, reprit Sa Saintetd, oh! Gra;ie,
graqie, merci ! iEncouragees par tant de bonte nous l'avons
pride de daigner signer de sa main sa propre photographie,
que je vais vous adresser avec ces lignes; puis, a ma confante demande, de me donner, pour que je vous lenvoie,
le porte-plume dont elle venait de se servir ; le Saint-PNre
me le remit de suite, en me recommandant de ne pas me tacher avec l'encre qui y itait encore...
A plusieurs reprises, nous avons demande pour vous, ma
tres honorde Mere, pour notre vender Pere general,
bdnidictions spdciales et proportionnees aux besoins et aux
angoisses actuels, et c'est avecune expression toute de bonte
etaccompagnie d'unsoupirquidisait combien il comprenait
tout, que le Saint-Pre nous la donnae pour vous, ma
Mere. Lorsque nous nous sommes retirees, lui-meme
nous a conduites jusqu'a la porte, ne cessantde nous saluer
de la main, rep6tant Graie!grayie! a merci! jusqu'i ce
qu'il nousait perdues de vue.
Je.renonce a vous exprimer, ma Mere, ce que nous avons
eprouve, en prisence d'une bonte qui itait bien celle d'un
saint, celle d'un p&re. Ce matin, mimes douces emotions,
i la messe du Souverain Pontife et vous pensez, ma Mere,
si partout votre souvenir, uni i celui de notre tres honor6
Pere, nous a etc present! Qui sait si ce ne sera pas de vive
voix que j'aurai le bonheur de vous dire tout le reste, ma
tres honoree Mere, car une lettre de hotre Pere venerd a
reveilli en moi le projet auquel j'avais renonci et dont je
lui avais dit un mot, d'accompagner moi-mmme nos. seurs
du seminaire i Paris, pour y faire la retraite de rAscen-
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sion. Ma mission finie, je l'espere, pour la fin de la semaine,
je filerai sur Turin, pour alors m'acheminer vers vous, ma
bonne et vindree Mere.
Seur LEQUETTE.

POLOGNE
Lettre de M. LEWANDOWSKI, pritre de la Mission.
Cracovie, maison de Kleparz, 19; le6 janvier 19o4.

Quelques renseignements sur nos oeuvres vous interesseront, je pense.
Notre province de Pologne, Dieu nous aidant, voit peu
i peu s'accroitre le nombre de ses membres et celui de ses
maisons.
i. A KAczrKA, en Bukovine, on peutdire qu'il y une mission quotidienne qui se fait chez les schismatiques. Ily a
beaucoup de travail A faire dans ce milieu, - la pauvretd
y rigne; - le zale apostolique a bien de quoi s'animer.
Nos confreres font batir en ce moment une belle eglise a
Kaczyka. On y conserve et on y honore une image miraculeuse de la sainte Vierge. Nous y avons soin aussi de la
colonie allemande.
2. BIALY-KAMIEN est une paroisse situde pres de Ldopol,
capitale du royaume de Galicie. Les Soeurs de la Charit!
ont une grande propridtd; elles y oat 6levi une assez
grande chapelle.
3. THOMAS-COELHO est notre nouvelle r4sidence au Brisil, pres de Curytiba (Parana). Notre presence est tres utile
aux colons polonais. Depuis plusieurs mois, ils manquaient
de cure. L"eveque de Curytiba prie nos confreres- de donner des missions darts les autres colonies de Polonais, lesquelles, par manque de pretre, sont dans une grande misere
spirituelle.
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Nos confrreres nous oat ecrit que le m&we prelat voudrait
Jenr confier le soin spiritnel d'une autre cilonie, i LucaEu,
pres des grandes forits el des terres incuhes de Botokuda.

un 6tablissement nous
A TAnow, en Galicie, uevchi,
est propose. L'evdque, Mgr Walega, nous temoigne sa
bienveillance ; on nous aiderait i bitir une maison et uee
iglise; en attendant, dans une chapelle nous pourrions
rendre service au clerge.
NEw-HAvEv est situe dans le diocese de Hartford aux
Etats-Unis. Les emigrants venus de Pologne a New-York
se sont disperses jusque-la ; it y a peaurie de bons pretres
pour leur procurer des secours spirituels et rev&que du
diocese nous demande d'aller aider ces ouvriers polonais i
New-Haven.
Dans cette maison de Kleparz, a Cracovie, nous avons
acu siicment cinquante Sersonnes, c'est--dire seize pretres,
onze clercs en philosophie, onze ilves des classes gymnasiales, douze freres coadjuteurs.
Pour les fonctions, quatre de nos pretres sont employds
aux rissions; trois desservent des h6pitaux, deux soot
employds a donner r'enseignement religieux dans les coles
publiques, un remplitl'officede vicaire dans l'glise paroissiale voisine (Kleparz), cinq sont occupes comme professeuts de nos jeunes gens, un est leur directeur.
En outre de cela, on regoit les confessions dans notre
eglise et, quand on nous en. prie, dans d'autres iglises, et
nous avons aussi des occupations dans les maisons des
Filles de la Charite : confession des soeurs, soin de diverses associations de piete.

Ceslas LEWANDOWSKI, C. M.
Voici quelques details sur r6tablissement de ThomasCoelho dont ii a iet parle plus haut:
Parana, colonie Thomas-Coelho, igo3.

M. Bayer, superieur de cet etablissement, a dijaannoncE
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notre arrivie. J'ajoute quelques details. Mgr Fiveque a
timoign6 sa satisfaction de notre venue ici pour aider les
pauvres Polonais, et nous sommes, nous-memes, tres heureux. 11 y a plus de quatre mille Polonais dans notre colonie de Thomas-Coelho et ii y a deux eglises.
Notre habitation est petite, mais suffisante; on songe
d'ailleurs dija a ragrandir. Ainsi, au milieu des Polonais,
nous sommes comme en Pologne meme. Le climat est
excellent et tres sain. Nos compatriotes debordaient de
joie; iis pleuraient de satisfaction A notre arrivee. 1ls nous
prodiguent leurs petits presents.
Notre colonie est i environ o2kilom6tres de Curytiba;
il y aquinze jours, quand M. Dehaene, visiteur de la'province du Bresil, fit la visite de la maison de Curytiba, il
vint jusqu'ici nous saluer.
Je dois ajouter que notre passage par la France et notre
sdjour A Paris resteront toujours dans notre mimoire, A
cause surtout de 1'idification que nous avons ressentie en
y voyant Pexacte observance des rigles, la simplicith etia
charite de tous et en particulier la bonte de M. le Superieur
general. - Au Bresil nous avons trouve dans les maisons
de nos confreres le meme esprit, la meme simplicite; partout on nous a accueillis comme les fils d'un mime pere. A
Rio-de-Janeiro, M. Frechet est venu, avec un domestique,
jusqu'a noire navire; M. Clavelin est, lui aussi, plein de
simplicit6 et d'amabilite, un vrai fils de Saint-Vincent;
M. Deschand, a Curytiba, est de son c6te universellemeut
estimi.
Mgr l'dvique nous offre une nouvelle maison dans la
province du Parana; c'est dans la colonie Lucena qui est
tres considerable et oh de nombreux Polonais sont mdles
aux Bresiliens.
Hugues DYLLA, C. M.
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TURQUIE D'EUROPE
MACEDOINE

1

Rapport de M. Emile CAzo", prdtre de la Mission, supOrieur du seminaire catholique bulgare de Zeitenlik, prds
Salonique (Turquie).
Zeitenlik,

0ojanvier

1904.

L'annee que nous venons de passer a etd bien mouvementie pour la Macddoine: 'attentat de Salonique et la
rdpression qui s'en est suivie, la crainte que lon a eue d'un
massacre des Bulgares et mime de tons les chritiens par
les Turcs, l'insurrection dans tous les pays, les villages
bulgares incendies, tout cela n'itait pas de nature a entretenir la tranquilliti et la prospirite en Macedoine.
Grice A Dieu, nous n'avons pas eti molestes. Seulement
aprs les attentats de Salonique nous avons du subir une
perquisition de la part de la police qui voulait s'assurer
si nos enfants n'avaient pas de dynamite. La chose s'est
passie aussi bien que possible et dans toutes les formes
voulues. Puis, an mois de septembre, on a craint une explosion de fanatisme musulman qui aurait etd suivie de massacres, et comme tous nos 616ves sont bulgares, nous
avons dd prendre nos siretis.
D'un autre c6te, nos ceuvres n'ont pas eu A souffrir de la
part des exarchistes; ils avaient autre chose a faire, et si
ceux-la nous avaient poursuivis, ils auraient iti bien
ingrats: que n'avons-nous pas fait pour eux? Au moment
des ivenements de Salonique, alors que les Europeens
eux-memes ne voulaient plus de Bulgares Aleur service et
que les Bulgares ne trouvaient plus de travail, nous sommes
1. Voy. dans le Bulletin de 'PCEuredes icoles d'Orient. 1'expose
de la ' Situation en Macedoine a, numeros de septembre et de novembre igo3. (Note des Annales.)

(10)
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TURQUIE D'EUROPE
ET

ETATS DE LA PRESQU'ILE BALKANIQUE
HISTOIRE. -

La Turquie, dans les limites imposes par le traite

de San Stefano et le congres de Berlin (1878), a, en Europe,
une superficie de 125 ooo kilometres carr6s; sa population est
de 3 200 ooo habitants environ. La capitale est Constantinople.
Monnaie : la livre turque vaut 22 fr. 69'; la piastre, 22 centimes
environ.
DIVIsioN. -La Turquie d'Europe, enoutre du districtde Constantinople, contient six vilayets regis par des valis : Andrinople
(Thrace) ; Salonique (Macedoine); Bitolia on Monastir et Prisrend (Albanie et Mac6doine); Janina (Epire et Thessalie);
Djezair (Archipel et Rhodes) ; Cryt (Crete). - Au point de vue
religieux, A Constantinople riside un d6legu6 apostolique. Les
divers rites ont leurs patriarches et eveques, dans les principales
villes : Durazzo, Scopia ou Uskub, Scutari d'Albanie, etc.
Autour de la Turquie d'Europe, sont divers royaumes :
La ROUMANIE, qui a remplac6 en 1881 les principautes unies
de Moldavie ct de Valachie, a pour capitale Bucharest, archev&ch6 ; villes principales : Jessi, &v&che, et Calats.
La SERBIE, affranchie par le trait de Berlin (1878), fut rigde en
royaume en 1882. Capitale, Belgrade, evechd; vifles principales:
Nich et Semendria.
La BULGARIE, ancienne province de la Turquie d'Europe.
organisee en principaut6 hireditaire sous la suzerainetd de la
Sublime-Porte par le traiti de Berlin ( 1878), s'accrut en i885 de
la Roumilie orientale. Capitale, Sofia; villes principales: Philippopoli, vicariat apostolique; Nicopoli, 6veche, residence a
Roustchouk ; Tirnovo, Varna.
Le MONT~NGRO, petit Etat ayant rang de principautd. Capi-

tale, Cettigne; archev&ch6

& Antivari.

La GRiCE ou royaume hellenique (i833) a pour capitale
Athenes. Archevechis h Athenes, Corfou et Naxos; 6vechis A
Zante, Santorin, Syra, Tynos (et Chio, Asie). - Monnaie : la
drachme( too lepta) vaut i franc.
ETABLISSEMENTS ACTUELS DE LA CONGREGATION DE LA MISSION :

en Turquie, A Constantinople, Bebek, Salonique, Monastir,
Cavalla, Zeitenlik; en Grece, a Santorin. - Pour les ErABLIsSEMENTS DES FILLES DE .A CHARITE, voyez les Annales des Dames

de la Charite.
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allis les visiter presque chaque jour et leur distribuer des
secours: nous avons multiplid les demarches aupres des
autorites turques pour en faire ilargir un grand nombre.
Tout en evitant ce qui aurait pu nous compromettre, nous
avons cependant tant fait pour eux, que nous nous serions
presque rendus suspects aupres de la colonie europdenne.
Nos confreres de Monastir et les Sceurs de Charitd out
agi de meme et ont pris l'initiative d'aller secourir les villages incendies du vilayet de Monastir, malgri le peu de
ressources dont ils disposaient. 11 est regrettable que la
charitd catholique n'ait pu faire davantage pour ces pauvres
populations. Car tandis que la Russie et la Bulgarie venaient
largement au secours des sinistrds; tandis que rAngleterre
leur a deja envoyi plus de 6oo ooo francs, nous n'avons
pu disposer que de ressources restreintes. II est heureux
pour L'influence catholique en Macddoine que nous ayons
commencd les premiers et que de plus le comiti de secours
anglais se soit adress6 a nous et aux Sceurs de Charit6 pour
la repartition de ses aum6nes; ce comitd nous a demandi
des sceurs pour Pambulance de Castoria et a confii igalement aux sceurs l'ambulance de Monastir.
.
Au milieu de cette situation nous avons continu6 nos
ceuvres comme a l'ordinaire et je vais les passer brievement
en revue.
I* Seminairede Zeitenlik. - Le siminaire de Zeitenlik
est notre oeuvre principale, l'euvre par excellence que nous
entourons de toute notre sollicitude. Car nous n'aurons de
vrais catholiques dans notre mission que quand nous aurons des prdtres selon le cceur de Dieu. Nos catholiques
ne sont catholiques que de nom; une ignorance colossale
est leur trait dominant. Pour leur faire un bien sdrieux, ii
faut mettre au milieu d'eux un bon pretre qui vive de leur
vie. D'ailleurs, meme dans les pays plus chretiens et vraiment catholiques, le jour oi ii n'y aurait plus de pretre,
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on seulement un pretre ignorant et sans zele, que resteraitil de christianisme? D'autre part, c'est une oeuvre laborieuse
et de longue haleine. En Mac&doine, la carriers sacerdotale
est plut6t miprisee, car on ne connait guere que le pope
qui ne sait pas toujours se faire estimer, puis Iintiret est
un puissant mobile ici comme partout ailleurs, et ce n'est
pas une carriere lucrative. Enfin les enfants sont sans education et sans instruction, quand ils nous arrivent; et qu'il
faut du temps et des efforts pour faire germer en eux la
pidtiet Pidee de la vocation sacerdotale!
Cependant l'annie qui vient de s'ecouler a it6 bUnie
sous ce rapport: nous avons eu la consolation de voir trois
de nos 6lves prendre 1habit ecclisiastique A la fin de leurs
etudes. Actuellement nous avons dans notre seminaire
huit clercs portant rhabit ecclisiastique; trois d'entre eux
font deja leurs 4tudes theologiques; nous avons quarante
et un petits seminaristes dans les cours secondaires; enfin
huit apprentis pour divers metiers.
Daigne Notre-Seigneur susciter parmi eux beaucoup de
vocations sacerdotales pour la r6generation religieuse de la
Macidoine.
Les pretres qui sont sortis de notre seminaire vivent de
la vie commune avec les missionnaires dans nos residences
de Coucouch, Ghevghili et Enidje. Un autre est a Salonique ou l'on a pu cette annde ouvrir une chapelle et une
ecole.
Ces jeunes pretres depuis trois on quatre ans qu'ils ont
ite ordonnis nous ont donni toute satisfaction; ils se sont
bien conduits, ils sont restis pieux, ils sont a pen pres fidales au reglement de vie qui leur a e6t trace, et ils travaillent
avec zeýe. Ceux qui sont &Coucouch et a Ghevgheli s'occupent a peu pres exclusivement de I'rcole, trop exclusivement, osi-je dire; car des pretres instruits comme ils le
sont auraient autre chose de plus serieux a faire, surtout
dans un pays fa il n'y a que des popes ignorants. Celui
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qui est i Coucouch n'a pas encore chante la messe et officid
depuis pres de trois ans qu'il s'y trouve, malgre le grand
desir qu'il en a. On dit qu'il faut menager les popes.
Les jeunes pretres qui sont & Salonique, tout en s'occupant de l'ecole, sont charges du ministare paroissial et les
choses vont tres bien.
Tous ces jeunes pretres sont excessivement peu payds;
ils recoivent environ I6o francs pour 1'annee. Avec leurs
honoraires de messes, cela leur fait un peu plus de
5oo francs. Its payent dans nos risidences 270 francs de
pension. Ce .qui leur reste est A peine suffisant pour leur
entretien, sans parler des charges de famille qu'ont plusieurs
d'entre eux. Cette annee, afin de les encourager, j'ai promis
de donner i chacun d'eux 120 francs. Mais si j'ai pu leur
faire cette liberalite cctte annie, je ne puis repondre qu'il
en sera de meme i l'avenir. II y a IA un point d6licat pour
l'avenir de la mission.
2• Nos residencesdans 'intdrieur.- Quand les premiers
pretres sortirent de notre seminaire, nous resolumes d'ouvrir des residences dans les centres importants de l'interieur
oi on' pourrait les placer afin que ces jeunes pr4tres pussent
se former A leurs fonctions aupres des missionnaires et
trouver dans la vie commune avec eux une sauvegarde pour
leur vertu. Car ce n'etait pas tout d'avoir des pretres, ii fallait assurer leur perseverance, suriout dans un pays oi le
cilibat ecclisiastique n'est pas connu. Puis ii y avait diffdrents centres ot la prdsence des missionnaires 4tait vraiment
necessaire.
Notre premiere residence fut &Coucouch et c'est la quatrieme annee que nous y sommes. Coucouch renferme de
deux i quatre cents families catholiques; c'est la residence
habituelle de S. G. Mgr Scianow. II y a Ia une maison de
Sceurs de Chariti depuis 1885, et tout autour ii y a de
nombreux villages catholiques.
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Nons a'ons mis A Coucouch nos deux premiers jeunes
pretres avec uat missionnaire. Lemissionnaire dirige Picole
des gargons qui compte plus de cent cinquante eleves; il
dirige igalement le petit orphelinat des Soeurs de Charite
qui renferme vingt orphelins, enfin ii s'occupe d'dvangeliser
les villages environnants Ie sanaedi et ledimanche de chaque
semaine. II parcourt tous les villages catholiques les uns
apres les autres, ii visite les icoles, paye les professeurs, fait
le catichisme, prdche et confesse.
La maison des Soeurs de Charitd renferme sept sceurs et
deux sous-maitresses, leur ecole compte plus de cent cinquante eleves; Iorphelinat des filles a eu jusqu'A quarantetrois orphelines; chaque jour de nombreux malades se pressent au dispensaire, et les sceurs vont mame dans les villages potir y soigner les malades et s'occuper de la propretd
des dglises. Dans ces temps de misere, elles ont eti la providence des pauvres a Coycouch.
A Ghevgh6li, nous avons 4galement une residence qui a
Cdtfondie au mois de septembre 191o. L'autorisation, qui
nous avait d'abord et# accord6e d'ouvrir une icole, nous
ayant ete retirde, ce n'est pas sansdifficulte que nous avons
pu Pobtenirde nouveau. Ce ne fut qu'au mois de mars x903
que nous pumes ouvrir de nouveau nos dcoles. Grace &Dieu,
elles vont tres bien; 1'ecole des garcons que dirige le missionnaire avec un jeune prdtre bulgare compte plus de
soixante eleves, et r'cole des filles qui est confide aux Sceurs
Eucharistines en a plus encore.
LA aussi le missionnaire, M. Joseph Alloatti, s'occupe
igalement d'evangeliser les villages environnants, et, de
plus, il a la direction des Soeurs Eucharistines dont ii est
le fondateur.
Les Sceurs Eucharistines sont au nombre d'environ dixhuit; elles ont leur maison-mere a Paliortsi, un village a
c6ti de Ghevghili; dans ce village elles ont igalement un
orphelinat de vingt-cinq orphelines et une petite icole. De
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plus, elles ont une ecole de trente enfants dans le village de
Bozdontsi, en outre de celle de Ghevgheli dont j'ai parl1
plus haut. Elles viennent de commencer a Paliortsi un petit
orphelinat agricole avec six orphelins sortis de notre orphelinat de Coucouch.
Ce n'est qu'au mois d'avril dernier que j'ai pu ouvrir une
residence A Enidj6, un centre important a 5o kilometres
de Salonique. Je disirais le faire depuis longtemps; mais
les ressources et le personnel m'avaient toujours fait
defaut.
Notre tablissement A Enidje a etd tres bien accueilli; nos
rapports soit avec les autoritis turques, soit avec les dissidents, sont excellents. Aussit6t dtablis, nous avons fait restaurer de fond en comble la miserable icole qui tombait en
ruine, et depuis, cete ecole, qui n'avait jamais compti que
de.vingt i trente 6elves, en a plus de cent. Nous desirons
vivement y mettre des religieuses pour 1'6cole des filles et
la visite des pauvres et des malades.
Notre presence au milieu meme du peuple dans ces diffdrentes residences, nos visites dans les villages, out produit
les meilleurs resultats au point de vue de l'attachement A la
foi.Nous soutenons, nous encourageons les gens, nous nous
occupons de leurs affaires, nous les ddfendons a l'occasion
et nous avons pu intervenirheureusement pour eux auprs
des autoritis turques en ces temps si malheureux; cc que
d'ailleurs a su faire de son c6td S. G. Mgr Scianow.
Cete annee, par suite des evenements de Macedoine,
quatorze villages se sont faits catholiques. Pauvres catholiques, assuriment, la foi n'a pas eu grand'choset voir dans
leur conversion. Mais, du moins, c'est un terrain sur lequel
nous pouvons travailler. Je viens de parcourir plusieurs de
ces villages pour confesser a Poccasion des fetes de Noel et
je les ai trouves bien disposis. II est regrettable que le manque de ressources n'ait pas permis de leur donner des instituteurs pour leurs 6coles; c'eit t46 le moyen d'en faire de
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vrais catholiques. Touchi de leurs bonnes dispositions, je
me suis impos6 le sacrifice de payer le professeur pour un
gros village de deux cents maisons. Mais c'est tout ce que
j'ai pu faire. Nous tacherons d'aller les visiter souvent afin
d'y suppl6er.
3' (Euvres diverses.- En attendant que nous ayons des
prdtres instruits, nous nous occupons des popes qui desservent les villages, pauvres prdtres sans education et sans
instruction. Au mois de fivrier g903, nous leur avonsdonne,
comme d'habitude, la retraite a Zeitenlik. C'est une lourde
charge pour nous que ces retraites; car non seulement il
nous faut nourrirles popes, maisencore leur payer le voyage
aller et retour. Nous n'hisitons pas cependant devant la
depense, car c'est le seul moyen d'avoir des pr&tres un peu
convenables, de leur apprendie ressentiel du ministere, et
de les maintenir dans la foi catholique.
A tous ces popes nous donnons des honoraires de mesres
pour chaque jour de rannie; c'est la seule ressource pour
vivrequ'ont les popes des villages avec leur travail eo leur
maigre casuel. C'est li un grand souci pour nous.
Cette annee nous avons pu achever la r6sidence dpiscopale de S. G. Mgr Scianow a Salouique. Commencee vers
1892, elle avait tCabandonnde inachevie, et c'6tait un sujet
de derision pour le catholicisme. C'est une maison episcopale vraiment convenable et nous y avous fait une ecole
et une chapelle pour les catholiques bulgares de Salonique.
H61as! il y a l'glise qui attend son tour; les fondements
en sont sortis de terre depuis dix ans. Mais c'est une affaire
de 40 ooo a 5o ooo francs. Puisse la divine Providence en
permettre bient6t rachevement pour l'honneur du catholicisme i Salonique !

CHINE
PEKIN
On lit dans le numero du 27 mai 1904 des Missions catholiq•r :
Au moment de mettre.sous presse, nous recevons ces quelques

lignes de M gr Favier. Sachant toute la veneration dont nos
lecteurs entourent I'illustre dveque de Pekin, nous nous empressons de publier cette lettre bien consolante dans sa brievete.

Lettre de Mgr FAVIER, vicaire apostolique.
Pekin, 17 avril 19o4.

Mon etat, toujours maladif, ne me permet pas de vous
Acrire aussi longuement que je le voudrais. Excusez-moi.
Nos sept missionnaires et nos six mille chritiens massacres en 900oobtiennent de Dieu des succes inesperds. L'annee
dernitre, nous avons baptisd cinq mille sept cents adultes,
et cette annee je ne crois pas exagerer en estimant que nous
en baptiserons de neuf a dix mille !
Nos chores victimes nous out egalement obtenu une paix
parfaite, malgre les evenements; le bon Dieu nous a tellement proteges en 9goo et depuis ces horribles massacres
que nous serions ingrats de ne pas compter sur lui pour
Pavenir.
KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de Mgr FERRasT

A

M. ANGELI, ,i Paris.
Kiu-Kiang, le 7 mars

9ro4.

En rentrant d'une longue tournee de confirmation, j'ai
trouve vos lettres des zo ddcembre ez 23 janvier. Par la preW2
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mitke vous m'annonciez le deces de Mme la baronne de
Gargan. Inutile de ous direcombien j'ai ei sensible cene
nouTelle ; c'est un coup qui me frappe an plus profond de
l'ime. Je snis de ceux qui doivent Ie plus de reconnaissance
i cene insigne bienfaitrice, qui a eti ma providence visible
depuis cinq ans que je suis au Kiang-Si, etqui, parses dons
princiers, m'a permisdecrier plus d'une •evrede premiere
importance. La sympathie de cette piease dame pour mes
euvres, c'est cc que je considererai toujours comme une
des plus grandes grices des d6buts de mon ministere episcopal. Le bon Dieu, j'en ai la conviction, 'auradiji r.compens&e an ciel de sa chariti sans mesure : que de milliers
d'ames sauvees grice a ses aum6nes ! Neanmoins je prie et
fais prier pour sa chere ime: j'ai demandi trois messes i
chacun de nos prctres, et je ne m'en tiendrai pas li; nous
devons *op a cette incomparable bicofaitrice.
J'ai fait uoe tournee pastorale de plus de quatre moisdans
nos districts les plus eloignes. Combien j'ai etd console des
bonnes dispositions de nos neophytes I que de douces joies
jai ressenties tout le long de ma route ! - J'ai failli aussi
y laisser la vie. Les adeptes d'une societi secr&te me cherchaient pour m'expidier dans 'autre monde, et, sans une
serie de circonstances absolument providentielles, je devais
tomber entre les mains dune bande de deux mille de ces
malfaiteurs. Je n'itais pas digne de donner ma vie pour mes
brebis !... Puisse-je au moins miriter la grace d'une bonne
mort, en vivant plus saintement et en travaillant de mon
mieux pour le bien des Ames !
Malgri la guerre russo-japonaise, tout est calme jusqu'ici dans nos missions.
- P. FERBAxT.
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KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de Mgr Vic, vicaire apostolique,
a M. Francois GATTIUNGER, pritre de la Mission, d GraT.
Fou-Tcheou, 14 fivrier 19o4.

Je suis bien aise de profiter du repos forc6 de 1'ann6e
chinoise pgur vous donner de nos nouvelles. Je puis vous
transmettre aujourd'hui le souvenir que vous attendez
depuis longtemps, la photographie du tombeau de notre
cher Edouard 1 . Les caracteres en sont trs lisibles, M. Dellieux ayant eu la pricaution de les noircir pour tirer la vue
du tombeau. Vous saurez les traduire a votre excellente
mere. 'y joins la photographie de la chapelle de i'orphelinat de Kien-Tchang. Nous y avons aujourd'hui, au Si-men,
a deux ou trois cents pas de la cahute dans laquelle vous
allites visiter au moins une fois votre cher Edouard, une
belle propriet6 et un trrs bel ensemble 'oeuvres, moins
I'eglise non encore batie. Apres Dieu, nous devons une
bonne part de ces benedictions & M. Edouard, lequel contribua largement A cette prise de possession, qui lui coata
la vie.
Nous jouissons cette annie d'un grand calme et nous en
profitons. Les constructions n'ont pu marcher aussi vite
que nous eussions desir6. Tout rencherit extraordinairement, et la piastre n'a presque plus de valeur ; elle est a
700 sapeques et tend a baisser encore. Nous avons reconstruit le petit sdminaire a Tsi-Tou, sur les fondations des
ruines de l'ancien etablissement notablement agrandi. Les
enfants viennent de s'y transporter ces jours derniers. Ils
sont sous la direction du bon pretre Lieu.
Comme vous 'aurez constati dans le necrologe, nous
efmes la douleur de perdre le bon P. Ly a la tin de
i. M. Edouard Gattringer, frere de M. Francois Gattringer, et, lui
aussi, missionnaire en Chine.
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juin. II fut pris durant trois semaines d'une violente dysenterie qu'on ne put arreter. II est enterre i c6te de
M. Edouard i Kiou-Tou, oui je l'avais mis curi en dernier
lieu. C'itait un bon pritre que nous regrettons. Quoiqu'on
nous ait fourni cene annie un renfon relativement considerable de quatre confreres, cela n'augmente guere le chiffre de nos missionnaires ambulants, vu que nous avons
un grand nombre d'invalides.
L'ensemble des ceuvres est bien riorganise a Ki-Ngan.
Trois Petits-Freres de Marie y itaient atendus avant 'annee
chinoise pour ouvrir une ecole de Francais. On est en train
de bitir une risidence europienne dans la ville de Kan-

Tcheou.
I y a bien, d'ici ou de li, quelques excitations locales
dans les deux vicariats voisins. M. Verrieres avait quasi di
se sauver de Sin-foug, poursuivi par des malfaiteurs ou
rebelles. Mgr Ferrant a eu ces temps derniers, a 3 lieues
de Ling-Kiang, trois meurtres de neophytes et cent vingt
families chretiennes pillees par des membres d'une societe,

lesquels se montrent tres audacieux et banent et soldats
et satellites ; ce sont les Lan-lieu-houei, societi du Nenuphar bleu. Tout cela pour ne pas nous laisser oublier que
nous sommes en Chine.
I1 se dessine, du reste, de tous c6tis un mouvement tres
accentue de conversions. Les chiffres des fruits spirituels
sont consolants. Le dernier exercice accuse plus de dix mille
baptemes d'adultes dans nos sept vicariats, dont cinq mille

six cents i Pikin.
-- C. Vc.
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TCHE-KIANG
SEMINAIRE POUR LES JEUNES MISSIONNAIRES EUROPEENS

Mgr Reynaud, lazariste, vicaire apostolique,

icrit de Ning-Po A

M. Ie directeur des Missions catholiques :

Je vous ai ddja parln de notre grand coll6ge de Ning-Po.
Aujourd'hui, je veux vous faire connaitre une oeuvre nouvelle, une maison de formation, un noviciat pour les vocations a nos missions de Chine. C'est une mesure qui repond
a un grand besoin et qui promet beaucoup.
Apres le noviciat, les jeunes gens suivent tous les cours
des grands siminaires, entremeles de lemons de sciences,
de langues et surtout de chinois. Rien ne leur manque au
point de vue de la pietd et des etudes. Ils sont, de plus,
formes sir le terrain oit ils devront combattre un jour. Ils
ont ainsi toute faciliti de s'initier aux mmeurs, A la langue,
a la caracteristique du pays. L'expdrience des autres leur
sert de lecon. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent
les acclimate, en quelque sorte, aux difficultdsdu ministere.
En un mot, cette formation locale me semble etre le moule
par excellence pour faqonner de bons missionnaires. On les
fait sur commande, pour ainsi dire: on les.taille surmesure
et en vue des besoins du pays. Le lendemain de leur ordination, ils ne sont pas disorientes comme des conscrits sur
le champ de bataille; ils ne s'dveillent pas surpris, comme
les nouveaux venus transportes subitement d'Europe en
Chine; ils n'ont pas besoin de faire Pexercice ni d'attendre
des armes pour voler an combat. Non ; armes de pied en
cap, ils sont toutprdts pour les luttes apostoliques. Ce sont
presque des veterans.
J'ai le grand bonheur de leur donner l'hospitalit6. Ils
forment, dans mon vicariat, comme une oasis dilicieuse,
pleine de vie et d'esperance : une vraie source de bniedictions. Que les anges des pauvres paiens doivent etre heureux
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de voir grandir ces jeunes plantes, de penser qu'elles
deviendront de grands arbres, et que ces arbres donneront
des fieurs et des fruits de saint !
Cate oeuvre tant desirec, si riche de promesses, je me
permets de la recommander a vos prieres. Ce n'est qu'unJ
berceau. Mais que de voeux rentourcnt et que d'espirances
il fait cuncevoir i Quis, putas, puer iste erit f

PERSE
Lettre de M. Boucavs, pritre de la Mission,
j M. A. Fur, Supirieur general.
Khosrova, e 22 mars 19o4.

Le 14 du mois courant, une des Filles de la Charit6, la
soaur Rose Vidal, se mettait en route pour France. Comme,
la veille de son arrivee a Khosrova, avait eu lieu sur le
chemin de Khoy par oi elle devait passer, rassassinat d'un
chef de la mission amiricaine d'Ourmiah, j'ai cru qu'il
etait a propos de prendre quelques pricautions. Apres avoir
pris I'avis de mes confreres, je 'ai fair accompagner par
M. Raphael Nibieridzi jusqu'i la frontiere russe, et
escorter de deux cavaliers qui itaient arm&s jusqu'aux
dents.
Arrivie en Russie, elle a &t6tres bien recue par nos allies;
its n'ont pas voulu lalaisser parir dans une troyka (mauvais char tire par quatre chevaux), mais ils lui ont fourni
une tres bonne voiture, disant que ce serait honteux pour
la Russie de laisser ainsi mal voyager la sceur de celles qui
soignent les soldats blesses dans la guerre avec le Japon.
Je crois que si cela continue, cette bonne soeur de la Chariti
sera portee en triomphe avant de sortir de 1'empire russe.
U ne enfant orpheline est avec elle; les Russes pour lui faire
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honneur ont mis ceue enfant dans un magoifique salon et
lui ont donni des servantes pour lui fournir tout ce dont
ele avait besoin. La sceur de Chariti n'aura pas besoin cette
fois-ci de quitter la cornette pour traverser la Russie.
Mgr Lesne revient d'Ispahan, et il doit faire sa visite en
passant par chez nous.
A. BOUCArS.

SYRIE
ANTOURA
VkrE

0D VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE SUPERIORAT
DE M. SALIEGE,

AU COLLEGE D'ANTOURA

Antoura, I3mai igo4.

Le i" mai notre college etait en fete. Nous celibrions,
en effet, le vingt-cinquiEme anniversaire de M. le superieur en Syrie. A ce mot de a fete D, je m'empresse
d'apporter le correctif ndcessaire, en disant de suite qu'il
s'agit purement d'une fete de famille. Qui done, parmi
nous, venus de France, pourrait rechercher le bruit et
Plclat extdrieurs quand il 'y a tant de tristesse dans les
cceurs?
Quinze jours avant la date de cet anniversaire, M. le
superieur semblait avoir reussi, guide par ses sentiments
de modestie, a ecarter route solennitd, quand tout d'un
coup M. le consul de France nous fit part de la risolution od il etait de provoquer une grande fete qu'il prdsiderait lui-meme; Sa Beatitude Mgr le patriarche des Maronites etait, nous disait-il, dans les memes sentiments.
M. le comte de Sercey croyait i'occasion opportune pour
redire la reconnaissance de tous envers M. Saliege et honorer la France dans ses enfants; S. G. Mgr le patriarche
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croyait qu'il lui apparteoait en ce jour de mettre en relief
facuvre des missionnaires latins et de redire tres haut,
afin d'etre entendu de tres loin, le bien immense fait par les
membres des congregations.
Apres n'avoir rien voulu, nous etions menacis de manifestations sur notre nom et de fetes un peu bruyantes. On
jugea bien de faire la part du feu, et sans s'opposer aux
desseins si bienveillants de M. le consul et de S. G. Mgr
le patriarche, il fut convenu qu'on s'appliquerait alors A
cilbrer la fete sur un programme tres modestel
En l'honneur de nos hates la maison fut decorde avec
goat, mais sans profusion. Le matin, messe latine, et messe
maronite c6lebrie par Sa Grandeur; puis reunion dans
la grande salle des fetes oh nos eleves devaient presenter
leurs vceux a M. le superieur. De fait, ils le firent de la
meilleure maniere, en des termes et dans un style tels que
chacun put se convaincre que les dtudes littiraires et P'ducation du sentiment se pratiquent egalement bien dans
noire college. Le temps etait affreux. Malgri la pluie torrentielle qui rendait la montagne presque impraticable, un
grand nombre d'anciens telves etaient accourus. Sur
Pestrade se tenaient M. le superieur,: Mgr le patriarche,
M.le consul gineral de France et quelques personnes
du consulat, ainsi que Mgr Nejem, plusieurs pretres et
dignitaires du patriarcat, le R. P. Cattin, jesuite, recteur
de PUniversite de Beyrouth, le kaimacam de Jounieh, le
mudir de Zouket plusieurs cheiks, membres importants de
la famille Khazen.
M. le consul et Mgr le patriarche prirent deux fois la
parole en ce jour, et tous deux temoignaient hautement
de leur sympathie pour les enfants de Saint-Vincent-dePaul et de la contiance qu'ils ont en eux. L'un pour la
France, I'autre au nom de la nation maronite remercierent
chaleureusement, en exaltant son oeuvre, le vendri superieur dont on fetaift le jubile et rendirent bommage a
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tant d'efforts et de zele diployes pendant viagt-cinq annies.
Nous eumes en particulier la joie d'entendre Mgr le
patriarche proclamer son amour inebranlable pour la
France et formuler l'espoir de la voir bient6t reprendre le
r6le qui I'honore ici et dont tous lui sont reconnaissants.
SA. RAMADE, C. M.

Un journal du pays originaire de M. Saliege, Mauriac
(Cantal), a requ de Syrie et a publi6 cette piece de vers
composie par un des professeurs du college d'Antoura et lue
devant I'honorable assemblie dont nous venons de parler.
Missionnaire et Francais.
I
SLa France ! oh ! ce soir-l&, comme elle semblait belle,
Vous souvient-il ? Le feu du ciel etait si pur...
Le navire fuyait, fantastique hirondelle,
A regret, dans ce double azur!

Plus d'an front se tourna vers l'horizon d'arriere
(Pendant que d'un sanglot montait I'adieu fatal)
Pour sentir frissonner la caresse derniere
Dans la brise du sol natal !

C'etait avril en fleurs sur les c6tes de France !..
C'etait... plus loin... plus loin, dans un reve lassa,
Rdve d'amour intime et d'intime souffrance
Un coin du foyer delaisse...
Ce point obscur de la Patrie
Oi deux etres pleuraient tout bas,
En songeant qu'un peu de leur vie,
Leur enfant, s'en allait li-bas !
La maison i roiture grise,
La maison oih 'on a vkcu,
,Qui dort, inquiete et surprise
De sentir un vide inconnu !
La terre oil notre Ame itait nae,
Ou ftottait tant de souvenir
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Oh chaque chose etait aimee
O l'on ravait vivre et mourir !
Toutes ces choses droquees
Passent du cocur devant les yeux,
Et c'est quand on les a quittees
Cest alors qu'on les aime mieux !
O France, quelle seve intense et genereuse
As-tu done infusie aux veines de tes tils,
Pour les semer au monde, h6roique semeuse,
Sans autre arme qu'un crucifix !
La Russie a ses trafiquants
Et I'Angleterre ses touristes;
L'Allemagne a ses imigrpnts,
Mais, sur les plages etrangeres
Toi, ma France, jamais tu n'as
Que tes Franoais missionnaires,
Pacifiques et blancs soldats !
II
Et vous etes venu parmi nous, tendre Pere !
Vingt-cinq ans ont passe sur ce soir de Padieu,
Et depuis vingt-cinq ans vous faites I'cuvre austere,
Pour la France et pour notre Dieu !
Lui seul peut mettre au ceaur vingt-cinq ans de souffrance,
Garder vivant en vous la vigueur et la foi,
En depit des assauts, des jours de d6fdillance,
Montant toujours le chemin droit.
Quand, de la meme voix qui creait les ap6tres,
Jadis, il vous montrait, fleurs de toute saison,
Des Ames A glaner (et ce furent les n6tres !),
Votre ame entrevit la moisson !
Moissonner pour le divin Maitre
Des centaines d'ames d'enfants !
Faire eclore, vivre et renaitre,
Seigneur, ces cocurs d'adolescents!...
Quel rave de missionnaire
Mais aussi quels rudes labeurs!
- Eh bien ! soit, je prends l'oeuvre amnre
EB vous, mon Dieu, prenez les coeurs! Votre lourde tAche acceptee,
Vous 1'avez faite chaque jour!
Sur cette enfance tant aimde
Vous vous penchiez avec amour!
Votre main ferme et point severe
Trouvait, pour assurer ces fronts,
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Des dilicatesses de mire,
Tresors de paix et de pardons!
Et si nous aimons Dieu, si nous aimons la France,
Nous vos fils d'aujourd'hui, d'hier et de demain,
Si nous sentons en nous la vertu, la science,
Cest que nous suivons votre main !
Soyez done a Phonneur, vous fdiles la peine,
Votre main vingt-cinq ans sema, jeta le bien ;
La terre fut fdconde et la recolte est pleine;
Dieu le salt et n'oubliera rien !
III
Oui, tendre Pere, au soir de ce beau jour de fete,
Ainsi qu'un voyageur qui, debout sur le faite,
Embrasse du regard le chemin d6ji fait,
Ou comme an moissonneur, au soir de sa journee,
Jette en se retournant sur sa moisson doree
Jette un long coup d'oeil d'amour satisfait,
Jetez sur le passe, sur votre vie entiere,
Sur vos enfants, sur nous, sur votre oeuvre, 6 bon Pere,
Un doux regard d'orgueil et de paix !
Et puis reposez-vous en votre.euvre accomplie,
Jouissez-en, sans crainte : elle fut bien remplie :
A nous de vous rendre heureux desormais !

AMERIQUE
ETATS-UNIS

Nous publierons volontiers une notice historique sur
chacun de nos etablissements des Etats-Unis, comme nous
l'avons fait, par exemple, pour les etablissements de PAutriche (Annales, t. 66 et 67). Nous cominenqons par le
siminaire de Saint-Louis (Missouri).
La ville de Saint-Louis, sur le Mississipi, pres du confluent avec le Missouri, est dans une situation admirable
pour le commerce. Elle fut fondde en 1764 par les Frangais
de ia Louisiane. Elle avait en 18oo a peine un millier
d'habitants, elle en a aujourd'hui trois cent cinquante mille.
C'est le siege d'un archevdche.
La Congregation de la Mission y dirige le seminaire et
la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Nous avons requ sur
le s6minaire Pintiressante notice qui suit.
SAINT-LOUIS,

S•MINAIRE KENRICK; CASS AVENUE

Quand, descendant du tramway, on embrasse du regard

ce grand batiment de briques sdpard de Pavenue par une
proprette pelouse de bonne apparence, du premier coup
I'impression est agrdable et engageante. Sans doute on se
voit loin de la somptuosite d'autres seminaires amiricains,
New-York, Rochester, etc., par exemple; dans sa simplicitd plus modeste le seminaire Keniick a tout de mime
fort bon air. Et pourtant dans ce.nouveau monde, si jeune,
ses batiments sont presque un morceau archeologique:
pensez done, ils comptent quelque cinquante ans d'exis-
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tence! Cinquante ans, dans ce pays, cela recule presque
jusqu'A la prdhistoire.
Il y a quelque impertinence, ce semble, A vouloir, meme
en quelques traits rapides, narrer le passe du siminaire
Kenrick. Car, A vrai dire, pent-il se vanter d'avoir deja son
histoire ? A onze ans - c'est son age. - la vie n'est encore
tissue que de bonheurs; et les bonheurs ne se racontent
pas. - II est juste de reconnaitre toutefois que, par ses
origines, cet etablissement appartient aux Ages heroiques.
A suivre, ea effet, l'interessante evolution de ses divers
avatars, on remonte en droite ligne, par les seminaires
Saint-Vincent du Cap-Girardeau et Sainte-Marie des Barrens, jusqu'a I'arrivee A Saint-Louis de M. de Andreis et
de ses compagnons. Ce seul fait suffit a mettre en lumiere
le r6le silencieux, sans doute, mais actif et efficace, exerc6
par le seminairedans le developpement religieux de l'Ouesi.

c Mgr Du Bourg ayant dtabli i Saint-Louis I un collge
et des ecoles externes, avait chez lui un certain nombre de
jeunes ecciesiastiques qui enseignaient an college, et en
meme temps, continuaient leurs etudes ecclisiastiques.
M. de Andreis fut etabli leur supdrieur, directeur et professeur de theologie et d'Ecriture sainte '. a - Nous devons
reconnaitre dans ces quelques lignes de Mgr Rosati la
vraie origine du seminaire de Saint-Louis.
Mais, A la mort de M. de Andreis, le seminaire de SainteMarie des Barrens etait deja en plein exercice. Celui de
Saint-Louis lui fut joint, etdes lors, pendant plusde vingi
ais, leur hismtire s catfoao

i. Vers 18z8.
2. Notice sur le Rev; Felix de Andreis, ecrite de la main de Mgr

Rosati. (Archives de

FI'glis Saint-Vincent, a Saint-Louis.)
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Quelques mois i peine apres son arrivie a Saint-Louis,
M. de Andreis, connaissant les desirs de Mgr Dubourg,
6evque de la Nouvelle-Orleans, et cidant aux conseils de
Mgr Flaget et aux instances des nombreux catholiques du
comti de Perry (Missouri), envoyait M. Rosati et toute sa
petite colonie aux Barrens ". Ainsi fur fondd, ia 'automne
de i818, le siminaire Sainte-Marie. Siminaire modeste, s'il
en fut. Une cabane, construite de troncs d'arbres a peine
rudimentairement equarris, et mesurant 6 metres sur un
peu plus de 8, voilA toute son architecture. Mais, avec sa
population de quatre prdtres, quatre itudiants, trois postulants et un frere coadjuteur, avec ses dtudes et ses classes
de philosophic et de theologie, cette cabane dtait tout de
meme un vrai grand siminaire.
Un second batiment, de proportions plus amples, prit
place bient6t pros de la hutte primitive, et, dans ses murs,
s'installirent aupres du siminaire interne et du scolasticat
de la Congregation, le seminaire diocisain transportd de
Saint-Louis et un college (1823). Faut-il 'attribuer la
beaut6 du site, a I'aspect engageant et hospitalier de la
nouvelle construction, a la bonne grace de ses habitants,
on aux dispositions sympathiques des populations d'alentour? Toujours est-il que, peu de temps apris son ouverture, le s6minaire comptait dix-huit clercs, et, apres quinze
ans d'existence, trente-cinq ; alors que le college montait A
une population de cent trente jeunes gens. Le cours normal de thdologie etait de trois anndes et comprenait, sans
en rien omettre, tout le programme habituel d'dtudes d'un
grand seminaire. La philosophie, dtudide pendant une

1.Eveque de Bardstown, et administrateur du diocese dc la Neavelle-Orleans en l'absence de Mgr Dubourg.
2. Pour plus de details, voir le Colley SiWnt-Vintent au CapGirardeau.
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annie, etait comprise au nombre des classes du college,
qu'elle couronnait.
La Louisiane supdrieure, peuplie primitivement par des
emigrants frangais, avait vu, bient6t apres la cession du
territoire aux Etats-Unis, affluer vers ses riches et fertiles
plaines une nombreuse population anglo-americaine,
venue de l'est du Kentucky et du Maryland. Ces families
nouvelles venues, profond6ment chretiennes, benissaient
Dieu quand 1'esprit apostolique leur prenait un de liur fils.
Mais I• n'etait pas, heureusement, la seule source du recrutement ecclesiantique. L'histoire de personnages cormme La
Mennais et Lacordaire nous dit eloquemment quelle fascination exercait en France la perspective des missions americaines. Le meme atrait seduisait tout autant le zele et la
ferveur des seminaristes et des jeunes prdtres des nations
voisines. Aussi, a tous leurs voyages dans le vieux monde,
les4evques des EtatS-Unis ramenaient de nouvelles recrues.
Beaucoup d'entre eux allerent terminer leur education
sacerdotale au seminaire de Sainte-Marie, et un fait curieux nous montre combien etait variee alors la population
de cette maison : pour mieux se faire tout a tous, M. de
Nekere, admirablement doue sous ce rapport, prichait
chaque groupe en sa langue maternelle; or ii donnait
regulibrement ses conferences en anglais, en italien, en
franqais, en allemand, en espagnol et en flamand. On ne saurait etre etonni de la vitalitd intense manifestie par un etablissement si modeste en ses debuts, quand
on se rappelle quels hommes lui imprimerent le mouvement. II suffirait ici de citer les noms propres : ils sont
eloquents par eux-mdmes. -- M. Rosati, tout d'abord. Cet
homme, divord d'activite, fut la pierre d'angle de toutl'edifice de la Congregation aux Etats-Unis. Nomme en i822
vicaire apostolique des Florides, il d6clina cet honneur ;
mais le chpix de LUon XII vint le retrouver i'annee suivante, et, cette fois, la volonti du souverain Pasteur dtait
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exprimee en tels termes qu'il fallut se risigner A accepter
la coadjutorerie de la Louisiane. II ne se risigna. pas pour
autant i quitter Sainte-Marie. Trois ans seulement plus
tard, a la division du diocese de la Nouvelle-Orlians, ce
nouveau sacrifice lui fut demande ; il vint a!ors occuper A
Saint-Louis le nouveau siege episcopal que Rome venait
d'driger a son intention.
Pendant les ainies de sa coadjutorerie, Mgr Rosati avait
trouve aux Barrens un precieux auxiliaire dans la personne
de M. Lion de Nekere. Ce dernier, beige d'origine, etait
un homme d'un grand mirite, maisd'une trespauvresante.
Le climat du Missouri convenant peu A son tempdrament
delicat, M. de Nekere dut, en 1826, a pen pres dans le
mnme temps que Mgr Rosati venait s'etablir a Saint-Louis,
quitter Sainte-Marie pour feSud. I1 devint, en 1829, eveque
de la Nouvelle-Orleans.
Apres le depart de Mgr Rosati et de M. de Nekere, trois
jeunes prdtres, MM. Odin, Timon et Paquin, resterent seuls
an Barrens, avec la lourde charge du seminaire et du collge.Quelque accablant que fut le fardeau, ils surent y suffire; et quand, en i83o, M. Tornatore arriva d'Italie pour
leur prteer main-forte, il trouva tout prospere. C'etait une
rude vie que menaient ces vaillants. Les jours non employds
au soin de leurs eleves dtaient consacres aux courses apostoliques. Le samedi dans rapres-midi, et la veille des conges
hebdomadaires, MM. Odin et Timon, accompagnis I'un et
l'autre d'un seminariste, enfourchaient leur monture, et
chacun de son c6td, gagnaient, en d'hiroiques chevauchees,
des stations quelquefois fort 6loignees. On arrivait d'ordinaire le soir. Le Pere se mettait au confessionnal, si
besoin 6tait. Le lendemain il continuait d'entendre les
confessions, administrait les sacrements: baptemes, mariages, etc., cliebrair la messe; le clerc, avant etapres le saint
sacrifice, prdchait, catdchisait les enfants ; I'aprbs-midi,
on remonait a cheval et on regagnait Spinte-Marie, tout
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disposes a recommencer deux jours apris une campagne
semblable dans une autre direction.
A differentes 6poques, de nouveaux arrivants francais,
italiens, espagnols. vinrent porter secours aux missionnaires surcharges par tant d'ceuvres diverses. On put alors
diviser un peu mieux le travail. D'autres divisions allaient
d'ailleurs bient6t suivre.

Apr6s des jours brillants, en effet, et pleins, pour ravenir du diocese, de ravissantes promesses, le seminaire diocisain connut des temps moins glorieux. Au commencement de 1842, il comptait six el&ves seulement 1.
Cette situation, si ellese prolongeait, risquait de devenir
inquietante pour l'Eglise de Saint-Louis. Mgr P.-Richard
Kenrick, coadjuteur de Mgr Rosati et administrateur du
diocese en son absence, s'en emut, et, en memetemps qu'il
s'assurait a 1'etranger de nouvelles recrues, il decidait, avec
I'agrement de M. Timon, visiteur, de transporter le sdminaire dans la ville 6piscopale." Sainte-Marie des Barrens
devait garder le titre de petit seminairediocesain, en meme
temps qu'elle restait la maison-mere de la Congregation
aux Etats-Unis. Dans le courant de l'anhie 1842, donc, le
grand seminaire, comprenant six clercs, trois professeurs
lazaristes, sous la direction de M. Paquin 2, veaait s'etablir en ville, Soulard's Addition, et etait joint au presbytkre de la chapelle Sainte-Marie. Ce n'etait ii, d'ailleurs,
qu'un sijour provisoire. La chapelle Sainte-Marie, en effet,
etait destinie A bient6t disparattre devant 'dglise SaintVincent, commencee par Mgr Rosati, et dont les murs lens. Letre de Mgr P.-R. Kenrick i M. Dowley, C. M., publide dans Ie
Catholic Magacine, t. II, 1843, p. 316.

2. M. Paquin, envoyd au Texas en 1844, y mourut la mime annde,
P3 aout, de la fivre jaune. - -
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tement s'ilevaient de terre; et le presbytire se disposait i
I'imiter. Dans le courant de i844, un vaste terrainet urs
grande maison avoisinant 'dglise en construction 1, furent acquis par la Congrigation, et quelques mois plus
tard le presbyt~re et le seminaire purent s'installer dans la
nouvelle maison Saint-Vincent. Les deux itablissements
de la Congregation A Saint-Louis n'oublient pas cette intimitE de vie de famille, qui, plusieurs annees durant, les
rdunit sous le meme toit, et, l occasion, elles savent se
souv.enir qu'elles sont sceurs germaines.
Le transfert du grand seminaire a Saint-Louis n'Wtait pas
motive seulement, dans resprit de Mgr Kenrick, par 1'espdrance legitime d'un plus nombreux recrutement; le prelat
comptait aussi par IAinteresser plus vivement la gendrositi
des fidles de Saint-Louis en faveur de cene institution
diocesaine. Les ressources, en effet, itaient tres precaires.
Elles le demeurerent dans le nouveau sejour, car les diverses tentatives successivement essayies dans le but d'assurer
au seminaire les secours d'argent indispensables Asa vie, ne
paraissent pas avoir donni les resultats qu'on en attendait.
Cependant, plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-on, et le
seminaire elt pu sans doute continuer de vivre i SaintVincent, si a1 necessiti n'eft oblig6 les supdrieurs de la
Congregation a transporter a Saint-Louis le noviciat ae la
province. La main dtant visiblement tropetroite pour
les deux communau•ns, le sminaire alia, avec de nouveaux
maitres, s'etablir aux portes de Saint-Louis, A Carondelet.
Mais deji s'agitait, dans es milieux ecclisiastiques americains, la question encore a 'otdre du jour A prsent 2:
Que doit atre, en ce pays, et dans leairconstances actuelles,
un grand sdminaire : dioc4sain, ou intadiocesaia? Le probleme ne paraitra pas une simple speculation oiseuse, si
i..0ecatur and Marion Str.
a. Cf. Rev.John Talbot Smith, D. D., Our seminaries, hap. v.
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lon se rappelle que dans ces vastes rigions diji manquant
de pritres et oh les vocations sont rares, 'application du
principe du siminaire diocisain exige, pour l'iducation
ecclesiastique de quelques clercs, I'immobilisation de cinq.
hommes, au moins, dans la force de l'Age, capables, par
consequent, de rendre dans les missions de tres importants
services. En i858, les iveques dela provincedeSaint-Louis
resolurent pratiquement la question dans le sens du sdminaire interdiocesain, et decid.renr de reunir leurs clercs.
Des ouvertures furent faites i M. Ryan, visiteur, et i fut
convenu que le college du Cap-Girardeau serait, ds l'annee
suivante, aminagE pour cette nouvelle destination. Une
autre phase.de la vie du seminaire de Saint-Louis s'ourit
donc, a la rentree de septembre 1859, sous la direction de
M. Jacques Mac Gill, aujourd'hui visiteur de la province
orientale. II est inutile d'en rappeler ici les diverses vicissitudes : M. F.-V. Nugent les a excellemment dicrites dans
la notice consacr6e par lui au collge Saint-Vincent du CapGirardeau .

Le ravissant sdjour du Cap-Girardeau fat salutaire au
seminaire, qui, pen a pen, reprit son ancienne splendeur
des beaux jours de Perryville, et, finalement la ddpassa. Le
nombre des itudiants s'accrut tant qu'un jour on se trouva
&l'dtroit, et l'on se vit devant ralternative on de refuser des
lieves, ou d'ajouter de nouvelles bitisses aux anciennes:
On ne pouvait decemment songer A la premiere solution, et
la seconde offrait de serienses difficultes. Mgr Kenrick en
imagina une troisieme, qui consistait a reprendre l'id6e
autrefois chirement caressee, et tentee sans beaucoup desuccs, de transporter le s6minaire en ville. Les Seurs de la
i. United states bureau of Education. Contributions to american
Educational History. N* 2 r. Higher Education in Missouri. dit.
196i, chap..viu.
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Visitation, etablies depuis longtemps ASaint-Louis, avaient,
vers le milieu du dix-neuvieme siecle, transportr leur pensionnat dans un beau batiment construit par elles dans un
-des faubourgs. Cependant, avec le temps, elles aussi avaient
du songer a un nouveau sejour mieux approprie A leurs
besoins, et mirent en vente leur ancienne residence. L'archeveque de Saint-Louis, frappi des avantages qu'offrair,
pour la realisation de son dessein, cette grande propridet,
s'en rendit acquereur en 1891, peu de temps apres son
jubil6 episcopal, et l'offrit a M. Smith, visiteur de la province occidentale de la Congregation de la Mission, comme
nouveau sejour du seminaire. L'offre fut acceptee, et le
transfert resolu.
Mais, avant d'y proceder, des rdparations considdrables
s'imposaient. De plus, Famenagement d'un seminaire doit,
sans luxe, offrir aux etudiants toutes les accommodations
que comporte notre vie moderne. Tout cela demandait de
I'argent, de larges ressources. Or, n'hesitons pas a le reconnaitre, ni la pauvre caisse du seminaire, ni la non moins
modeste caisse de la Congregation n'eussent pu y suffire.
Mais, a l'imitation de son premier pasteur et de ses prdtres,
la population catholique de Saint-Louis se montra genereuse et, grace a sa libiralitd, I'amnagement du seminaire
marcha bon train.
Le 14 septembre 1893, I'ancien couvent de la Visitation,
restauri, transformd, rajeuni, recevait ses nouveaux hotes.
La rentree comprenait quarante-neuf clercs de differents
dioceses. Le corps professorai etait constitue de la maniere
suivante : M. A.-J. MEYER, C. M., superieur, professeur
de droit .canon, de predication; et de littdrature allemande; M. P.-V. BYrNE, C. M., assistant, professeur de
philosophie ;M. P.-M.O'RsGAN, C. M., professeur de morale et d'Ecriture sainte; M. J.-Ph. LANDRY, C. M., econame rt professeur de chimie; M. J.-T. MAC DaRMOTT,
C. M., professeur de dogme et directeur; M.

. MURTAUGH,
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C. M., professeur d'histoire ecclesiastique et de littirature
anglaise; M. S. HUEBEE, C. M. (de la maison Saint-Vincent), professeur de physique; M. M. BsmRENI,
A. M.,
pretre s6culier, professeur d'astronomie et de geologie:
M. . WAELTERMAK, pritre s6culier, professeur d'hibreu;
M. T.-A. RicE, professeur de chant, et M. Robert O'Rsa.r,
M. D., midecin traitant.
La part prepondrante prise par le vendrable archevdque
de Saint-Louis, dans la fondation dece nouvel iablissement,

Lz SUe•KAMl

KENRICK, A Sam-LrouI

(Itats-Unis, Missouri).

valait bien que son nom fait indissolublement uni A une
institution qui lui devait la vie : le simuNAlNE KENICtx sera,
pour les Ages futurs, un perpetuel memorial de la haute et
large intelligence, de la generositi de coeur et du zile
pour l'ducation eccl6siastique en ce pays, de ce grand
pontife que fut Mgr Pierre-Richard Kenrick, deuxi6me
6vaque et premier archev.que de Saint-Louis.
Le vendre prelat ne devait pas avoir la consolation de
presider a la solennelle inauguration de son euvre, qui
eut lieule at septembre 1893. Brise par LAge et les tra-

-

355 -

vaux de son long et laborieux 6piscopat, et souffrant du
maj qui, deux ans plus tar4, devait le conduire au tombean,
il laissa cet honneur an coadjuteur qui yenait de lui etre
donni dans la personoe de Mgr Kain. Celui-ci allait, A
l'occasion, se rencontrer officiellement pour la premiere
fois avec son nouveau clerge, et cette circonstance donna
tout naturellement une exceptionnelle solennit i Ia ifte,
rehaussie par la prdsence de plus cent cinquante pretres.
Tels se rivelrent alors envers le seminaire les sentiments
du vinerd prelat, tels ils ont toujours etd dans la suite. c Je
me rijouis, dit-il en commencant, et je remercie Dieu, que
ma pr6sentation au clergi de Saint-Louis coincide avec ma
pr6sence a l'ouverture du seminaire Kenrick. Ce seminaire,
je le contemple avec complaisance, et en lui je place de
grandes espirances. Je me rejouis de le voir porter le nom
glorieux de Kenrick, un nom auquel I'Eglise est redevable
plus qu'h tout autre de ceux qui ont illustri rhistoire de
notre Eglise d'Amerique. Je me filicite aussi de ce que les
hommes qui seront mes collaborateurs dans I'oeuvre de
I•vangdlisation de ce diocese, auront reulsles lens des
fils de Saint-Vincent-de-Paul. J'aime resprit de saint Vincent: et aujourd'lui la plus ardente priere qui monte de
mon cceur vers Dieu est celle de voir la charit6 et le zMle de
saint Vincent pridominer dans resprit des pretres de SaintLouis. a

Depuis lors, Ie seminaire Kenrick vit sans bruit sa laborieuse et f6conde vie. Onze annies se sont succid6, ap*
portant chacune au divin Pasteur des Ames leur moisson
de travail et leur couronne de prtres *. Peu A pen la
famille levitique s'est agrandie : elle a plus que doubld a

i. Le nombre des pretres ordonnms depuis 1893 s'4Ivefi cent
soixante-dix.
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prsent , et, avec ele, se sont accrues Fallegresse et Fardear. I1 y a mieux peut-tre : le seminaire Kenrick a
pousse n rejeton.
En 9oo, Mgr Kain, desireux d'assurer a ses clercs une
formation complete, dans le sens o I'rentendait le concile
de Trente, ouvrait an siminaire des cours preparatoires,
exclusivement en vue de Fetat et des etudes ecclesiastiques.
L'essai reussit pleinement, et deux ans apres on avait reuni,
aupres du grand seminaire, tous les elements et le personnel d'un petit seminaire.
On pent privoir meme que bientot une separation et
une nouvelle creation s'imposeront. Paralielement, en effer,
a celle du grand seminaire, la population du petit seminaire s'est multipliee, tant et si bien que la maison est remplie. A supposer que le progres continue, ce qui est tres
souhaitable evidemment, on pent apercevoir, dans un prochain avenir, le moment ou chacun, s'itant soumis au
maximumde compression possible, la lune pour 1existence
s'engagera fatalement entre les deux departements du seminaire. A qui restera la place? An premier ou au dernier
o•.c3pant? Pen importe.
Heureux les peuples que la ficonditE force a coloniser !
Heureuses les oeuvres que leur vitalite contraint d'essaimer i c'est la sainte Ecriture qui le proclame ou a pen prs :
Beati omnes qui timent Dominum...
Filiitai sicut novella olivarum
In circuitsu mense tme
Ecce sic benedicetur homo qui timet Dominun.
Saint-Louis (Missouri), So mai Ipo4.

Charles SorvAr, C. M.
*l population du grand sei. Cette annie scolaire (go13-90o4)
minaire a et6 de cent douze el6ves ; celle du petit seminaire de cinquante-sept.
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MEXIQUE
Lettre de M. MoRAL, visiteur,

aM. HonRcAoA, prdtre de la Mission.
Mexico, le to fevrier 19o4.

Nous avons ici, a Mexico, sous un certain point de vue,
une mission continuelle ; nous sommes toujours occupes dans notre iglise de Saint-Laurent, entendant les confessions, surtout celles des pauvres gens, prdchant frequemment, preparant les enfants pour la premiere communion
et dirigeant Jes confreries de la Chariti, et les associations
d'Enfants de Marie, qui sont dans le Mexique au nombre
de sept cent cinquante. De ces associations, ii y en a, A
Mexico, vingt et une de Dames de la Charit6 et douze
d'Enfants de Marie, en comptant celles qui sont etablies
dans les faubourgs qui entourent la capitale; le nombre
des associces, actives et honoraires, monte a soixante ou
soixante-dix mille, et celui des Enfants de Marie est de
trente et un a trente-trois mille : outes sont reunies a ce
centre principal; M. le visiteur en est le directeur general. Priez donc afin qu'il puisse le diriger selon ses bons
d6sirs.
Le 18 decembre dernier, Mgr l'archevique de Mexico
a beni une vaste maison qui dans le coursdes cinq dernieres
annies a etd batie grace aux aum6nes et aux dons des families chrriennes. Certe maison est destinie aux exercices

spirituels et aux retraites du mois, pour toutes sortes de
personnes, mais particulierement pour les associations
dont ii est parl6 plus haut, et aussi pour le clergi, si le prelat le juge a propos. II y a soixante-treize chambres pour
les retraitants, une grande et spacieuse chapelle, avec les
salles n6cessaires au but de cet edifice; de plus, la chambre
pour celui qui dirige les exercices- et une autre pour son
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auxiliaire; ily a aussi un emplacement pour les confessionnaux, tres commode afin d'viter 'interruption des exercices
communs de la retraite.
Le 16 dicembre commencerent les exercices pour soixante-quatre dignitaires de diverses associations; la veille
de Noel, on chanta la messe de minuit, la communion
generale eut lieu, et le lendemain, apr6s avoir regu la benddiction papale, chant6 quelques cantiques, chacun se retira.
Le troisieme dimanche de janvier, eut lieu la retraite
du mois, pour cent vingt a cent trente associees; le premier
dimanche de fivrier, le nombre arriva jusqu'i deux mile.
Pour le mardi du carnaval est annoncee la retraite pour les
confrdries de la Sainte-Agonie, de IAdoration perpituelle,
de rApostolat de la priere, du Sacri-Cceur de Jsus, et pour
la Confrdrie de la Chariti. Apres cela, tous les premiers et
troisiemes dimanches, il y aura successivement la retraite
mensuelle. Je desire en plus donner les exercices spirituels
a un certain nombre de dames et de messieurs tour a tour.
J'attends que Dieu benisse cette sainte ceuvre, et nous aide
a la realiser.
La maison est sous la protection de la sainte Famille,
Jesus, Marie et Joseph. Le saint et cher patriarche saint
Joseph a itd mon procureur, pour reunir les aum6nes que
nous avons employees pour la construction de 'edifice
dont je viens de vous parler; j'espere qu'il fera la mime
chose pour nous aider a continuer I'autre maison, Ac6te de
la premiere, et qui pourra contenir de six cents a mille enfanms pour ieur donner i'education; ity aura des ateliers
pour les jeunes gens, au nombre de quarante i cent, et un
orphelinat. Si nos confreres arrivent bient6t, on pourra
commencer; le premier etage est diej pret pour ouvrir les
coles dominicales et pour etablir quelques ouvriers.
Ildephonse MORAL.

-

359 -

PANAMA

Lettre de M. Georges LARDAN, pritre de la Mission,

4 M. A. FIT, Supirieur general.
Panama, hbpital Notre-Dame, ce 21 janvier 1go4.

M. Binart, vous ayant ecrit pour vous annoncer notre
arrivde, me laisse aujourd'hui le plaisir d'crire i mon
tour. Nous avons A vous faire part de choses qui vous seront certainement agr6ables.
Tout d'abord, il faut vous dire que nous sommes installes et tres convenablement installis a I'h6pital du Canal,
desservi par les Filles de la Charit ; nous y sommes entoures de toutes sortes de soins. M. Binart s'occupe plus particulierement de l'h6pital. Quant i moi j'ai diji fait quelques

excursions sur la ligne pour donner des secours religieux
aux ouvriers qui y travaillent. La premiere fois, je l'ai payd
un pen par huit jours d'indisposition; mais, dimanche
passd, je m'en suis parfaitement tire. J'ai 6td requ par ces
braves gens avec des dimonstrations de joie difficiles A decrire, ils n'en pouvaient croire leurs yeux ni leurs oreilles: a Quoi, disaient-ils, voir un Pere frangais, entendre
parler en franoais, est-ce possible, cela ne nous 6tait pas
arrivi depuis plus de dix ans. a C'est que la plupart de ces
ouvriers soot de la Martinique ou de Sainte-Lucie et parlent frangais. 1 y a aussi actueiiement a I'endroit ou e
suis alle (Emperador) sept A huit cents soldats americains
qui protegent la ligne, un certain nombre soot du Canada
et parlent franqais, d'autres sont catholiques igalement
mais parlent anglais; beaucoup de ces jeuntas gens ont
assiste a nos offices et m'ont demande de s'approcher des
sacrements dimanche prochain.
Enain j'ai distribue dans ma dernidre visite cinq douzai-
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nes de medailles de la sainte Vierge, trois douzaines de
chapelets et des petites croix.
Je suis alie hier rendre compte de tout ceia a Monseigneur,
qui a paru satisfait; de fait il m'a dit a plusieurs reprises
qu'il itait tres content, qu'il me donnait tout pouvoir sur
la ligne, c'est-a-dire 6o A70 kilom6tres, et qu'il me priait
mctne de ne pas me fixer &un endroit, mais d'aller de c6ti
et d'autre. Sa Grandeur me procurera a cet effet un billet
de chemin de fer gratuit.
Quant a la pauvrete des eglises, Dieu sait en quel itat
j'ai trouvi celle d'Emperador: plus de pones, plus de carreaux aux fenderes; sur I'autel une croix et quatre souches.
c'est tout; pas de canons d'autel, pas de chandelier; en fait
d'ornements pas grand'chose sans doute d'aprcs ce que j'ai
pu voir. Si les autres iglises sontdans le mime etat, je crois
qu'il me serait plus utile d'avoir une chapelle de cabine
que de penser a les pourvoir toutes du necessaire. J'ai Piatention toutefois d'ecrire de diffdrents c6tis pour demander
quelques ornements et autres.objets.
MalgrE cela, je m'estime tres heureux, Monsieur et tres
honori PNre, de pouvoir vous donner ces nouvelles qui ne
manqueront pas, j'en suis star, de vous consoler. Si le bon
Dieu daigne me donner un peu de santi pour accomplir
ce ministire, qui sera sans doute un peu pinible il ne faut
pas se le dissimuler, je suis persuadd que j'en recueillerai
de bien grandes consolations.
Georges La~mAN, C. M.

Nous ajouterons i la lettre qu'on vient de lire quelques.
renseignements sur les recents et graves 6vdnements qui
concernent la nouvelle republique du Panama.
Le 3 novembre o903 un coup d'Etat, appuye par trois
millelibdraux en armes, proclama a Panama Lindependancet
de ce departement appartenant A la Colombie. En i83 i, en
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1841 et en j858, des mouvements s6paratistes s'dtaient deji
produits.
Le 6 novembre, a Washington, le secritaire d'Etat,
M. Hay, dans des instructions au ministre des Etats-Unis a
Bogota, declara reconnaitre le nouveau gouvernement de
fait a Panama. Les nations europennes sont entrees successivement dans la meme voie. Une convention a eti
conclue avec la France pour le remboursement A faire aux
actionnaires francais.
La revue les Questions actuelles (24 dicembre igo3) a

ainsi resume les faits ricents et la situation actuelle :
a La nouvelle republique proclama inddpendants listhme
etsondipartement. Une canonniere colombienne,laBogota,
essaye de bombarder la ville de Panama pour retablir Pordre, mais un navire de guerre americain, le Boxton, qui se
trouve IAbien Apoint, Pen empdche, sous la menacedes'en
emparer. En meme temps l'administration du chemin de
fer interdit aux troupes colombiennes riunies a Colon de
venir au secours du gotiverneur de Panama.
a La nouvelle-ripublique se compose du territoire de
'isthme qui dessine une languette recourbie de l'ouest a
l'est, six fois plus longue que large et d'une superficie d'environ 85 oeo kilom6tres carris : presque autant que le
Portugal.( Sa population est A peine de quatre cent mille habitants
de races melangees d'Espagnols, d'Indiens indigenes et de
negres : mrtis, mulitres, quarterons, avec de nombreux
Amrricains et etrangers, faisant le commerce on employes
au chemin de fer et au canal en construction.
< PanafIa, la capitale de la nouvelle r6publique, est une
villekdtrenteemilleaamSasaezmalsaine, avec up port mediocre; mais elle estsituie avantageusemnent au fondd'une baie,
A1'endroit le plus etroit de risthmg (56 kilom6tres), lequel
correspond .itk8tcol relativements bha de la chaine c6tiere
(83. mtres) qui.aipace let %ersno.ts atlantiqit .et pacifig.e;
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De 1a, la preference donnee au projet de son canal interocianique. On sait que lestravaux inaugurns par Ferdinand
de Lesseps, il y avingt ans, ont amene plus de i milliard
de francs, ne laissant pour actif que la partie nord du canal,
creusie dans la plaine da rio Chagres et aboutissant i
Colon.
,Parle traiti du a2 novembre 1o3, les Etats-Unisgarantissent rindipendance de la republique de Panama. En
retour, ils obtiennent tous les droits de soaetraineti sur use
zone de 8 kilometres de chaque c6tz du canal & terminer.
Le canal racheti ala Compagnie franqaise sera amnricai ;
mais, sauf le peage ou droit de passage, il sera libreatWm
ouvert A toutes les nations, conformement aux condin
posees dans un traiti antirieur avec rAngleterre.
t Libre disormais aux Etats-Unisde reprendre activeet
cette entreprise qui, sans laisser 1'Europe indifferente,
profitera surtout aux Americains, car il leur ouvrira la
voie la plus courte de New-York versles c6tes occidentales
de leur continent, en meme temps que vers la-Chine, le
Japon et IAustralie. Le canal sera-t-il A niveau, ce qui
serait prdferable, ou comprendra-til une s6rie d'dcuses
aussi giantes que genantes ? On le saura bient6t.
SLe nouvel Etat sera une sixieme republique i joindre
aux cinq autres, qui constituent ce que Pon est convena
.
d'appeler IAmdrique centrale.

COLOMBIE.
L ettre deeM. LAaQURE, prdtre de la Mission,
' M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Nataga, Tolima-Sud, 4 mars 194 -

Depuis le- ix fIvrier, nous sommes an terme de notre
long voyage. 1ous avions espdr, M, Tramecourtt t moi
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pouvoir partir, le 23 janvier, avec M. le visiteur; mais nous
avions comptd sans les fievres ; ii nous a fallu leur payer
notre tribut, en arrivant en Colombie. Notre convalescence
s'est prolongee jusqu'au i" fivrier, et M. le visiteur est
parti, accompagni seulement de M. Puyo ; is ont etd
nos precurseurs a Nataga. A notre tour, nous avonsquitti
Cali Ie s" fevrier, et nous sommes arrivds& Nataga le 12.
Vous connaissez, par une lettre de M. le visiteur, et notre
installation, et les clauses du traite passd avec S. G. Mgr Piveque de Garzon, Les commencements de la petite maison
sont bien modestes, je dirai mime bien pauvres; mais
ceci n'est pas fait pour nous effrayer. M. le visiteur nous
disait, en nous communiquant 'acte de la fondation, que
cette maison dtait bien I'ouvre de la Providence, et c'est
sur la Providence que nous comptons pour atteindre le
but qui nous est propose, c'est-A-dire la construction d'une
maison assez vaste pour pouvoir contenir sept ou huit
missionnaires, et aussi les pretres et les laiques qui viendront faire leur retraite a Pombre du sanctuaire de NotreDame-de-la-Merci.
Pour le moment, nous habitons la maison qui etait
riservee au cure; nous avons fait de notre mieux pour
1'installer suivant les usages de la communaute, mais rinstallation n'est que provisoire ; car les ouvriers preparent
deji les matiriaux destines i la nouvelle maison, et nous
esperons que, Dieu aidant, en juin ces travaux seront bien
avancis.
Nataga est un petit bourg situ6 sur le versant sud-est de
la Cordillere centrale, a 2zoo ou i 5oo metres d'altitude;
sur Ie 7 8e degre de longitude ouest et un peu au-dessous du
3e degri de latitude nord. A 2oo metres de ldglise coule Ie
rio Negro, qui nous separe du departement du Cauca.
Comme situation, on ne pouvait pas mieux choisir; le climat est excellent, et nous avons comme temperature
moyenne la temperature du mois de mai en France.
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La maison est destinde A donner des missions dans le
diocese de Garzon, et, si les missionnaires sont en nombre
suffisant, nous irons aussi dans le nouveau diocese d'ibague. Mgr I'iveque de Garzon nous a confid ladministration de la paroisse de Nataga ; nous avons en outre a
desservir le petit pelerinagede Notre-Dame-de-la-Merci. Le
sanctuaire, qui est en mime temps 1'Nglise de la paroisse,
renferme une statue miraculeuse de la sainte Vierge, sons
le vocable de Nuestra Senora de los Mercedes. Le sanctuaire est en grande vendration dans cette partie de la Colombie; malgre I'absence de pr4tres, les.pilerins venaient
chaque jour en grand nombre, et quelques-unsdetrss loin;
desormais, ils auront plus de facilitds pour accomplir leurs
devoirs religieux.
Impossible de vous dire, Monsieur et tres honore Ptre,
la joie des Nataganeens de voir les missionnaires parmi
eux, apres une attente de quatorze ans. Ils ne savent que
faire pour nous atre agrdables. La terrible guerre qui a duri
cinq ans et qui est finiedepuis six mois A peine, les a laissis
dans la misere; ils sont quand meme pleins de bonne
volonte. Si notre voyage, pour venir jusqu'a eux, a ete
penible, leur accueil bienveillant nous a largement dddommages de nos fatigues,
Plus d'une fois, durant ce voyage, nous avons vu se
virifier la parole du divin Maitre ; Messis quidem multa,
operariiautem pauci ; nous avons traverse des populations
qui n'ont la messe que tous les deux ou trois ans, et il leur
faut au moins deux jours de voyage pour aller jusqu'A
leur paroisse. Vous voyez que le.trayai ne manquera pas
aux missionnaires de Nataga; Mgr de Garzon voudrait deja
nous voir commencer nos travaux ; mais, malheureusement, il ne pent pas accomplir en notre faveur le miracle
de la Pentec6te.et nous procurer ledon des langues: il nous
faut encore: etudier 1'espagnoo, La maison de Nataga est
appele- A faire a
ienbiea
iimnes
uant,
ces contrces de la
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Colombie, si negligies jusqu'a ce jourau point de vue reli.
gieux.
Demandez i Dieu que vos enfants soient de dignes

ouvriers dans cette moisson si abondante. MM. Puyo et
Tramecourt me chargent d'etre leur interpr6te aupres de
vous, et de vous offrir leur tilial devouement.
Benissez, mon Pere, votre petite famille de Nataga, et
veuillez toujours me croire, etc.
Emile LAROUiRE.

P.-S. - Nous n'avons pas de bureau de poste a Nataga,
et nous sommes, par consdquent, obligds de faire adresser
la correspondance au bureau le plus proche qui est Paicol.
Voici notre adresse :
M. N..., Paicol (Tolima-Sud), via Bogota.

PEROU
JAUJA
Une jeune seur de Saint-Vincent-de-Paul, qui a fait partie de la
maison de Saint-Sernin de Toulouse jusqu'au moment de son expulsion, 6crit de Lima & M. le directeur de la Semaine religieuse de
Toulouse, cette interessante letre, dat6e du i3 janvier dernier (la
Semaine religiesede Parisdu 17 mars 1904) :

Nous arrivions le 19 novembre a Lima, qui est un petit
Paris, d'apr6s ce que disent les Peruviens. II est vrai que
les Europeens qui sont ici tAchent d'y introduire les moeurs
et coutum-s franqaises, mais je trouve qu'ils sont loin
d'avoir rdussi. Du reste, un quart du Perou nest pas
encore civilis6; ces parages, entourds de hautes montagnes
ou d'immenses forits qui empdchent les communications,
sont habitis par des Indios ou anthropophages d'origine, et
qui parlent un idiome etrange nomme quechua. Cependant, le catholicisme fait chaque jour de grands progros;
5t
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mais pour instruire et soigner les' pauvres, les sceurs
manquent; les Francaises sont demandees et on les recoit
partout avec joie. En voici un exemple :

A la fin de dicembre, quatre sceurs sont allees dans rintirieur pour commencer un h6pital a Jauja (prononcez
Caouca); Ie voyage se fit en grande partie a cheval. Ma
sceur visitatrice et une superieure accompagnaient les
quatre fondatrices; les bagages suivaient, ports pardes
mulets. La petite caravane, apresplusieurs chutes de cheval
au bord des precipices, avait encore i lieue de chemin a
faire lorsqu'une soixantaine de cavaliers arrivent en souhaitant la bienvenue aux w Madres a. A rentrde de la ville,
la population entiere se pressait autourdes chevaux effrayis
pour jeter des fleurs aux sceurs tant desirees, toutes les
rues egalement en itaient jonchees; puis, arcs de triomphe,
cloches, fanfare, cris de joie, compliments, rien ne manquait.
Les pauvres Filles de la Charith, ne se doutant pas de
raccueil triomphal qui les attendait, soot entrees dans Jauja
en costume de voyage : robe d'amazone, bonnet et large
chapeau de paille, le tout convert de poussiere. C'est ainsi
qu'elles requrent tr6s humblement tous les timoignages de
veneration des administrateurs et des habitants, et qu'elles
prireat possession de l'h6pital.
Quant a moi, je suis placie A la maison centrale, sous la
protection de sainte Rose de Lima, la grande patronne des
Ameriques. Mon office est d'etudier Pespagnol, afin de
pouvoir faire la classe a la rentree prochaine, le i" mars;
mais les lecons d'equitation entrent plus vite que le castillan. Cependant je m'applique, car je dois passer un examen, un concours, avec M. le superieur du sEminaire de
Cahors, ricemment arrive A Lima.
II me tarde de pouvoir me rendre utile, car les enfants
ne manquent pas :pour trois sceurs, il y a sept cents
Ultves a qui ron donne,,avec rinstruction, la nourriture
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et une grande parie des vetements. La pauvrete est bien
grande ; aussi pour soulager tant de miseres, il faudrait
renouveler les mines d'or du PNrou.
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES
28. INDULGENCE DE 100 JOURS toties quoties POUR LA PRlRKE:

0 Marie conue sans pichd, etc. - Une indulgence de cent
jours est accordie aux fideles chaque fois qu'ils riciteroat,
en quelque langue que ce soit, la priere gravie autour de
la midaille miracul euse : O M•RIE CONCUE SANS PECHi, PRIB•
POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A Vous; a la condition qu'ils
aient requ d'un pritre ayant des pouvoirs i cette fin, cete
midaille b6nite selon le rite prescrit. Cette indulgence est

applicable aux Ames du purgatoire (6 juin I9o4j.
NOTA. Pour obtenir la faculti de benir selon la formule
speciale et d'imposer la midaille miraculeuse, s'adresser A
M. le Superieur gindral de la Congregation de la Mission
(Lazaristes), rue de Sevres, 95, Paris. - Gratis.
Voici le texte de cette concession :
Pius PP. X. - Ad perpetuam rei memoriam. Oblatis Nobis precibus a dilecto filio Augustino Veneziani, altero a Procuratore
generali Congregationis Missionis, benigne annuere volentes, auspicatissima potissimum occasione solemnis Immaculata Conceptionis
Jubilii, de omnipotentis Dei misericordia ac B.B. Petri et Paul
Apostolorum ejus auttoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus
ex utroque sexu ubique terrarum existentibus, qui gerant numisma
miraculorum nuncupatum, dummodo illud rite prius benedictum a
persona rcceperint debits facultate predita, quoties quocumque

idiomate, dummodo versio sit fidelis, jaculatoriam precem ipso in
nuaismate inscriptam a 0 Maria sine labe concepta, pro nobis ad te
recurrentibus ors a contrito saltem corde recitent, toties de pcenalium dierum numero in forma Ecclesie consucta centum elpungimus. Sed largimur fidelibus iisdem, liceat, si malint partiali eadem
indulgentia vita functorum labes poanasque expiare. Contrariis non
obstantibus quibuscumque. Presentibus perpetue valituris. Precipimus vero ut presentium litterarum authenticum exemplar de more
exhibeatur Secretariae Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis prtposite, secus nuiae sint: utque earundem transumptis sea
exemplis etiam impressis manu alicajus Notarii publici subscriptis
el sigillo prwmunitis persona in ecclesiastica dignitate constituts
eadem prorsus adhibeatur fides qua adhiberetur ipsis presentibus,
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si forent exhibite vel ostensae. - Datum Romae apud S. Petrum sub
annulo Piscatoris die VI Junii MCMIV,
Pontificatus Nostri anno Primo.
Pro Dno Card. MACCHI

N. MA•nr.
Praesentium litterarum authenticum exemplar exhibitum fuit
huic Secretarive S. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis
preposita. In quorum fidem, etc. Datum Romae ex Secretaria pta,
die 7 junii 1904. Josephus M. Cocelli, substitutus.
29. EXPOSITION MARIALE A Roms. -

A I'occasion du cin-

quanti6me anniversaire de la proclamation du dogme de
I'lmmaculee Conception, une exposition d'objets religieux
se rapportant du culte de la sainte Vierge aura lieu a

Rome. Nous en reproduisons le programme:
i. Comme complement et illustration du Congres marial mondial
qui sera tenu a Rome a 'occasion du cinquantenaire de la difinition dogmatique de l'lmmaculde Conception de Marie, aura lieu an
Palais apostolique de Latran, depuis septembre 9go4, une Exposition
mariale internationale.
2. Cette Exposition devant servir au Congres marial, son programme se modlte sur le programme du Congrs et se divise, comme
celui-ci, en trois divisions generales qu'on a jug6 opportun de ridaire
aux limites suivantes :
P' Division: Le Culte de Marie et ses manifestations dans I'iconographie et dans la numismatique.
11' Division : La Presse nariate.
IIIl Division : Les Instituts religieux et les Associations mariales.
3. L'Exposition est pr6parde et dirigee par un Comite local rosidant i Rome qui constituera la Section-V" de !a Commission executive du Cinquantenaire. Ce Comit6 romain aura pour coadjuteurs
les divers Comit6s nationa.r et les correspondants de la Commission
residants dans les diff6rents pays etdioc6ses.
4. L'Exposition n'aura pas un but industriet et n'admettra que des
objets ayant un caractere artistique ou historique ou antique. Cette
admnission sera soumise au jugement d'un jury competent nommd
par le Comiti local avec 1'approbation de la Commission cardinalice. On fera connaitre au plus t6t les criteriums on regles qui servirout de base aux appreciations de ce jury.
5. Ceux qui veulent envoyer des objets en vue de l'Exposition
devront, au plus tard le ier mai 1o94, demander au Comitd romain
ou aux Comites nationaux ou diocesains, ou aux correspondants de
la Commission exicutive un Bulletin d'admission of l'on devra in-
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diquer : a) les nom, prinom et domicile de Pexposant; ) ladescrip.
tion de 'objet ; c) les dimensions de cet objet; d) 'auteur ; e) la
valeur attribuie; f) les nom, prenom et domicile d'une personae
designee par I'exposant pour le repr6senter a Rome, soit pour remettre, soit pour retirer Pobjet.
6. Tous les frais regardant, i quelque titre que.ce soit, Yenvoi des
objets sont i la charge de I'exposant, jumqu'a ce qu'ils soient difinitivement consign6s dans les locaux de 'Exposition.
7. A la fin de I'Exposition, Ie representant de 'exposant devra,aux
jour et heure fixes, retirer 'objet expose apr6s avoir prealablement
laissA un regu. Le Comit6 decline toute responsabilit ai partir de
ce moment. Las frais d'exp6dition sont de nouveau i la charge de
'exposant.
8. L'exposant qui n'aurait pas de reprEsentant i Rome pourra obtenir la facult6 de se faire representer par le Comit local romain.
Dans ce cas, Iexposant devra envoyer la somme ncessaire i la rierpedition de l'objet, comme aussi aux frais d'emballage et d'assrance, car le Comiti n'assume aucune responsabilite apr6s cette
consigne.
9 Les objets non retirds un mois aprds la cldture de i'Exposition
seront consid6rds comme laissis i la disposition du Saint-Siege.
to. Les exposants qui en envoyant I'objet A exposer auraient Pintention de le laisser ensuite a la disposition du Saint-Siege, doivent
'indiquer dans le Bulletin d'admission. lis recevront en retour un
Diplome proportionni a l'importance du don.
r . Le placement des objets sera fait aux frais du Comit6 local.
s1.Tous les objets devront etre consignes a Rome, au plus tard le
15 aoot t904.
13. Tous les exposants recevront une attestationdu concours prtdC
i 1'Exposition, il sera delivr6 des recompenses, firxes par le jury. Ces
r6conpenses seront; des dipl6mes to d'honneur; 2* demidaille d'or;
3* de mrdaille d'argent; 4* d'encouragement.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
14. M. Lozano (Thomas), pr&re, decidd

i Limpias (Es-

pagne), le 28 fevrier 1904; 44 ans d'ige, 25 de vocation.x5. M. de Souza (Joachim), pretre, decede a Funchal
(ite de Madere), le i3 mars 1904; 26, 9.

16. M. Rossi (Pierre), pretre, diccdd a Genes (Italie), le
a2 mars 19o4; 8o, 53..
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t7. Frere Senape (Vincent), coadjuteur, dicidde Naples,
Vergini, le 27 mars 1904; 76, 52.
18. M. Destino (Antoine), pritre, decide a Constantinople, le 14 avril tgo4; 63, 48.
19. M. Belsak (Franqois), pretre, dicedd i Laibach (Autriche), le 16 avril 9go4; 32, it.
20. M. Nachtigall (Ferdinand), prdtre, decidd a Graz
(Autriche), le 17 avril 19o4; 73, 46.
2I. Frere Barata (Manuel), coadjuteur, dic&id en Portugal, le 23 avril 1904; 64, 20.
22. M. de Fazio (Paul), pr&tre, dec6dd AFlorence (Italic),
le 18 mars 19o4; 8o, 63.
23. M. Foing (Gustave), pr&re, dicdd ia Paris, le 4 mai
1904; 68, 4724. M.Sabatie (Gabriel), pr8tre, ddcidd a Paris, le 9 mai
1904; 77, 27.
25. Frere Lizuain (Gr6goire), coadjuteur, dicdi ia Andujar (Espagne), en mai 1904; 67, 22.
26. Frere Senosiain (Gregoire), clerc, dicide i Madrid,
le 17 mai 1904; 24, 9.
27. Frere Dagnino (Nicolas), coadjuteur, ddced6 a Turin
(Italic), le r9 mai 1904; 71, 43.
28. M. Siemaszko (Casimir), pritre, decdd iA Cracovie
(Autriche), le 20 mai 90o4; 57, 34.
29. M. Legowski (Jean), prdtre, d&c6d& a Cracovie (Autriche), le 26 mai 1904; 24, 5.
3o. Frere Fourt (Franqois), coadjuteur, decedd ADiamantina (BrEsil), en mai 1904; 74, 5 .
3t. M. Clauzet (Jean-Baptiste), pritre, dicedd a La
Teppe (France), le 7 juin 19o4; 8o, 59.
32. Frere Lorazo (Jean), coadjuteur, diecd6 A Diamantina (Brisil), en juin 1904; 73, 53.
33. M. Gruson (Charles), pretre, ddcedi en Abyssinie, le
8.juin rgo4;.26, 7.

-

372 -

NOS CH-RES S(EURS
Marie Lhotelier, decidde i !'asile Saint-Meen i Rennes; 3o ans
d'ge, 7 de vocation.
Jeanne Lukaszewiez, Maison Saint-Casimir i Paris; 75, 43.
Marie Kauht, Orphelinat de Laibach, Autriche; 49, 18.
Julienne Bigot, Orphelinat de Pironne, France; 71,48.
Hortense Hontave, Maison centrale d'Ans, Belgique; 61, 36.
Pelagia Kaliabis, H6pital Saint-Jean de Budapest; 37, 18.
Maria Dach, H6pital general de Madrid; 73, 49.
Maria Estebaranz, Ecole catholique de Barcelone; 26, 4.
Dorotea Maeso, Coll6ge Santa-Cruz i Carabanchel, Espagne; 49, 25.

Josefa Begud, Maison San Die &Valdemore, Espagne; 71, 51.
Juana Elduayen, Maison centrale de Madrid; 39, x6.
Marie Bascourret, Hospice civil de Libourne, France; 3o, 8.
Marie Albert, H6pital gindral de Beziers, France; 90, 72.
Catherine Tailhades, Maison de Charite de Rieux-Minervois,
France; 69, 44.
Marie Scr6der, H6pital d'Hoffraix, Prusse rhenane; 29, 5.
Marguerite Goujon, Maison St-Vincent a 1'Hay, France; 69, 46.
Maria Solorzano, Maison de Charit4 de Lujan, Republique
argentine; 49, 29.

Clarisse Recordon, Maison de Charite du Vigan, France; 31, 2.
Josephine Chaize, Maison Saint-Jean i Lyon; 43, 24.
Marguerite Gagliano, Maison centrale de Sienne, Italie; 79, 57.
Maria Orzalesi, Maison centrale de Sienne, Italie; 70, 43.
Anne Conway, Orphelinat de Natchezi Etats-Unis; 72, 49.
Marie Chttelain, Maison principale a Paris; 48. 26.
Anna Salahub, H6pital de Rozdol, Pologne; 26,4.
Maria Otermin, H6pital g6ndral de Madrid; 24, 4.
Bruma Irisarri, Maison centrale de Madrid; 79, 6o.
Pabla Vilalta, H6pital de Segovia, Espagne; 55, a6.
Petronille Calendrier, Hospice de la Grand'Combe, France;
72, 53.

Albertine Fagart, Santa Casa de Rio, Bresil; 6o, 34.
Marie Almeida, Santa Casa de Rio, Bresil; 34, 9.
Odile Gratowska, Hospice de Biskupitz, Pologne; 58, 33.
Isabelle Ducci, Maison de l'Enfant-Jesus de-Ning-Po, Chine;
58, 34.
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Henriette Couliomb, Maison de Chariti de La Capelle-Marival,
France; 74, 51.
Praxedes Mora, H6pital de Peralta, Espagne; 26, 9.

Maria Suarez, Asile Saint-Eugene de Valencia, Espagne; 3r, 9.
Vicenta Baderes. Ecole de Gijon, Espagne; 49, 25.
Victoria Gracia,Maison San-Diego de Valdemore,Espagne; o,5 .
7
Frangoise Dillon, Maison centrale d'Emmittsburg; 37, 14.

Anne Rublick, H6pital de Nagy-Kanizsa, Autriche; 66, 43.

Julienne Jonczyk, H6pital de Rann, Autriche; 35. i3.
Marie Valade, H6tel-Dieu de Ham, France; 79, 57Claude Detaing, Hospice de la Santd de Rio, Brisil; b9, 45.
Marie Barbier, H6pital de Talca, Chili; 52, 31.
Josdphine Claret, H6pital St-Vincent de Santiago, Chili; 37, 8.
Therese Zelaya, H6pital de San Miguel, Amnrique centrale;

55, 33.
Marie Germaix, Maison de Charite de Collonges, France; 64, 4 1.
Rosa Guaxh, College de l'Immaculie-Conception i Manille,
lies Philippines ; 44, 23.
Juana Aranguren, Ecoie du Nom-de-Jdsus a Madrid; 37, 12.
Ramona Iriarte H6pital gndral de Valencia, Espagne ; 3i, 6.
Josefa Argaya, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne;
54, 28.
Eusebia Alcorta. Asile Notre-Dame-de-la-Merci a Madrid; 34, 7.
Marie Godry, Hospice d'Hazebrouck, France ; 77, 49.
Henriette Body, Maison de la Providence d'Hodimont, Belgique; 70, 5o.
Marie Aviragnet, Maison de Chariti de Chfteau-l'EvEque,
. France; 83, 6o.
Marie Glauninger, H6pital gdndral de Graz; 28, 7.
Jeanne Helleu, H6pital de Trujilio, Perou; 69, 43.
Anne Dron,.Hospice de Vizille, France; 66, 40.
Frangoise Prelesnik, H6pital Wilhelmine a Vienne, Autriche;

26, 3.
Marie Danglard, Maison Saint-Vincent &i'Hay, France; 70,46.
Felicie Fayon, H6pital du Val-de-GrAce k Paris; 57, 35.
Maria Thieffry, H6pital de Mustapha, Algdrie; 44, 18.
Marie Pierillas, Maison de Chariti de Fontenay-le-Comte,
France; 65,43.
Pierrette Badot, Hospice des vieillardsa Bayonne, France; 40, i5.
Marie Brouiller, Maison principale de Paris; 40, I8.
Caroline Camus, Maison de Chariti de Sararouville, France;
73, 52.
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Gabrielle Achard. Hospice de Mezin, France; 66,45.
Jeanne Cherbonnier, Orpheliat de Minilpontant i Paris; 78,48.
Maria Hogan, Asile des Enfants trouves& San Francisco, EtatsUnis; 62, 37.
Marie Lavergne, Maison de Chariode Chiteau-'Eveque; 40, 15.
Thdrese Vidal, Aile Lebaudy & Paris; 67, 44Clemence Blondeau, Maison de Charit6, Gigny, France; 70,48.
Charlotte Bastide, H6pital de Mazeres, France; 57, 36.
Julienne Zangl, Prison de Marianostra, Autriche; 46, 17.
Therese Paoleschi, Asile des AliCnds &Sienne; 64, 47.
Maria Martin, H6pital general de Valladolid, Espagne; 26, 5.
Elisa Siso, H6pital de Santiago de Galicie, Espagne; 29, 4.
Marie. Meysonnasse, Maison de Chariti de Saint-Michel,
Algirie; 58, 35.
Elisabeth Polegek, Hospice de Budapest, Hongrie; 26. 5.
Marie Labarre, H6pital d'Avellino, Italie; 83, 57.
Irma Tournay, Maison de Charite de Riom. France; 65, 43.
Marie Krolikowska, Maison de Chariti Saint-Joseph i Posen,
Autriche; 64, 40.
Benoite Bosson, H6pital Saint-Jean-de-Dieu k Malaga; 67, 47.
Marie de la Perche, Leproserie de Farafangana, Madagascar;
57, 32.
Marie Court, H6pital d'Antigua, Guatemala, Amirique centrale;
45, 22.

Victorine Sirvent, Maison de Charite de St-Flour, France; 32, 7.
Anne Ripper, Orphelinat de Brilnn, Autriche; 80, 6o.
Adeline Canipel, Maison de Charite Saint-Roch a Paris; 68,49.
Marie Espanet, Maison de Charite St-Lazare a Marseille; 63.41.
Berthe Leroy, H6pital de St-Germain-en-Laye, France; 57, 35.
Marie Fleuriet, H6pitai de Nemours, France; 74, 54.
Jeanne Grandet, H6pital de Bioton,
Italic; 79, 63.
Elisabeth Kovacs, , Orphelinat de Nagy-Fetemy, Autriche;
29. 11.
Gabina de Aguire, Maison de San Diego de Valdemore, Espagne;
55, 35.
Francisca Altuna, H6pital de Notre-Dame del Carmen a Madrid;
43, i9.
Catherine Lassale, Maison de la Providence i Santorin, Grece;
74, 24.

Claudine Genty, Orphelinat .de Campomorone, Italie; 83, 62.
Eugenic Roche, Maison Saint-Vincent b 1'Hay, France ; 79, 56
Marie Gabillet, H6pital Saint-Michel de Pekin, Chine; 32, 8.
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Rosa Dantas, Hospice de Notre-Dame de Rio. Brisil; 27, 3.
Catherine Russell, H6pital de Los Angelos, Etats-Unis; 41, r9.
Marie Clement, H6pital de San Angelo de Lombardie, Espagne;
79, 56.
Candida Guedez, H6pital de Ubeda, Espagne; 33, 7.
Francisca Ipina, Maison San Diego de Valdemore, Espagne;
73, 49Maria Lombardi, H6pital de Saint-Jean d'El Rey, Br6sil; 36, ig.
Franceline Rendu, Orphelinat de Chambery, France; 52, 26.
Caroline Kante, H6pital general de Laibach, Autriche; 23, 2.
Palmyre Lunati, Maison centrale de Turin; 37, 17.
Franjoise Perko, H6pital gen6ral de Laibach, Autriche; 28, 5.
Dolores Dalman, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne ;
35, a6.
Helene Noskowska, H6pital de l'Enfant-Jdsus i Varsovie, Pologne; 77, 53.
Henriette Gondard, Maison de Charitd de Lacaune, France; 26, 5.
Elisabeth Innerhofer, Maison centrale de Salzburg, Autriche;
3o, 3.
Anne Leitner, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 73, 49.
Marie Biechl, Maison centraledeSalzburg, Autriche; 57, 19.
Marie Klee, Ecole de Schwoich, Autriche; 25, 3.
Marguerite Carre, Maison de la Cite de Carcassonne, France;

71,46.
Marie Lalive, Hospice de Caudebec, France ; 45, 2o.
Anna Leconte, Maison de l'lmmaculee-Conception de Pikin ;
35, 7.

Therese Gruber, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 63, 4o.
Irma Barau, Maison centrale de Naples, Italie; 67, 5o.
Constance Gueraud, Maison principale A Paris; 56, 25.
Christine Kallabis, Asile St-Antoine de Vienne, Autriche; 3, 3.
Marthe Ballofet, H6pital de Trevoux, France; 26, 3.
Marie Vedel, Hospice de Cette, France; 34, xn.
Marie Numez, Hospice civil de Mustapha, Algerie; 55, 37.
Julie Siguier, Maison centrale de Rio-de-Janeiro; 75, 55.
Anne Otka, Szcgzaid, Autriche ; 42, 14.
Marie Marchal, Maison principale a Paris; 54, 36.
Josephine Guirin, Maison de Chariti de Fontenay-le-Comte ;
70, 495

Marguerite Hewston, Maison Sainte-Elisabeth & Bullingham,
Angleterre; 39 , 1 3.
Angele Conti, Hospice civil de Parme, Italie; 27, 7.
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Philomine Fournier, Maison de Chariti de ChAteau-l'EvEque.
Anne Kosoderz, H6pital de Cilli, Autriche; 50, 29.
Madeleine Csambal, H6pital de Kaschan; 25, 5.
Amelie Pierrugues, Maison de Chariti Saint-Laurent, A Paris;
75,55.

Marie Berthe Porcher-Labreuil, Maison principalea Paris; 63,42.
Celine Thery, Asile de La Teppe, France; 36, i5.
Angel Sfregola, Maison centrale de Naples; 24, 4.
Marie, Clinique de Budapest, Hongrie; 23, 6.
Luisa Garay, Maison des Aliends de Leganes, Espagne; 51, 28.
Irene Mendizabal, Maison de San Diego de Valdemore, Espagne;
78, 52.
Jenny Landes, Maison Eugene-Napoleon i Paris; 7, 48.
Jeanne Chandezon, H6pital de Castellamare, Italie ; 63, 43.
Marie Czernecka, Maison centrale de Cracovie ; 76, 5o.
Bronislas Szpondrowska, Ouvroir de la Sainte-Vierge de Varsovie; 61, 41.

Antoinette Vassiviere, Maison de Charit6 de Notre-Dame a
Chalons-sur-Marne, France ; 64, 42.
Catherine Gschossmann, Maison centrale de Salzburg, Autriche;
37, 1o.

Anna Hain, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 25, 4.
Barbe Reisenhofer, Ecole de Vienne, Autriche; 34, 14.
Maria Orpinell, Asile des Vieillards de Barcelone, Espagne;
35,

i.

Enriqueta Santisteban, Hospice de Malaga; 36, 5.
Catalina Sangiiesa, H6pital general de Valladolid; g9, i.
Maria Vil, H6pital de Vich, Espagne ; 3, 9.
Aquilina Vega. College Santa Isabel de Manille, lies Philippines; 67, 43.
Lucia Sartini, Asile de Cingoli, Italic; 42, 21.
Anne Bernard, H6pital de Bourbon-1'Archambault,. France:
70, 48.

Marie Didelot, Hospice de Bapaume, France 76, 57.
Maria Kelly, H6pital Sainte-blarie A Detroit, Etats-Unis;
75, So.

Maria Herrera, Hospice civil de Guayaquil, Equateur,.41, 23.
Michelle Vincent, H6pital Saint-Jean-de-Dien a Malaga; 69,46.
Damiana Pachon, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne; 42, 23.

Quintana Imaz, Maison de Charite de Santander, Espagne;
66, 37.
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Charlotte Arna!, Maison Sainte-Marie a Smyrne ;70, 47.
Anne Hfirth, Maison Saint-Vincent h Constantinople; 6F, 42.
Louise Puntis, Maison de Charit6 Saint-Paul a Paris; 73, 51.
Emilia de Soto, Hospice Saint-Vincent de Jerusalem ; 38, 6.
Charlotte d'Amhelle, Hospice de Muret, France ; 38, 17.
Marie Persac, Maison de Charite de Saint-Alban, France; 85, 58.

Louise Bouttier, Maison Saint-Vincentde Pekin, Chine; 36,

x3.

Francoise Zdesar, Hospice des Incurables i Laibach, Autrichec
28, 6.

Leona Insauti, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne;
30, 6.
Evarista Imaz, Maison centrale de Madrid; 24, 4.
Marie Bisacchi, Asile de Robecco, Italie; 40, 20.
Marie Me Gill, Maison des Alidnies i Dublin, 67, 40.
Marie Berrard, Maison de Chariti de Brugnieres, France; 57, 34.
Louise Jammet, Maison de Charit6 de Clichy; 65, 45.
Marie Berne, Maison de Charite de Montolieu ; 76, 53.
Catherine Schrceder, H6pital Saint-Paul de Dallas, Etats-Unis;
31, .3.

Jeanne Rostagne, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italic;
70, 51.

Augustine Avila, Maison de la Sainte-Famille h Panama;

88,58.
Emma Cipriani, Maisondela Sante a Imola, Italie; 52, i6.
Marthe Wiecka, H6pital de Swiatyn, Pologne; 3o, iz.

NOS BIENFAITEURS
Le zo mars 1904, la sceur BOURGER, visitatrice de la

province de Lorraine, ecrivait de Metz i la tres honorie
Mire KIEFFER.

Ma tres honorde Mere,
a Je viens completer par quelques ditails la triste
nouvelle que je o'ai eu que le temps de vous annoncer ce
matin.
* Le digne M. du Coetlosquet a itd enlevi par la mort
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presque subitement. 1I souffrait depuis quelques jours; hier,
etant debout, il s'est trouvi mal. M. le cur- appele.et accouru en grande bite, n'a pu que prononcer les paroles de
Pabsolution; il achevait a peine que Le pauvre agonisant
rendait le dernier soupir.
* II est sur un lit de parade, sans la moindre alteration.
Les obseques se fergat mardi &Rambervillers, mais on croit

M.

LE VOMTE MAURICE DU COrL-OSQUET

D•icd6 le x9 mars

g194.

que le corps sera transport6 &Marcy-les-Metz, dans la chapelle du chAteau.
4Toutes les-communautes de Metz ontrecu, comme nous,
une d6peche pour demander des prieres. C'est pour moi une
consolation de penser que tant de pieux suffrages joints A
sesinnombrables bonnes ceuvres, lui feront vite franchir le
seuil du paradis.
-
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a Ses euvres admirables faites dans le secret, les humbles
sentiments qu'il avait de lui-meme, son disir de passer inaperqu, inconnu, ne peuvent manquer de lui ouvrir le ciel.
II serait impossible de decrire toutes les industries et toutes
les dilicatesses de sa chariti, et j'ai peine Acroire qu'il y ait
sur la terre un coeur comme le sien.
• Des la reception de la triste dipache, vendredi dans la
soirde, j'ai adresse a Mme et a Mile du Coetlosquer quelques
lignes de condoliances au nom de routes nos maisons de
Metz et de la Lorraine, dont le voener difunt etait l'insigne
bienfaiteur. Dans chacune on dira une. messe et a Belletanche on cdlibrera un service pour le repos de son Ame..
La Croix de Lorraine apres avoir rappeld une s6rie de
pertes recentes faites par les pauvres et les oeuvres de bienfaisance du pays messin, ajoutait dans son numero du
3 avril dernier: a Void qu'apres Mmpela baronne de Gargan
et les autres, entre dans la mort A soixante-sept ans, le plus
insigne des bienfaiteurs de la Lorraine, M..le vicomte Maurice du Coetlosquet. Un grand nom, une fortune immense,
un bon coeur, une tournure d'esprit originale,.une grande
i6dipendance de caractere et 4'allures lui avaient constitue une physionomie a part.
. Nous ne ditaillerons pas les euvres qu'il a creies ou
soutenues, nous n'essayerons pas de raconter ce qu'il a
fait pour un nombre incalculable de families, de commerqants en ddtresse, d'ouvriers et de ndcessiteux; il affectionnait particulierement les pauvres honteux, parce qu'il les
savait plus disposes que les autres a garder les secrets de
la charitd. Nul n'a pratique plus que lui la maxime dvangeique : c Que votre main droite ignore ce que fait votre
c main gauche. a
a II avait pour Metz et le pays messin, un amour de fils,
un vrai culte et c'est avec passion qu'il s'iateressait A son
histoire, i ses monuments, A ses habitants... >
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De ce sentiment patriotique etait n&e dans ce noble coeur
une profonde reconnaissance pour saint Vincent de Paul.
II ne parlait qu'avec emotion de ce qu'avait fait I'Ap6tre de
la charite pour le soulagement de la Lorraine devastee par la
guerre ; il avait fait reproduirea un grand nombre d'exemplaires une lettre adressee a a M. Vincent a. par c les Maitres Echevins et Treize de la Ville et Pays Messin z, lettre
decouverte par lui dans les archives de sa chere cite. Et
pour acquitter la dette de la Lorraine envers saint Vincent
de Paul, il comblait ses filles et ses oeuvres de bienfaits, se
pretendant toujours un debiteur insolvable et .ne mettant
qu'une condition ses libiralit&s,c'estqu'on n'en parleraitpas.
Quand des ipreuves semblables a celles qui avaient jadis
affligi les communautis lorraines, vinrent frapper en ces
derniers temps les congregations franqaises, M. du Coetlosquet s'dmut tout particulierement a la pensee des nombreusesFilles de la Charite que la fermeture des maisons oa elles
s'itaient d4vouees jusqu'A un ige avancd, priverait de I'asile
surlequel elles avaient le droit de compter'pour leurs derniers jours. Ayant appris que les religieuses de la SainteFamille de Belgique venaient de mettre en vente a Louvain
unimmeubleprecidemment atfect6 a un pensionnat qu'elles
transferaient aux portes de Bruxelies, il reva d'en faire une
Maison de retraite pour les Filles de Saint-Vincent obligdes
de quitter la France. Un soir, A la fin d'une visite qu'il faisait a Paris, a la trbs honoree Mere Kieffer, ii posa sur sa
table une enveloppe en balbutiant, en s'excusant defaire la
mouche du coche : des lors on pouvait songer i acquirir la
maison de Louvain.
Deji quelques soeurs expulsies ont pris possession de ce
asile oi tout semble avoir eti dispose par la divine Providence pour la destination que lui a donnee la ginereuse
initiative de M. du Coatlosquet. Si la persecution continue
i multiplier les victimes en France, la maison de Louvain
sera hospitaliere i plusieurs, comme la maison de la vin&-
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rable Louise de Marillac le fut autrefois a Paris aux pauvres rifugiees de Lorraine. Ainsi elle sera un monument
de lareconnaissanced'un grand cceur pour saint Vincent de
Paul et de celle que les Filles de la Chariti doivent et conserveront it jamais A M. le vicomte du Coitlosquet.

Voici la lettre adressee a saint Vincent de Paul par les
echevins de Metz en 1640, retrouvee et publice par M. du
Coetlosquet:
SSaint Vincent, dit son biographe (Collet, 1748, t. I,
p. 292), depecha en toute diligence quelques-unsde ses pretres a Metz, pour conserver la vie des uns, 'honneur des
autres, et ticher de les sauver tous. Les choses changerent
bient6t de face, et Metz commenqa a respirer un peu. Les
MAITRES-ECHEVMS et les TREIZE DE LA VILE furent touches
d'un secours qui venait si A propos; mais comme ils trouvaient dans son 6tendue mdme des raisons d'apprehender
qu'il ne continuit pas, ils en dcrivirent a Vincent au mois
d'octobre de 'annee r64o. Leur lettre, comme toutes celles
que requt alors le saint pretre, est moins un remerciement
pour le passe, qu'une sollicitation pour I'avenir. Quoiqu'dcrite il y a un siccle, elle mirite de trouver place ici. Nous
la rapportons done sans y rien changer:

aMonsieur, vous nous ave; si itroitement obligds en subvenant, comme vous avewfait, a i'indigence et a la necessite extrdme de nos pauvres, mendiants, honteux et malades, et particuliOrementdes pauvres monasteres des religieuses de cette ville, que nous serions des ingrats,si nous

demeurions plus longtemps, sans vous temoigner le ressentiment que nous en avons, pouvant vous assurer que les
aumones que vous aye; envoyees par deqd ne pouvaient etre
mieux ddparties, ni employdes qu'envers nos pauvres, qui
sont ici en grandnombre, et notamment a i'egard des reli-
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gieuses, qui sont destituees de tout secours humain; les
unes ne jouissant pas de leurs petits revenus depuis la
guerre et les autres ne recevant plus rien des personnes
accommodees de cette ville, qui leur faisaient I'aumo e,
parce que les mayens leur en sont 4tis. Ce qui nous oblige
de vous supplier, comme nous faisons tres humblement,
Monsieur, de vouloir continuer lant envers les ditspauvres,
qu'envers les monastLres de cette ville, les mdmes subventions que vous ave;faites jusqu'ici.
a Cest un sujet de grand mnrite pour ceux quifont une si
bonne ouvre, et pour vous, Monsieur, qui en ave la conduite, que vous administre; avec tant de prudence et d'adresse, en quoi vous acquerreT un grand loyer au Ciel.
Les maitres-echevins etaient, en 1632, Phillippe Praillon; en 164o, Adrien Bonnefoy; en 1641, Henry deGournay.

VARIETES
UNE DEICACE DE LIVRE A SAINT VINCENT DE PAUL

Quiconque a feuilleti un peu en detail la correspondance
de saint Vincent de Paul, a remarque la lettre oil le saint
exprime sa confusion, et on pourrait dire sa veritable desolation de ce qu' un ecclsiastique, 6ditant un livre, lui en
a fait la dedicace: g Mais que dites-vous, Monsieur, icrit
Vincent, que vous m'avez dedie un livre? Si vous aviez su
que je suis le fils d'un pauvre laboureur, etc... Au nom de
.Notre-Seigneur, Monsieur, si cette ceuvre est encore en
4tat d'tre didiee a quelqu'autre, ne me surcbargez pas de
cette obligation... * (Lettre du 23 novembre 1646.)
Recemment nous avons trouvi le texte de cette didicace et
nous la mettons sous les yeux de nos lecteurs. Cette piece
est de M. Michel Alix, curd de la paroisse de Saint-OuenI'Aum6ne, alors du diocese de Paris, aujourd'bui de celui
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de Versailles. M. Alix 6tait un des pretres les plus estimd
de ce temps; saint Vincent le detourna un jour de donner
sa dimission de cure, it le fIlicitait une autre fois d'avoir
envoyi ses deux vicaires faire leur retraite A Saint-Lazare,
oi its se trouvaient a ce moment-la. Un jour, ii le convoquait pour organiser une r6union d'ecclesiastiques, peutItre les a Conferences des mardis n (Lettres de saint Vincent,
i" mars, it join, 16 septembre 1633).

L'ouvrage en tlte duquel est placee cete didicace est
rHortus Pastorumde Jacques Marchant, doyen et curd
de la principauti de Liege (- 1648). Le livre avait eu, et
trbs legitimement,, un grand succs ; M. Alix le reddita et
raccrut d'autres traites du mdme auteur, Knouveaux parterres, comme ii disait, qu'il a compris dans la nouvelle
enceinte de ce jardin a. Le livre a tiC rdiditd encore an
dix-neuvieme sicle ; ii est rempli de ditails ingenieux et
edifiants tres aptes a &tre utilis6s. Nous le recommandons
pour l'avoir abondamment et frequemment mis a contribution nous-meme. -

A. M.

Void la traduction de la dedicace a saint Vincent de Paul,
nous en donnons le texte ensuite. L'ddition que nous avons
sous les yeux est celle de Paris, in-folio, 165i.
Au tras reverend M. M. VINCENT DE PAUL, supdrieur

gdndral de la Congrdgationde la Mission.
SD6s que de cet excellent a Jardin x les fleurs eurent
donnd leur parfum, on y accourut aussit6t avec un admirable empressement,.et chacun temoigna le plaisir qu'il y
trouvait. Ces sentiments s'etaient manifestes djin a I'occasion des livres publies successivement par le meme auteur.
homme plein de sagesse et d'drudition. Par 'avidite de
quelques-uns ces divers livres, sans qu'on regardit s'il y
avait entre eux connexion ont &Ci rdunis au JARDIN DB PATauR. ~C'tait A c6td de celui-ci, comme des jardins plus
petits, et quiconque voulait leg visiter et en jouir davait-e
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franchir successivement les murs. J'ai renversd ces murs,
et des divers jardins j'ai fait un jardia unique : les parties
sont distinctes, mais les parterres se touchent: l'ensemble
est dans un ordre et selon une mithode que chacun peut
constater, et ainsi en entrant chacun peut aussit6t apercevoir ce dont il a besoin.
a Quant au patron et au gardien de ce jardin, je n'ai pas
eu A chercher longtemps qui ce serait. A linstant vous
vous etes offertn
ma pensie comme le plus digne de ce
patronage et de cette garde. C'est d'abord A ce titre que cet
ouvrage convient parfaitement a ceux qui se livrent aux
missions, aussi bien qu'aux pasteurs euK-memes ; en effet
comme ces derniers, qui veillent sur leur troupeau, tirent
sans peine de cet ouvrage ce que le Christ a ordonni de
fournir a ces brebis, des piturages aux bien portantes et
des remedes aux malades: de meme aussi les premiers, qui
travaillent avec tant de zele au salut des Ames partout ou
ils sont appeles, peuvent y recueillir tout ce qui leur est
nicessaire. Que peut-on, en effet, desirer qui ne soit point
ici ? L'on y trouve un riche enseignement sur les principaux et plus necessaires articles de la foi, sur les sacrements, sur les vertus et les vices, sur les devoirs de la perfection et clericale et pastorale : quoisont venus s'ajouter,
comme corollaire, un recueil de solutions de questions
pastorales et une mithode pratique pour le catechisme.
a Mais la raison principalede mettre ce jardin sous la protection de votce nom, c'est que par nature et par inclination .vous etes tellement port A la bqnte, et par habitude
tellement pret i remplir les devoirs de la charite, que si quelques pasteurs plient sous Ie fardeau de leur office, aussit6t vous vous empressez de voler A leur secours, et vous
les-empechez de succomber en partageant la charge, ou en
faisant le travail a leur place. Ou si quelques esprits, dans
lee tenebres de ce siocle vieillissant, chancellent faute de
lumitre, vous leur pr6sentez, avec joie et de grand ccur,
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le flambeau de la direction et de la sagesse. Qu'un autre
loue la pidti, la religion, la prudence, la sinciriti, la sollicitude et 1'activiti que vous ddployez infatigablement dans
rEglise, pour moi, je ne puis taire cene chariti dont. lardeur vous divore, et qui vous fait rechercher les brebis
errantes ou perdues qui ne sont pas les v6tres : les ayant
trouvees et gu6ries, vous ne les gardez point pour vous,
mais vous les ramenez, ou plut6t vous les rapportez sur
vos dpaules a leurs pasteurs, et ainsi vous vous montrez
admirable par cete nouvelle manidre de paitre et de gudrir.
Cet ouvrage, qui vous revenait A tous ces titres si considerables, je vous l'avais d6jA dedid dans ma pensie et dans
mon affection; mais je vous en renouvelle la didicace et
l'hommage, persuade qu'il m'en arrivera bonheur et succis
du moment que vous l'accueillerez avec cette bienveillance
dont vous avez coutume d'user a mon igard, que vous
Pappuierez de votre faveur, et que vous I'honorerez d'uo
jugement et d'un temoignage approbateurs. Donnad SaiatOuen, le dixdes calendes de novembre, en I'an du Seigneur
mil six cent quarante-six.
, Votre tout devoud, MICxHE ALIX, cure de I'dglise de
Saint-Ouen-rAum6ne, du diocdse de Paris. .
Admodum

reverendo DD. VinmcmrT
DE PAULO, Congregationis
Miss ionis Speriori generali, s. Pr.

Ubi primum prestantissimi istius Horti fores odorem sum eiudere, mira subito alacritate undique exquisitus, et exceptus est :
sicut et coetera ejusdem Autoris opera (Gravissimi nempe, et eruditissimi viri) quae successive in lucem edita sunt. Ea tamen nescio qua
quorumdam aviditate, nec ullius connexionis habits ratione, sed
cumulatim huic Horto adjecta sunt. Velut si ad Hortum amplissimum
plures alios Hortulos suis muris distinctos ac disjunctos accumules,
quos quicumque videndi, ac fruendi cupidus, prius singulatim debeat transilire. Hos ego muros everti, sicque tot Hortulos in unum.
collegi: ac in regiones distinctas apertasque areolas redegi: totumve
opus ordini debito, rectaeque methodo restitui; adeo ut quod cuique maxime opus estpropemodum occurat ingredienti.
Hujus veto Horti tutor et custos, quis futurus esset diu mihi non
fuit inquirendum. Tu confestim occuristi hac tutela et custodia
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dignissimus: non modo ex titulo quod et missiones agentibus, simul
ac ipsis Pastoribus opus hoc pariter aptissime conveniat: sicut enim
higregi invigilantes ex ipso facile depromunt, que Christus Oviculis suis pabula sanis remedia languentibus subministranda precepit, ita etiam isti adeo studiose, ubicumque vocati saluti animarum
incumbentes, quecumque eis necessaria sunt ex eo valeant excer,
pere. Etenim quid desideresquod desit? non enim hic de precipuis,
et maxime necessariis fidei capitibus, de Sacramentis, de Virtutibusatque Vitiis, de Officiis, turn Clericalis, turn Pastoralis Justitie doc
trina desideratur luculenta ; queis accessit additamnetum Pastoralium
Resolutionum,et Praxis catechistica, velut Corolarium. Verum, idcirco hic Hortus tuo nomini committendus, quia natura et voluntate
sic factus sis ad bonitatem, exercitatione sic paratus a4 charitatis
munia, ut si qui Pastores officia sui mole laborent statim advoles
promptus auxiliator : et humero subjecto, succedaneave opera succumbere non sinas. Aut si qui mente in his seculi senescentis tenebris minus illustrata vacillent, facem directionis et sapientia latus
lubensque iispretendas. Alius pietatem, religionem, prudentiam, sinceritatem, curam,laborem quem in Ecclesia prastas indefesse, laudet,
ego charitatem silere non possum, cujus fervore incensus, oviculas
non tuas, si qua exerrant, aut perdita sinu requiris: inventas et
sanatas non tibi retines, sed reducis : imo humeris tuis ad suos
Pastores reportas : sicque appares hoc novo genere pascendi sanandique admirabilis. His tot tantisque titulis debitum opus hoc, etsi
cogitatione mea, studioque jam ante dicatum, nunc iterum dico
atque addico. Ratus bene mibi, atque feliciter procedere ubi benevolentia qua me soles complecti susceperis, studio foveris, judicio
testimonioque tuo comprobaris. Datum sancti Audoeni, decimo
Calend. Novemb. Anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo sexto.
Tibi Addictissimus, Mich. Alix, Past. Eccl. S. Aud. de Eleemosyna
Diocesis Parisiensis.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

241. Listedes ouvrages en langue syriaque et en langue
neo-aranenne
publiis par P. Bedjan, prdtre de la Congregation de la Mission ( Lazaristes). Drugulin, Leipzig, 1904.
8 pages in-8.
Nous avons a plusieurs reprises mentionn6 dans nos Annales les
ouvragcs publi6s par M. Paul Bedjan. Lui-inme vient d'en donner
une liste qui, i elle seule, montre toute I'importance des publications
du savant missionnaire. ILn'est aucune branche de la science ecclesiastique a laquelle ii n'ait apporte son tribut, et les Eglises d'Orient,
notamment celle de la Perse, lui doivent une incontestable reconnaissance.
Nous classons dans ]'ordre adopti habituellement les numeros de
la liste bibliographique donnee par M. Bedjan.
I. ECRITURE SA&NTE T LITUaGI : Breviarium Chaldaicum (editio prima
et unica). 3 vdl. gr. in-8 de xu-lo42, rx-io(5, xz1-947 pages.
Liber psalmorua, horarum diurnaruni, Ordiais officii divini, et
Homiliarum rogationum, ad usum scholarum. 1886, grand in-8,
336 pages.
CONCILES : Compendium Conciliorum (Ecumenicorum undecim. 1888,
in-8, 242 pages.
TH9OLOGIK : S. Martyrii,qui etSahdonaque supersunt opera ommia.
1902, in-8, xri-874 pages.

Homiliw (67) S. Isaacisyri antiockeni. 190o, in-8, xxi-885 pages.
Homilia mar Jacobi Sarugensis.i904, in-8 (sous presse).
Ethicon, sea Moralia Gregorii Barkebrai. 1898, in-8, vu-517 pages.
DROIT CANONIQUE : Nomocanon (seu jus ecclesiasticum et civile) Gregorii Barhebrai. 1898, in-8, xm-551 pages.
AscTmIss, LivassnE p•x'rT: De Imitatione Christi, nunc primum ex
latino in Chaldaicum, idiomatis Urmic Persidis, translata. 6S85,
in-12, 254 pages.
seu Directorium Monachorum Gregorii BarheLiber Columtb,
brcei. 1898, in-8, u-88 pages.
Manuel de Piete,ou livre de prieres, de meditations et des offices.
Seconde edition, revue, corrigde, considerablement augmentee,
particulierement par cinq instructions sur la Vraic Eglise. 1893,
in-12, 685 pages.
Mois de Marie. 19o4, in-i8, xv-386 pages.

Doctrina Christiana, lingua
1886, in-i8, r47 pages.
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idiomatis Urmie Persidis.

HIsTosls : Histoire ecclsiastiqued'Eusebe de Ciaree.Version syriaque (d'apris un manuscrit de I'an 462). :897, petit in-8, viu598 pages.
Histoire saiate. 1888, in-i2, 377 pages.
Gregorii Barhebrai Chronicon syriacum. :890, grand in-8, viu606 pages.
Ada Martyrum et Sanctorum. Tom. I, II, IIl, IV, V, VI. 189ot896, in-8, 5oo, 600, 700 pages.
Acta Martyrum et Sanctorum. Tomus septimus (seu Paradisus
Patrum). 1897, in-8, x-101o9 pages.
Libersuperiorum seu historiaa onastica, auctore Thoma Margensi;
et Historia fundatorum monasteriorum in regno persarum et arabum, et plura alia. 1go1, in-8, xv-7i pages.
Histoire de Mar-yabalaha, Parriarche, et de Raban Sauma. i888,
petit in-8, xn-187 pages.
Histoire de Mar-yabalaha... revue et corrigde. 1895, petit in-8
xv-2o5 pages.
Histoire de Mar-yabalaka, de trois autres patriarches, d'un pritre
et de deux laiques nestoriens. 1895, petit in-8, xw-574 pages.
LITTeRATURE : Histoire de Joseph par saint Ephrem, pome inedit
en douze livres. t887, petit in-8, iv--65 pages.
Histoire complete de Joseph, par saint Ephrem, PoNme en donm
livres. z89t, petit in-8, z1-369 pages.
Syllabaire chaldeen, idiome d'Ourmiah, z886, in-i2, 70 pages.

242. Vida de la venerabile Luisa de Marillac, escrita ex
frances por el ilmo. Sr. D. Luis Baunard, traducida at
castellano por un sacerdote de la Congregacion de la Mision. Madrid, 19o4. Un vol. in-8, de xvi-633 pages.
La remarquable Vie de Louise de Marillac, fondatrice, avec saint
Vincent de Paul, de la Socidti des Filles de la Charite, a 6te ecrite
en franfais avec un grand talent liittraire et avec une grande exactitude historique par Mgr Bauuard. C'est ce beau travail qui vient
d'etre traduit par M. Maurice Horcajada en langue espagnole, I'auteur
en ayant accord6, avec une bienveillance parfaite, I'autorisation.
Nous reviendrons sur cette publication que nous nous contentons
de signaler aujourd'hui. Ou pent se procurer le, lire en s'adressant
i M. le Directeur des Annales de la Mission, i Madrid, barrio de
Chamberi (Paules),.apartado 36.

243. Meditaciones para todas los dias del ano, para uso
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de la Congregacion de la Mision. Madrid, imprimerie de
la maison centrale dela Congrigation de la Mission, 19o0.
Quatre vol. in-8 de 700, 915, 8
et 9 to pages.
C'est la traduction en espagnol du Cours de MAeditation pour t'usage
de la Congregation de la Mission, publi6 en francais it y a quelques
ann6es. On a pris comme type des divisions la distribution habituelle
du br6viaire. Chaque volume correspond i lune des saisons liturgiques : partie d'hiver, i dater du i*e dimancbe de 'Avent, etc.

244. Espeio del hermano coadjutor de la Congregacion
de la Mision. Madrid, imprimerie de la maison centrale de
la Congregation de la Mission, 19o3. Un vol. in-12 de vn509 pages.
Ce livre eat la traduction du Miroir du frere coadjuteur de la
Congregation de la Mission publi6 en 1875 et qui a pour auteur
M. Antoine Fiat, alors charge specialement de la direction des frWres
coadjuteurs et devenu depuis superieur g6neral de la Congr6gation
de la Mission. C'est un veritable service que la maison de Madrid
rend en mettant ainsi celivre a la portee de tous nos itablissements
oi se parle Vespagnol.

245. Anales de as Hijas de Maria (Annales des Enfants
de Marie). In-i2.
Cette'int£ressante publication parait tous les trois mois en livraison de 90 pages. Prix de 'abonnement, en Espagne, 4 francs ; hors
de l'Espagne, 5 francs par an. S'adresser a M. le Directeur des
Annales de la Mission, i Madrid, barrio de Chamberi (Paules), apartado 36.
246. La revue publiee i Dublin sons ce titre The irish ecclesiastica
record donne, dans ses num6ros d'avrilet de mai 19o4, .deux etudes
tort interessantes.
La premiere est de M. Patrice Boyle, C. M.,a I'occasion dudeuxi6me
Centeaaire de la mort de Bossuet, le grand eveque de Meaux.
La France savante c1e4brera cet anniversaire, et un comite dont font
partie,avec des 6vcques, plusieurs membres de I'Academie, a pr6pare
i'rection d'un monument en marbre dans la cathedrale de Meaux;
les visiteurs de I'Exposition universelle de Paris en tgoo ont pu
admirer cette cuvre remarquable.
S'occupant idu c6t purement oratoire des auuvres de Bossuet,
M. Boyle retrace I'histoire de ces dcrits, la date de leur publication,
les diverses editions, etc. 11 recherche quelle place occupe Bossuet
dans I'histoire de la pridication chretienne, et on lit avec curiosite
et interet les eloges qui, de diversc6tes, soot venus au grand dveque :
ehia, ii nous instruit, en nous montrant, par les propres paroles de
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Bossuet souvent, comment Bossuet est devenu le grand orateur chrftien, qu'il vient, dans cette tres remarquable etude, de nous faire
connaitre et admirer. Le grand 6veque de Meaux est connu parout
par sa reputation ; nous sommes bien aise que M. Boyle ait trac6
pour les catholiques de langue anglaise ce beau portrait de 'illustre
orateur chretien.
Une seconde etude que nous avons remarquee dans la mime revue
irlandaise (mai 19go4 est celle de M. J. Dowling, C. M., sur ce qu'il
appelle l'education technique (technical education) c'est ce qu'on
appelle ailleurs Yenseignement professionnel. On sait le mouvement
qui s'accentue dans rorganisation conomique de chaque nation;
M. Dowling affirme que c'est une chose importante pour tout homme
qui s'int6resse au bien de son pays - et nulle part (en Irlande encore moins qu'ailleurs) le clergi ne peut s'en disinteresser - de
suivre cette 6volution, de la seconder et de contribuer, si on le peut
i la bien diriger. Examinant ce qui a tef fait pour Ia formation technique ou 1'education professionnelle des classes ouvrieres dans les
divers pays, Allemagne, France, Suisse, etc., soit au point de vue de
l'agriculture, soit au point de vue de l'industrie, i'auteur recherche,
ce que dans son propre pays on peut recueillir de cette experience
pour en faire profiter P'lrlande ; quels progres on peut faire faire i
cet enseignement, si ncessaire aujourd'hui et si apprici6. - Nous
savons qu'en s'appliquant a ces 6tudes et, on pent le dire, i cet apostolat, pour le bien des classes ouvrieres, M. Dowling repond au
desir formel de plusieurs des eveques d'lrlande.
247. UnE CONRPtfRNC

SUR SAINT VIncENT nE PAUL,

tar

Calvet, professeura l'lnstitut catholique de Toulouse. dans le journal L'Express du Midi, do 19 ferier 9o4:

M. I'hbe

Nous lisons

a M. P'abbe Calvet a consacre une conference pleine d'originalite,
d'esprir, de justesse a saint Vincent de Paul, a son influence sur le
sentiment religieux et sur la predication chriienne.
a Lorsque le grand saint commenfa son apostolat, la France, troubide par la Reforme et par les guerres civiles, voyait clore un mysticisme exalte ; la piete franCaise prenait une torme espagnole. La
prdciosiii envahit les elans religieux et les subtilise etrangement.
a Le petit patre des Landes, qui, par mille avatars divers, 4tait arrive
a connaitre merveilleusement la socie6t de son temps, set rendre le
sentiment religieux plus simple, plus pratique, et, comme on le dit
aujourd'hui, plus social. Et jamais on courant de; fraternite n'k.
r6uni toutes les classes plus profondement que le jour oil te suffrage
universel des consciences nomma a monsieur Vincent a directeur de
l'Assistance publique privee !
a 1 a retarde r'eclosion du quidtisme; ii a contribue ila gloire dua
grand siecle ea equilibrant les forces de la nation, enjetant dans le.
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peuple de France ces germes de christianisme qui ont resiste a ant
de furieux assauts.
* II fur aussi le reformateur de la prdication qui, avec la trag~die
et le poeme epique, allait s'eloigner de la foule. 11 remit en honneur, par mile methodes, Ie sermon simple, l'homelie des Peres de
l'Eglise, le pr6ne du cure de campagne.
Et, cette influence generale, M. l'abbe Calvet en trouve la preuve
chez Bossuet, que saint Vincent de Paul, d'apres lui, detacha de la
speculation, ramena a la simplicitl, arma contre le quietisme, enflamma de l'amour des pauvres.
a La place nous manque pour donner une analyse complete de La
curieuse these de M. 1'abb& Calver. Elle meritait d'etre entendue et
apprecie dans tous ses details.
£ Disons bien qu'il a reussi. et avec quelle fine maiirise, ia mettre
saint Vincent de Paul a sa vraie place, et a le montrer bien tel qu'il
ea, grand educateur et grand reformateur, au lieu du bonhomuje
bienfaisant, un peu naif et un peu fruste, avec des bambins dans son
manteau, que le chromo et le mdLodrame ont ridiculement imagine. a

248- II Cerimoniale completo ( Le Ceremonial complet
pour !es eglises paroissiales, collegiales et cathedrales), par
Pierre-Marie de Amicis, pretrede la Mission. Rome, 1903.
Trois volumes grand in-8.
Ce Ceremnonial publii depuis la recente edition des decrets de la
Sacree Congregation des Rites,a pu alleguer des decisions nouvelles
et importantes. II est en italien. Les volumes sont bien imprimes.
L'ouvrage, en somme, est bon. Cependant les references, quoique frequentes dejk, en un sens, ne sont pas toujours aussi abondantes qu'il serait necessaire dans un livre ou l'on atlirme perpetuellement des regles au lecteur. Quelqu'un remarquera peut-etre les
descriptions un peu fantaisistes et certainement arbitraires tracees
sous ce titre a Regles a observer a (?) pour certaines ceremonies,
comme les processions de premiere communion avec dialogues du
cure et des enfants, ou les receptions d'Enfant de Marie (t. II,p.421,
429) sur lesquelles il n'y a aucun teite legislarif i alieguer. Etait-ce
bien le lieu pour l'auteur du Ceremonial de glisser ainsi au milieu
de son ouvrage un schema de fonctions g extraliturgiques a, comme
ii est bien oblige de les appeler lui-meme ? S'il veut dire ces choses,
qu'il distingue deux parties dans son iivre: ° le Cernemonial ou seront les regles et leurs references, et a* un Directoire ou il pourra
dEcrire telles qu'il les concoit certaines cernemonies non liturgiques.
dernieres indications peuvent etre utiles & plusieurs, mais iine
Cesa
faut pas dans un a Ceremonial a les appeler des a regles a.
L'expdrience montre qu'on peut donner les references que nous
reclamons, sans surcharger beaucoup levolume: leCeremonial selon
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le rit romain publid en France par Levavasseur (Paris, Lecoffre) en
est un exemple. Disons-le d'une facon g6enrale : cette mithode est
un peu assujettissante pour ceux qui ecrivent sur les cerdmonies, mais
elle les modere dans leurs affirmations ; elle rassure aussi le lecteur. C'est l'unique maniere de donner une veritable valeur aux
livres sur cet objet en les prdsentant au public.
249. Au Repertoire bibliographiqueque nous avons recemment
itabli, nous aurons de temps i autre 1'occasion de faire quelque
addition. En voici une qu'on nous a signalee (pour la page 63), d'apris 'lnventairesommaire et tableau methodique desfonds conservs
auxArchives nationales, page 534 :
SSceurs de Charite (faubourg Saint-Denis) :
a Lettres patentes, bulles, correspondance. L, so54. S, 618o. M, 57.

* Statuts et instructions. LL, x663, i665-i666.
c Reglement des saours-infirmieres. I., 1662.
o Contrats, baux, legs, memoires. S, 6157-6160.
SSmeurs des paroisses de Sainte-Marguerite et de Saint-AndrB-desArts. S, 6i55, 6 56.
a Seminaire d'Eu : vetures. LL, 1664.
a- Maisons de provinces, listes des couvents. L, 1054. S, 6x61618o. M, 57.
a Comptabilit6, voyages des seurs. S, 6 16o618o. H, 3720-3733. a
250. La grande Giornata della Vergine Maria e I'Umanita. Nuovissimo mese di Maria. Giovanni Tonello, p. d. M.
(Le Grand Jour de laVierge Marie et r'Humanite. Mois
de Marie, par Jean Tonello, C. M.). Mondovi. Deux vol.
in-i8.
L'approbation de I'autorite ecclesiastique placde en tete du volume
declare que cet ouvrage sera utile aux pridicateurs et aux pieux lec
teurs.

Le Grant : C. SCHUEYER.

Imprimerie J. Dumoalin, 1 Paris.
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D'INTRODUCTION
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VENERABLE SERVITEUR

DE DIEU

JUSTIN DE JACOBIS
EVQUE DB KILOPOLIS ET VICAIRE APOSTOLIQUE D'ABYSSINIB
DE iL

CONGREG4rION

DE LA

MISSIOX

•E

SAINT-VINCENT-DE-fAUI.

CAUSE D'ABYSSINIE
(TRADUCTION)

Au precepte qu'il donna A ses disciples de s'aimer
les uns les autres comme il les avait aimes, NotreSeigneur Jesus-Christ ajouta cet autrecommandemen t
par lequel, envoyant lui-mnme ses ap6tres comme ii
avait eti envoye par son PAre, il leur ordonna d'aller
dans le monde entier, d'enseigner les nations et
de les baptiser, leur promettant avec son perp6&uel
secours, la vertu d'un autre Paraclet, I'Esprit-Saint.
1. DECRETUM.
VEN.

SERVI DEI

VICARI1

-

ABVSSINEN.
JUSTINI

APOSTOLICI

PEATIFICATIONl

DE JACOBIS,

ABYSSINENSIS

E

S ET CANONIZATIONIS

EPISCOPI

NILOPOLITANI ET

CONGREGATIONE

MISSIONIS

S.

VINCENTII A PAULO.

Praecepto quod Dominus Noster Jesus Christus dedit discipulis suis, ut sese invicem diligerent sicut ipse dilexerat eos, aliud
novissirnum adjecit mandaturn quo sicut missus a Patre et ipse

discipulos mittens, in universum mundum eos abire, gentesque
docere et baptizare jussir, promissa cam suo perenni auxilio
alterius Paracliti seu Spiritus Sancti virtute. Qao munere sancte
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Depuis le commencement de l'Eglise jusqu'D nos
jours, les Ap6tres et les hommes apostoliques se sont
saintement acquittis de cette fonction et ont timoigni
constamment, par la propagation de la foi et I'extension de l'Eglise, que la mission qu'ils tenaient de
Jesus-Christ itait vraiment divine. Parmi eux doit etre
range Justin de Jacobis, de la Congregation de la
Mission, eveque de Nilopolis et vicaire apostolique
d'Abyssinie, qui, suivant les traces des autres hommes
apostoliques, brilla d'un tel iclat de vertu et de saintetd, qu'il mirita d'&tre honor6 par l'illustre timoignage du cardinal de Massaia d'heureuse memoire,
alors vicaire apostolique des Gallas. Celui-ci l'avait
sacri iveque et le proposa comme modle et comme
maitre Ases missionnaires.
Le serviteur de Dieu recut le jour de parents pieux
et honnetes le 9 octobre 80oo, a San-Fele, diocese de
Muro, province de Lucanie; il fut purifid par l'eau
sainte du bapteme et recut le nom de Justin. Doui
d'un naturel ardent et porte A la vertu, il s'approcha &
neuf ans de la sainte communion, fit de grands properfuncti Apostoli virique Apostolici a primordiis Ecclesia usque
in prmsens divinam Jesu Christi missionem in Fidei ipsiusque
Ecclesie propagatione jugiter ostenderunt. Ex his recensendus
est JUSTINUS DE JACOBIS e Congregatione Missionis, Episcopus
Nilopolitanus et Vicarius Apostolicus Abyssinensis qui ceteros
Apostolicos viros tmulatus sanctitatis et ,virtutis fama ita prefulsit, ut dignus sit habitus, illustri condecorari testimonio cl.
me. Cardinalis Massaia tune temporis Vicarii apud Gallas, a
quo et Episcopus consecratus et veluli exemplar et magister
missionnariis propositus fuit. Dei famulus in oppido S. Fele,
Murana diceceseos, ex Lucania provincia, ex piis honestisque
parentibus in lucem editus die.9 octobris anno I8oo, sacro lustratus est lavacro, indito nomine JusTINO. Fervidam sortitus
indolem et ad virtutem proclivem, novennis ad sacram synaxim
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gris dans la science et -a pi6t, et, parvenu A I'Age de
dix-huit ans, s'appliqua de toute son ame A embrasser

un etat de vie plus parfait. Docile AI'appel divin, ii
entra dans la Congregation de la Mission de SaintVincent-de-Paul, et fut admis & prononcer les voeux

apris avoir achevi son siminaire a Naples, puis elevi
par degris au sacerdoce, ii s'appliqua avec empressement a procurer le salut des Ames. Envoyd d'abord A

Oria, puis a Monopoli, oh il ddifia ses confreres, mis A
la tite de la maison de Lecce, directeur du s6minaire
interne A Naples et supirieur de la maison dite dei

Vergini, il s'acquitta de toutes ces fonctions d'une
maniire remarquable. Austere pour lui-meme, affable
pour les autres, uni a Dieu par I'oraison il s'acquit la

reputation de pridicateur et de confesseur imerite.
Comme ii disirait surtout aller en mission, il atcepta
de grand coeur la charge de prdfet apostolique qu'on
. lui confia en Abyssinie. A Adoua, capitale du Tigrd,
oi il etablit comme un centre de mission, il passa
accessit, novisque auctus scientia pietatisque incrementis, quum
decimum octavum wtatis annum attigisset, ad perfectiorem vite
statum amplectendum toto animo incubuit. Divinam vocationem
secutus Congregationem Missionis S. Vincentii a Paulo ingressus est. Neapoli tyrocinio expleto atque probato vota simplicia
nuncupavit. Ad sacerdotium per gradus promotus animarum
saluti procurande sedulam operam dedit. Uriam primum, Monopolim deinde missus consocios edificavit. Lyciensi Congregationis domui prepositus, in Neapolitana civitate tyronum
magister et domus dei Vergini nuncupata superior, hisce muneribus egregie perfunctus est. Sibi austerus, ceteris comis, Deo
in oratione junctus, concionatoris insimul et confessarii optimi
Slaudem promeruit. Quod illi maxime in votis erat ad missiones
pergere, id libentissime assequutus est cum Apostolici Praefecti
munus in Abyssinia ipsi delatum fuit. Adue, Tigre capitis, veluti
centro missionis constituto, quatuor fere menses, impendit, quasi
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environ quatre mois dans une sorte de retraite priparatoire, implorant .e secours du iel, soit pour
apprendre les divers idiomes, soit pour se concilier la
bienveillance des princes de ces regions, des grands et
du roi Oubid lui-meme.
II prit ensuite le chemin de Rome pour gagner d'autres compagnons. II portait des lettres tris favorables
du roi Oubid, qui avait confii au serviteur de Dieu
une mission pour Le Caire. Prosternd aux pieds du
Souverain Pontife il lui remit ces lettres en lui presenrant des Ethiopiens qu'il avait amends avec lui. Apris
avoir achev6 ses voyages de Rome et de Jirusalem, ii
revint en Abyssinie et supporta avec un courage, A la
fois ferme et doux, les fatigues d'une rude mission, les
privations, les dangers de toute sorte, les tracasseries
et les'pers6cutions de ses adversaires. Aide du secours
de Dieu et appuyi sur 1'autorit6 du roi, il construisit
un grand nombre d'dglises, et, A la priere des habitants, il en reconcilia plusieurs autres souilles par
l'hdresie et les rendit au culte catholique; il s'efforca en
meme temps d'6lever des seminaires et des collges
pour I'ducation des enfants et des clercs.Cependant,de
in recessu praeparatorio ccelestibus imploratis auxiliis sive ad
idiomata varia addiscenda sire ad illarum regionum Principum,
Procerum ipsiusque Regis Oubid benevolentiam sibi captandam.
Deinceps romanum iter agressus, ut alios conquireret socios,
obsequentissimas literas ejusdem Regis Oubie qui Servo Dei
missionem ad Cairum commiserat, Summo Pontifici exhibuit,
ad cujus pedes provolutusetiam Akhiopes perduxit atque obtulit.
Romana una cum Hierosolimitana peregrinatione peracta, in
Abyssiniam reversus ardue missionis labores, angustias, pericula
atque adversariorum insidiaset insectationes forti mitique animo
expertus est. Deo opitulante, atque Regis auctoritate suffultus
plures ecclesias extruit, alias haeretica labe contaminatas, rogantibus incolis, reconciliat et ad catholicum cultum restituit et
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peur que les pretres et les pasteurs ne vinssent & manquer dans la suite au troupeau toujours croissant, le
Pontife romain revatit de la digniti 6piscopale le serviteur de Dieu Justin qui resista d'abord par humiliti
mais finit par obdir A la volonti divine manifestde par
les ordres apostoliques. D'abord iv&que de Nilopolis
et peu apres, en l'annde 1847, nommi vicaire apostolique d'Abyssinie, plac, dans la maison de Dieu comme
sur un chandelier, il brilla tellement qu'il dissipa les
tinebres de I'erreur et ramena un grand nombre
d'ames A la lumiire de la viritd.
Pendant ce temps la colere et 1'envie des hirdtiques
s'elevereat contre les missionnaires catholiques et surtout contre Justin qu'ils ne cessirent de poursuivre
d'injures, de calomnies et de menaces.
A l'instigation de 1'Nv.que heritique et sur l'ordre
de Thiodoros, qui tait revenu vainqueur dans une
guerre contre le roi OubiE, il fut charge de fers et jetd
en prison avec ses disciples. Pendant cinq mois Justin
dut souffrir de nombreux et atroces tourments dans la
ville de Gondar; le ddsir de consommer son martyre
convertit, simulque satagit ut seminaria et collegia pueris clericisque instituendis erigantur. Interea ne crescenti gregi sacerdotes et pastores in posterum deficerent, Romanus Pontifex
JusTIrUM, ex animi demissione reluctantem sed divine voluntati
mandatisque aposiolicis obtemperantem, Episcopali dignitate
auget.Episcopus Nilopolitanus et paulo postanno 847 Vicarius
Apostolicus Abyssinensis renunciatus, veluti supra candelabrum
positus in domo Dei, ita refulsit ut dissipatis errorum tenebrisquamplurimos ad veritatis lucem reduxerit. Nihilominus exinde
ortm irw atque individia haereticorum erga missionarios catho
licos ac praecipue in JusTINum quem probris, calumniis atque
minis ipsi appetere non destiterunt. Instigante Episcopo hieretico atque jubente Theodoro qui ex bello adversus regem Oubie
victor redierat, in vincula et in carcerem una cum discipulis
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ne lui manqua pas, tandis que le courage manqua ad
tyran pour porter la sentence capitale. En effet celuici, craignant de s'attirer la haine du peuple par sa
cruaute envers le serviteur de Dieu, que tous regardaient comme un homme juste et saint, adoucit son
injuste sentence et porta seulement contre lui la peine
de 1'exil.
Ddlivrd de ses chaines et sorti de prison, Justin
regagna 1'Abyssinie et s'arreta dans la ville de Halai.
LA, comme un voyageur fatigue de sa course et de ses
travaux, ii prit un peu de repos, apris vingt et un ans
d'apostolat remplis de bonnes oeuvres et chargis de
fruits pour lui-meme et pour sa mission. Le jour
approchait cependant oi cet homme, ornE de tant et
de si grands mirites, et digne de la r6compense celeste
devait entrer dans le repos eternel et dans la saintecite
de Dieu.
Le serviteur de Dieu fut atteint de la fiivre, et pensant qu'un air plus salubre serait favorable A sa sante,
il prit la resolution d'aller en un autre endroit. Mais,
conjectus est. Multa atque atrocia in illo loco Gondar nuncupato
per quinque menses pati debuit JUSTINOS; neque ei defuit consummati martyrii voluntas prouti defecit tyranno animus capitalem sententiam ferendi. Hic enim timens excitare in se odium
populi ob saevitiam in Servum Dei, omnium opinione, justum
et sanctum, iniquam sententiam temperavit, illata tantum in
eum exilii poena. Catenis solutus atque e carcere emissus Abyssiniam repetiit et in oppido Halay moratus est JusrINus. Illuc
veluti peregrinus itinere laboribusque defatigatus post unnm et
viginti apostolatus annos sanctis operibus plenos sibi suaeque
missioni valde fructuosos, aliquantulum requiescere ccepit. Dies
tamen appropinquabat quae virum tot tantisque meritis cumulatum et ccelesti praemio dignum in perpetuam requiem sanctamque Dei civitatem introducere debebat. In febrim incidit,
Christi famulus putansque salubriori acre sum valetudini prospi-
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ABYSSINIE
L'Ethiopie, nom plus gcnerique (zEthiopia des anciens ou
pays des a noirs ,), comprend l'Abyssinie et le Kaffa. La superticie est de 440 ooo kilometres carres, un pen moindre de celle
de la France qui est de 537 ooo kilometres carres. Sa population
est de 3 5oo ooo habitants (Schrader). Politiquement, it taut

y joindre le Harrar dent Mendlik s'est empare en 1887.
C'est un enorme plateau granitique qui se dresse entre le Nil

et la mer Rouge, coupd de vallees profondes. Au nord et a 1'est
les Italiens ont acquis la colonie de I'Erythrde (villes principales
Amhara, Massouah. Keren), au sud les Danakyls et les Somalis
ferment la frontiere flottante de l'Abyssinie.
HISTOIRE. -

C'est le regime fdodal qui a longtemps prdvalu

enAbyssinie et qui encore aujourd'hui subsiste dans une certaine
mesure. Apres Thdodoros et Johannes, Menelik roi du Choa
s'est fait couronner empereur (1889). Des chefs subordonnes ou
raz gouvernent les provinces dent les principales sent le Tigrd,
lAmhara, le Godjam, le Choa. - La capitale est Addis Abeha ;
villes principales: Ankober (7 ooo habitants), Gondar (4000 habitants), Adoua on se livra la bataille celebre de 1896 entre
Menelik et le geniral italien Baratieri (3 ooo habitants).
Au point de vue religieux les Abyssins appartiennent en tres
grande partie au christianisme, mais ils professent l'hdersie des
monophysites. Leur eveque ou abouna est nommd par le patriarche heretique du Caire. Le clergi et les moines hirdtiques sont
tres nombreux et tres influents.
On comptait 3oooo catholiques dans le vicariat apostolique
d'Abyssinie avant I'drection de la Prefecture apostolique de
l'Erythrde (1894).
La monnaie usitde encore aujourd'hui est le thaler de MarieThirese, valeur rdelle (19o4) : 2 fr. 40. Pour monnaie courante
on a des tablettes de sel gemme valant 15 a 20 centimes. Les
lacs saliferes d'Abyssinie sont tris importants.
ETABLISSEMENTS. - Les Prktres de la Mission ont eu divers
dtablissements depuis 1839 en Abyssinie : Massouah, Keren,
Kartoum, Axoum, Acrour, Saganeiti, Gondar, etc.; aujourd'hui
Alitidnaet Gouala. - Les Filles de la Charite eurent des dtablissements a Massaouah et h Keren.
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a peine se fut-il mis en route que la maladie s'aggrava
et le forca de s'arr&ter. Pressentant la fin de sa carriere,
il donna a ses disciples ses derniers avis, recut religieusement les derniers sacrements de f'glise, et s'endormit pieusement dans le Seigneur le 3r juillet i860,
ai 'Age de soixante ans. Le corps de Justin de Jacobis,
que tous, catholiques, hiritiques ou mahometans, pritendaient conserver, fut transporti au bourg d'Ebo et
expose dans l'dglise, oui, apres, on lui fit des fandrailles solennelles. Son tombeau fut bient6t visitd par
une foule de pilerins et d'etrangers qui vinrent implorer le secours divin par l'intercession du serviteur de
Dieu. Ainsi la renommie de saintet6, qu'il avait dejA
acquise de son vivant, devenait apres sa mort, de jour
en jour plus iclatante.
Apris qu'on eut achevi a son sujet les informations
ordinaires, on envoya a la Sacrie Congregation des
Rites les pi&ces du proces, venant de Naples, de Lecce
et d'Abyssinie. Puis quand la revision des ecrits fut
cere, consilium init alias regiones adire, sed vix ccpto itinere,
morbo ingravescente, sistere cogitur. Sua peregrinationis persentiens finem novissima discipulis suis dedit salutis monita,
extremisque ecclesia sacramentis religiose susceptis, pie obdormivit in Domino die 31 julii anno i860, xtatis suag sexagesimo.
JUSTINI DE JACOBIS corpus quod omnes sive catholici sivi here-

tii sive mahometani custodire gestiebant, ad pagum Ebo elatum
atque in Ecclesia repositum, solemni funere peracto, honorifice
sepelitur, confluentibus ad tumulum turmatim advenis et peregrinis divinam opem per intercessionem Servi Dei impioraturis.
Interim sanctimonia fama quam Servus Dei adhuc vivens adeptus fuerat, post obitum in dies magis magisque clara causam
dedit, ut super ea Ordinariis Inquisitionibus Informativis institutis, Processuales tabulae Neapolitans, Lycienses et Abyssinense ad S. Riluum Congregationem transmitterentur. Quum vero,
peracta revisione scriptorum atque obtenta dispensatione ab
interventu et veto Consultorum nihil obstaret quominus ad
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terminie et qu'on eut obtenu la dispense au sujet de
1'intervention et de 1'approbation des consulteurs,
rien n'emp8chait plus de continuer le procks. Alorssur
les instances de M. Augustin Veneziani, postulateur
gineral de la Congregation de la Mission, et vu les
demandes de quelques iminents cardinaux de l'glise,
romaine, de plusieurs &veques et autres personnages
remarquables par leur situation ecclisiastique ou civile,
1'eminent cardinal Dominique Ferrata, ponent ou
rapporteur de cette cause, dans la reunion ordinaire
de la Sacrie Congregation des Rites tenue au Vatican
au jour indiqui ci-dessous, proposa le doute suivant :
Faut-il sigiuer la commission pour Fintroduction de
la cause dans le cas et pour le but dont il sagit ?
Les Eminentissimes et Revirendissimes prdlats prOposes Ala defense des Sacris Rites, ayant entendu la
relation du cardinal ponent et la lecture du rapport
du R. P. Alexandre Verde, promoteur de la foi, tout
bien consideri, ont convenu de repondre : Af/irmativement : c'est-A-dire que la commission doit etre
ulteriora procedi posset, instante Rmo Dno Augustino Veneziani

Congregationis missionis Postulatore generali, attentisque litteris postulatoriis quorundam Emorum S. R. E. Cardinalium,
plurium sacrorum Antistitum aliorumque virorum sive ecclesiastica sive civili dignitate praestantium, Emus et Rmus Daus
Cardinalis Dominicus Ferrata hujus Causae Ponens seu Relator
in Ordinario Sacrorum Rituum Congregationis Cettusubsignata
die ad Vaticanum habito, sequens dubium discutieudum proposuit: An sit signanda Commissio Imroductionis Causa in casu
et ad effectum de quo agitur? Et Emi ac Rmi Patres Sacris
tuendis Ritibus praepositi, post relationem ipsius Cardinalis

Ponentis, audito voce et scripto R. P. C. Alexandro Verde
Sancte Fidei Promotore, omnibusque accurate perpensis resrati sunt: cribere Affirmative seu signandam esse Commissionem, si Sanctissimoplacuerit. Die 12 julii 9go4.
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signee, s'il plait au Saint-Pere. -

Le t juillet 1904.

Relation fut faite ensuite A Notre Saint-Pire Pie X,
par l'Emlrnentissime et Rev6rendissime cardinal Louis
Tripepi, Pro-Prefet de la Sacrie Congregation des
Rites, et Sa Saintetd approuva et confirma le rescrit de
cette mime Congregation. Elle daigna signer de sa propre main la commission pour 1'introduction dela cause
du Vendrable serviteur de Dieu, Justin de Jacobis,
ievque de Nilopolis et vicaire apostolique d'Abyssinie,
de la Congregation de la mission de Saint-Vincent-dePaul, je r3 des mimes mois et annee.
SERAPHIN, card. CRETONI,
Prefet de la S. C. des Rites.

f- DIOMEDE PANICI, arch. de Laodicie,
Secretaire de la S. C. des Rites.
Le premier pas est ainsi fait pour arriver ensuite a la
biatificaiion de Mgr de Jacobis ; des maintenant il a droit
au titre de vynerable. Cest en particulier a ses compatriotes d'Italie, et aux fideles du pays qu'il ivangelisa,
Facra post modum de his Sanctissimo Domino Nostro PIO
Papa X per Emum et Rmum Dnum Cardinalem Aloisium Tripepi Sacrae Rituum Congregationi Pro-Praffectum relatione,
Sanctitas Sua Rescriptum Sacrae ejusdem Congregationis ratum
habuit et confirmavit, propriaque manu signare dignara est
Commissionem Introductionis Causte praddicti Ven. Servi Dei
JUSTINI DE JACOBIM Episcopi Nicopolitani et Vicarii Apostolici
Abyssinensis, e Congregatione Missionis S. Vircentii a Paulo,
die 13, eisdem mense et anno.
L LS.

SERAPHINUS Card. CRETONI,
S. R. C. Prefectus.

- DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen.,
S. R. C. Secretarius.
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1'Abyssinie, de hiter par leurs prieres et d'obtenir par
leur foi les miracles qui seront necessaires pour faire
placer le serviteur de Dieu sur les autels.

AUTRICHE
VIENNE
OVATION DE LA VILLE DE VI1ENE A MARIE IMMACULtE

Lettre de la sPur N..., Fille de la Clharir,
a la trds honoree M4re KIEFFER.
Un spectacle ravissant pour le ciel et la terre a ete offert
par la ville de Vienne le 20 juin 9Io4, dans l'ovation faite
par ses habitants a Marie immaculee, pour fiter le cinquantieme anniversaire de la definition de l'Immaculde Conception. Tous les timoins en conserveront au fond de leur
coeur un pieux souvenir. Le recit suivant ne pourra donner qu'une faible idde de la magnificence de cette solennite.
Les priparatifs avaient ete grandioses. Ds la veille,
samedi soir, toute la ville fut decoree avec un grand soin.
Une averse et un formidable orage survenus la nuit avaient
tenu en suspens les habitants de la ville et leur avaient fait
craindre que la solennite ne pit avoir lieu en plein air ;
mais le temps devint propice et le soleil brillait avec tout
son dclat lorsque la procession se mit en marche; il ne se
cacha derriere les nuages qu'au moment oh la fete commengait.
De toutes les patties de la ville le peuple croyant devait
se diriger processionnellement A la place am Hof oh se
trouve la statue de la sainte Vierge, elevde sur un magnifique piddestal, devant laquelle allait etre prononce I'acte
solennel de consecration a Marie immaculie.
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Une de ces processions partie de I'iglise Saint-Severin
confiie aux prdtres de la Mission, se dirigea vers SaintEtienne, la cathedrale. Vers une heure une grande foule
y etait rassemblee. Au point de depart elle comprenait :
la Confrerie de Saint-Vincent-de-Paul, et environ cent
soixante-dix de nos Enfants de Marie avec leur ruban bleu
et leur bannicre; elles se faisaient un point d'honneur de la
porter A tour de r6le malgre le long chemin qu'elles avaient
i faire. Nos sceurs aussi, les Filles de la Chariti, y etaient
representies par soixante dix d'entre elles environ.
Avant le depart de la procession eut lieu la benediction
du saint Sacrement. MM. les missionnaires et le clerg6 de
la paroisse en surplis etaient en ete. Les cloches sonnaient
a toutes volies, les plus riches decorations ornaient le parcours. Toute la foule avanqait en recitant pieusement le
rosaire. Rien ne mettait obstacle a la marche car les agents
de police veillaient a iordre et la voie etait interdite aux
voitures, aussi voyait-on une longue file de vihicules, attendant pour circuler dans la ville que la procession flt passee.
En approchant du but de notre pElerinage les priares
redoub'aient, et, A haute voix avec nos Enfants de Marie la
foule disait: a 0 Marie conque sans pdclhd, priez pour nous
qui avons recours A vous. a
Comme nous arrivions de bonne heure, vers les deux
beures, on nous designa un endroit tres bien exposd. La
place am Hofetait splendide; la colonne de Marie y brillait de loute sa beautd; les lis figuraient surtout au milieu
de ces decorations et les diffdrentes bannieres voltigeaient
sous le souffle du vent qui se levait. Au pied de cette
colonne on avait drigd un autel magnifiquement orae. En
face sur une terrasse etait erige un pavilion pour S. M. F'empereur et les membres de la famille impdriale; et nous
itions heureuses de les apercevoir. La vaste place avait et&
cernde a temps, pour que les processions pussent se ddrouler sans difficult ; l'ordre le plus parfait y rdgaait. Chaque
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depatation A son arrivee chantait le cantique connu de
tons : O Douce Reine, souvenez-vous

,, etc. Ainsi retentis-

saient dans toute la ville les gloires de Marie par le chant
du peuple croyant.
De l'eglise Saint-Etienne, la cathidrale de Vienne, arriva
tout d'abord la Confrerie des hommes de mitier, celle des
patrons, tous recitant A haute voix le rosaire; ensuite les
chantres de Saint-Etienne, les etudiants du Pazmaneum,
les seminaristes, les religieux, le clergY, les chauoines,
Mgr I'eveque et ses assistants. Les differentes confrdries
des etudiants de l'Universiti faisaient escorte des deux c6tes
aux chanoines et A Mgr Peveque, et les magistrats de la
ville avec leur maire, M. Lueger, et M. Neumayer faisaient
aussi partie du cortege.
La grande place contint alors plus de trente mille personnes, c'etair un merveilleux spectacle que cette foule
immense pieusement riunie et les regards fixes sur la statue
de la Sainte Vierge.
Toutes les fenetres donnant sur la place etaieat occupees :
S. M. le roi de Danemark avec sa suite se trouvait A la
nonciature et prenait ainsi part a la fete. Plusieurs eveques et prelats s'taient donne rendez vous pour recevoir
S. M. Pempereur. La joie regnait partout; a Parrivee
d'un groupe qui approchait en chantant les gloires de Marie
toute la foule commencait a mdler sa voix a celle des arrivants et le choeur grossissait toujours; le programme de la
fete fut alors pour ainsi dire anticipd.
Vers trois heures les membres de la famille imperiale
arriverent acclames par la foule, et se rendirent sur l'estrade d'honneur. Mais lorsque S. M. Pempereur arriva
en voiture decouverte, le peuple ne pouvait presque plus se
comnenir, tant e6ait grande sa joie; Pempereur lui-mdme
etait tout emu, lorsqu'il vint vers 'reglise. L'hymne national fut chaned avec enthousiasme. S. Em. le cardinal
Gruscha lui presenta Peau benite et conduite par un cha-
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noine, Sa Majesti se dirigea vers la c Loggia a, tandis que
S. Em. le cardinal avec sa suite s'approchait de 1'autel
irige pres de la colonne.
C'est alors que commenqa la cdremonie, devant cette statue pris de laquelle ii y a trois cent cinquante ans un des
ancitres de notre empereur se prosterna et proclama la
croyance rI'mmaculde Conception, croyance que depuis
des siacles PAutriche a professee hausement.
Le chceur de chant et la musique militaire entonnerent
le beau cantique la sainte Vierge, et tous ces milliers de
chretiens assemblds unirent leur voix A ce concert. S. M.
'empereur debout, vivement emue, admirait ce spectacle
unique.
Apres ce chant rempereur avec tout le peuple s'agenouilla et en deux choeurs on invoqua la Mere de Dieu par
les litanies de la sainte Vierge. Le profond silence et la
devotion redoublerent lorsque les chantres eurent entonnd
un magnifique Salve Regina. Ensuite eut lieu dans les termes ci-aprs la consecration a la Sainte Vierge, la patronne
de PAutriche :
a Tres sainte Vierge et Mere de Dieu, nous voire peuple,
nous souvenant de la consecration par laquelle 1'empereur Ferdinand III, dans cette dglise, pr6s de cette mwme
colonne de votre Immaculee Conception, en son nom et au
nom de ses successeurs, vous a choisie et a fait voeu, de
vous regarder comme la souveraine spiciale et la patronne
de rAutriche, promettant de celebrer solennellement la fite
devotre Immaculee Conception, renouvelons aujourd'hui
en presence du ciel et de toute notre patrie, spicialement
de la ville de Vienne, cet acte solennel de notre consecration, de notre ddvoaement a votre Coeurimmaculd, rempli
de graces et de boatd maternelie. Protigez notre empereur
Francois-Joseph, tous les peuples, tous les pays qui lui
sont confids, tout paniculierement cette ville. Protegez nos
families! Soyez et restez la sauvegarde de notre sainte foi
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catholique, soyez la defense de Pinnocence, le refuge des
picbeurs, le salut des malades. Nous vous confions toute
notre vie, nos travaux, nos peines, particulierement 'heure
de notre mort. Daignez accepter notre consecration, faites
que nous vivions dignement et montrez-nous, alors que
notre coeur cessera de battre, Jesus le fruit de vos entrailles. a
L'emotion de tout le peuple apres ce.te consecration ne
pent se dcrire; les temoins seals de cette solennit peuvent
s'en faire une juste idee. Cette emotion futparticulierement
profonde, lorsque le Confiteor ayant eid ricite par tout le
clerge, S. Em. Ie cardinal Gruscha donna la benediction
apostolique et annonca une indulgence pleniere.
Alors avec enthousiasme on chanta le Te Deum. Au Te
ergo quasumus toute 'assistance se prosterna.
La cir6monie terminee tout le peuple se tourna vers son
empereur et entonna Phymne national, ne cessant de manifester sa joie et son devouement par ses acclamations. Sa
Majesti, les membres de la famille imperiale, les ministres
itaient vivement 6mus; on ne regretait qu'une chose c'est
que toute la nation ne fit pas temoin de ce pacte entre
Dieu, la Reine du ciel et notre patrie.
L'empereur exprima a S. Em. le cardinal son contentement d'avoir pu assister a cette fete ; differentes reprises,
on I'a entendu s'ecrier: a Comme c'est beau et vraiment
religieux! n
Trop rapidement cette fte s'est passec, La procession
de nos prdtres de la Missionn'est rentrde que vers les cinq
heures dans leur iglise de Saint-Severin et 1d, la fdte s'est
terminde par le chant des litanies du Sacri Ceur et la binediction du saint Sacrement.
Bien plus tard encore dans la nuit, on apercevait une
foule immense ae se lassant pas de prier notre Mere du
ciel an pied de son tr6ne terrestre.

-

VIENNE,

409 -

xAISON DES INCURABLES

Extrait du Journal Vaterland, du 2 juillet go4 :

La fete de la Visitation de la tres sainte Vierge a apporte
une grande consolation aux pauvres incurables de la
maison de charitd et a leurs admirables infirmieres. Le
nouveau nonce apostolique, S. E. Mgr Iarchevdque Granito di Belmonte a daigni visiter ce pieux 6tablissement
od la charite chritienne a ouvert us asile A toutes les
miseres. Accompagn6 de son auditeur, Mgr Nicotra, et du
superieur ecclesiastique de l'etablissement, Mgr le prelat
Zschokke, Son Excellence a dt6 reque A la porte d'entrde
par la revirende sceur superieure, Therest Kdpper, des
Filles de la Chariti de Saint-Vincent-de-Paul, a la tite de
sa nombreuse communaute, par le R. P. Pellerin, provincial des Trinitaires, par le R. Superieur de MM. les
Lazaristes de la maison de Wahring, et par le R. professeur Ecker. Se trouvaient aussi presents le conseiller d'Etat
Niedeihofer avec M. les membres du conseil d'administration, MM. Zehetner, directeur de rarchiconfrdrie de la
Tres Sainte-Trinitd, et M. le docteur Publig, un des
midecins de '6tablissement.
Apres les presentations d'usage Monseigneur fit son
entree a la chapelle oi i fit une visite au tres saint Sacrement. S. E. te nonce parcourut ensuiue toutes les salles
sons la conduite de Mgr le prelat D. Zschokke,qui fit
comprendre aux malades que c'dtait le representant du
Saint- Pre qui etait venu leur apporter ses consolations et
sa precieuse benidiction, et qu'il avait ainsi un droit tout
particulier a leurs prieres. Sur la petite table placee entre
chaque lit, une statue de la tr6s sainte Vierge ou de quelque autre saint se trouvait entouree de lumieres etde fleurs.
Monseigneur se montra ravi de 'ordre et dela propreti qui
brillaient partout, t ils'avancait le visage souriant, encourageant de sa main bUnissante. De temps en temps, Son Excel-
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lence slarrdtait aupres des plus souffrants et tragait le signe
de la croix sur le front des plus petits. Grande etait la
joie de part et d'autre lorsque Monseigneur pouvait s'entreteniravec ies malades soir en francais, soit en italien.
Un israelite etait tout heureux de voir que la bonli du
noble visiteur s'etendait a tout le monde malgre la diff&rence de religion.
Son Excellence parcoarut avec une bonte exquise routes
les saileset les chambres du premier et do second etage jusqu'aux sous-sols ou se trouvent amenages les cuisines, la
buanderie, le sehoir et les chambres de repassage, manifestant partout sa haute satisfaction, et eut pour tous des
paroles d'une extirme bienveillance.
Apres avoir aiusi visitd la maison dans ses moindres
details, Mgr le nonce se rendit dans la salle de communaute, oiu il adressa un petit discours en franqais a toutes
les seurs reunies, faisant remarquer au debut de son allocution que, se trouvant dans l'mpossibilil de s'exprimer
en allemand, il avait recours a la langue que parlait
saint Vincent de Paul. II fit alors part de son admiration
pour un elablissement oi regne, A c6td d'un ordre remarquable, la plus grande serdnite sur les fronts des malades.
Le devouement sans bornes des Seurs de Charite avait
produit cet effe surprenant et consolant tout ala fois.
Dans un langage tout ciceronien Mgr Zschokke. se fit
an nom du conseil d'administration, de la communaut6
et des malades, rinterprite de la profonde reconnaissance
pour la visite de Mgr le nonce qui avait apporte un nouveau courage a tous les coeurs. II assura Son Excellence
que les prieres des malades ne cesseraient de monter vers
le ciel atin que 'Eglise et FEtat puissent recueillir les
plus abondantes bendeictions de l'exercice de sa haute
charge.
Mgr le nonce et son auditeur, Mgr Nicotra,.apres avoir
inscrit leurs noms sur I'album d'honneur, s'entretinrent
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queiques instants encore avec les membres du conseil
d'administration, ne se lassant pas d'exprimer toure la
joie que leur avait causee leur visite. Son Excellence
adressa, en allemand cene fois, un dernier remerciement
a la communaute et a ceux qui l'avaient accompagne dans
Pltablissement et leur donna la benediction apostolique.
Gracieuse coincidence : cette visite du representant du
Saint-Pere aux pauvres incurables avait lieu le jour mime
o P'Eglise rappelle le delicieux mystere de la charitable
visite de la tres sainte Vierge a sainte Elisabeth.
Voici 'allocution de S. E. Mgr le prince Granito de
Belmonte, nonce apostolique d'Autriche, aux Sceurs de
Chariti de Saint-Vincent-de-Paul de la maison des incurables de Vienne apres la visite de lh6pital :
a Mes chores sceurs,
a Ne pouvant m'expliquer en allemand j'ai recours au beau
langage dont se servait votre PNre, saint Vincent de Paul,
qui est aussi celui de votre maison-mere de la rue du Bac
que j'ai eu souvent Ioccasion de visiter, pour vous dire,
mes chores soeurs, combien j'ai dti charm6, idifid et ema en
parcourant cette maison benie qui porte a juste titre le
beau nom de Maison de la charite. Merci du bienveillant
accueil que vous avez voulu me reserver. Merci aussi de
tout coeur du. touchant spectacle qu'il m'a ete donne d'admirer en traversant ces salles si nombreuses o0 toutes les
infirmitis semblent s'8tre donn! rendez-vous sous I'6gide
de la chariti.
a Ce qui surtout m'a, frappd c'a etd de voir, a c6ti de Fordre et la proprete exquise qui semblent etre rapanage de
toutes vos maisons, cette paix et cette joie inalttrables qui
brillaient sur toutes les physionomies. Comment ne pas
admirer ces genCreux malades qui depuis vingt-cinq ans et
mime plus supportent aimablement leur triste sort ! Et

-

412 -

pourtant qu'it est dur de devoir se dire : tu ne toucheras
plus le sol de tes pieds; tes mains seront i jamais paralysees I Je vous avoue, mes chores soeurs, qu'en voyant tout a
Pheure cctte generositi dans Ie sacrifice, je me disais:
£ Pliit a Dieu que je puisse au soir de ma vie supporter avec
Sune telle patience mes dernieres souffrances I * Je souhaite
cette meme grace a tons ceux qui m'entourent.
t Mes cheres seurs, ce sont li des fruits tres precieuxde
votre abnagation et de votre admirable devouement. Agissant comme vous le taites se'on resprit de saint Vincent de
Paul, le Seigneur ne pouvait manquer de benir votre entreprise.
* Comme vous avez daigne me reserver un bienveillant
accueil surtout a cause de ma qualite de representant de
S. S. Pie X, je me permets de Tous accorder quelques faveurs, comme souvenir de mon passage dans votre sainte
maison. II va sans dire que lorsqu'ils'agit des soeurs deCharite de Saint-Vincent-de-Paul, il ne peut eire question de trisors temporels. Tout A I'heure, sans doute, je deposerai ma
modeste offrande entre les mains de la tres cher seur
superieure pour procurer queiques douceurs a vos chers
malades ; mais je sais que les cheres seurs accueilleront
un bienfait spirituel avec une satisfaction beaucoup
plus grande. Connaissant donc vos habitudes, car je sais
que le Rievrendisskme Pere Superieur gdenral, M. Fiat,
que j'ai eu le plaisir de voir tris souvent, vous a trace la
liste des communions de I'annee, je me permets d'y ajouter
une neuvaine de communions de faveur pour les trois
maisons qui s'occupent de cette ceuvre fondee pour le soulagement des incurables. Enfin, grace au privilege dont
je jouis comme nonce apostolique de Vienne, je vais de
grand cceur vous donner la biendiction apostolique. a
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GRANDE-BRETAGNE
LES MISSIONS EN ECOSSE
LE PASSE ET LE PRESENT

La premiere mission que l'histoire rapporte au pays qui
est maintenant I'Ecosse, fut celle de Saint-Ninian, lequel
fut, parait-il, le fils d'un chef breton. Il fut formda I'ecole
de Saint-Martin de Tours et ensuite a Rome, d'oi il partit,
ditmeot deldgud, pour sa grande et perilleuse mission. II
arriva au commencement du cinquieme siecle, et choisit
pour centre reeI de sa mission sans que ce fut le centre giographique, un endcoitappele Withern, sur un promontoire
situi au sud-ouest. Son travail commenc6 alors, ne finit
qu'avecsa vie, en 412. Ce qui n'en fut pas le moindre fruit
ce fut la conversion de toute la contree septentrionale jusqu'aux monts Grampian. Ses convertis furent appelds Picts
(du sud), a cause de l'habitude qu'ils avaient eue itant
a l'itat de sauvpges, de se peindre le corps. On montre a
Withern des vestiges de ses labeurs; sa maison ou son monastire est encore connu sous le nom de Candida Casa ou
maison blanche, ainsi appelde A cause de la couleur de la
pierre du pays.
LA SECONDE MISSION

Quant an reste du pays, cette partie si pleine d'intiret,
avec ses montagnes, ses lacs et ses nombreuses iles, au
nord etau nord-ouest, alors aucun message de Redemption
ne leur est encore parvenu, ces peoples sont tous idolitres.
Apres la mort de saint Ninian, un siecle et demi doit encore
s'dcouler avant le jour de leur salut. Cela nous amene jusque vers la fin du sixieme siecle. Le temps est venu, et
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F'homme ndcessaire aussi. Cet homme choisi par Dieu es t
un saint, le grand saint Colomba ou Columkille; son n om
veut dire , la colombe de I'eglise , on Fa ainsi appele a cause
de ses frequentes visites a l'eglise. II avait dija lait 1 oeuvre
d'un saint en Irlande, son pays natal, mais voiia que
s'ouvre a son zie I'Ecosse idolatre en grande partie, et ddnuee de tout secours au point de vue spirituel. Bien qu'il
aimit son pays de naissance d'un amour qui approchait de
la passion, erque plusieurs de ses parents fussent des princes
du pays, ii se sent pret A rompre ces liens pour repondre a
l'appel de Dieu. Nous pouvons omettre comme indigne de
creance I'histoire de son envoi, selon laquelle il fat envoyd
dans ceue mission, comme une penitence A cause de sa
cooperation supposee dans une guerre desastreuse (voir
D' Lanigan's, Ec. Hist.). Monalember dans son livie, les
Moines d'Occident, rapporte cete histoire i cause de son
inter&t; mais, avec le docteur Lanigan, nous n'avons pas
besoin de faits fabuleux pour expliquer le voyage plein de
dangers entrepris par le saint: le zile brtlant de Columbw
explique sa conduite.
En compagnie de douze moines, il s'embarqua sor son
bateau et, conduit d'une maniere providentielle et san accident, il aborda dans i'ile appelee depuis lona, et aussi Ile
sainte. Elle devint le centre de ses travaux apostoliques-; il y
bitit un monastere et une chapelle, et donna un commencement de vie a sa communauti, qui, rous n'en ponwons
douter, fit descendre d'abondantes ben•dictions sur sa mis.sion. Dans ce travail et d'autres occuparions prelimisnires
une pdriode d'environ deux ans s'etait ecoulee. Munis-des
armes spirituelles, lui et ses compagnoas avancentt in
nomine Domini, Brude, le puissant ,ei des Picts. da
nord, s'opposa d'abord a sa mission; nmis par un grand
miracle il fur gagni & I'Eglise et baptie. par Colun*ba.
Les iles Orcades et Hebrides furent visites et convertes,
-. insi que le pays principal, mais cela ne sfit

pas sans mee
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rude opposition de la part des druides. S'il fallut des miracles, il y en eut de nombreux. Donnons-en un exemple.
Dans une famille ricemment convertie, un enfant etait
mort; le druide s'en fit un argument contre le saint. Mais
ie triomphe du druide ne fut pas de longue duree, car, par la
priere du saint, I'enfant fut rendu a la vie.
La mission de notre saint ne fut pas restreinte a la region
du nord. Lui ou les membres de sa communautd se rendirent vers le sud, mime jusqu'aux frontieres de I'Angleterre,
oi le travail de saint Ninian eut besoin. en plusieurs endroits, d'dtre recommence. Dans 1'Argylshire et les territoires envirounants, ii fallait plus qu'une visite passagere
et le travail se trouva paye abondamment. Pendant le
dernier siecle, les Ecossais (Irlandais) avaient fait plusieurs
descenies dans ces parties de la Calddonie, et, A la longue,
ils reussirent a y itablir une colonie de leurs compatriotes
dont le nombre s'accrut encore, comme nous le verrons;
pep de siecles apres, le pays leur appartenait tout entier.
Ces aventuriers n'etant pas venus dans des vues d'apostolat, mais dans un but de conquete. Nous ignorons s'ils
ripandirent la foi apportie avec eux de 1'Irlande, et dans
quelle mesure. II est a presumer qu'ils protiterent largement
du sejour des missionnaires de file de lona avec eux.
Vint le moment ot toute la contree etait convertie, au
moins pour la plus grande. partie et oht Columba n'avait
plus qu'i consolider son travail. Cela ii l'accomplit facilement, et ii devint le chef de 1'Eglise en Ecosse; il en fut de
mdme de ses successeurs pendant deux cents ans.
SComme principaux moyens de perpetuer son travail et
de completer la conversion de la contree, ii fonda des mosasteres, et les organisa, non seulement en Ecosse, mais en
Irlande. II visita ces derniers autant que le court espace de
temps d'une visite en Irlande le lui permit; et de retour,
il se retira dans sa chire ile de lona. LA, il mit fin a ces

missions qui avaient exigo .un si rude et si pers6virant
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labeur, parseme de miracles, pendant trente-quatre ans.
Montant sur une iminence tout pres du monastere, il It
benit, et avec lui toute la contrie et, le jour suivant, il
mourut et alla recevoir sa ricompense. II n'y a donc pas
lieu de s'etonner que cette sainte ile, malgrd sa nudite et
sa disolation, et bien que ses bitiments soient en ruines,
soit, apres une duree de quatorze cents ans, visitee annuellement par les fideles fervents qui ont la facilith de le faire.
Nous sommes A l'aurore du septimme siecle. Le grand
missionnaire irlandais est mort, mais son oeuvre se continue. Ses moinessont puissamment aides par les prieres, les
austiritis et les labeurs de plus d'un saint irlandais. II en
itait ainsi du temps de Columba; il en sera ainsi bien plus
encore dans les siecles qui suivront. On vit surgir alors des
anachor&tes et d'autres hommes qui se livraient A la pr6dication et aux autres travaux de mission. Le docteur Forbes,
Ecossais et 6crivain protestant, dit au sujet de ces derniers:
< Le m meesprit de religion qui peupla Jes desertsde 1'Egypte
des disciples de saint Antoine et de saint Paul, remplit les
ilots battus par la tempate, dans 1'ocean Atlantique et dans
la mer du Nord, de solitaires qui, au milieu des mugissements des fiots et du cri des oiseaux de mer, chantaient les
louanges de Dieu, et pratiquaient des austeritis que notre
age pourrait difficilement reproduire. Ils rialisaient cette
expression legendaire : Quwrere eremum in Oceano, sur
l'Ocean ils cherchaient le'desert. Les ruines de ces ermitcges et de ces oratoires se rencontrent d'un bout l'autre de
la grande rang6e d'iles qui forment les Hebrides. •
Le docteur Moran, maintenant cardinal, nous a laiss6.
dans son livre les Saints irlandais en Grande-Bretagne,
une longue liste de ces saints. Les uns, anachoretes, les
autres, missionnaires, pendant six cents ans sanctifierent le
pays par leurs pridications et leurs prieres. Depuis saint
Coemghen au sixieme siecle, jusqu'a saint Malachie au
douzieme, une fraternelle union subsiste entre les deux na-
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tions celtiques. C'etait tout a I'avantage de 'Ecosse, ainsi
que 1'admettent aujourd'hui les meilleurs historiens protestants.
Les religieuses de l'lrlande ne furent pas sans etre reprisentdes dans cette grande aeuvre en Ecosse. Les noms de
sainte Brigitte et de sainte Beeves sont bien et favorablement connus des historiens Ecossais a cause des fondations
faites par elles, et A cause du grand eclat de leur saintete.
Du moins ce fut surtout des monasteres d'Irlande, si nombreux et si florissants, qu'arriverent les missionnaires pour
faire de PlEcosse, une terre de saints, comme P•tait leur
pays natal.
Nous sommes maintenant A peu pres an neuvieme siecle,
et les calamites qui desolaient I'Europe occidentale a une
date anterieure, sont tombbes maintenant sur l'cosse en
mdme temps que sur IAngleterre et 'Irlande. Je fais allusion aux raiages des Normands et des barbares paiens.
11 y avait ii les Danois et les Scandinaves qui avaient
pour principal objet le ravage et la destruction, et 6taient
en meme temps ennemis de la foi chritienne. Pendant
deux sicles ces florissantes dglises souffrirent entre leurs
mains. Les ministres de la religion massacres pendant
laccomplissement de leurs fonctions sacrees; les eglises
et les monasteres pills et ruinds, et de fervenis chritiens
conduits en esclavage, ne sont que quelques-unsdes tristes
effets des invasions ripitees des Barbares.
Mais, admirable conduitede la Providence et de la bontd
de Dieu ! les pirates, gens sans loi et sans moeurs virent la
constance des chretiens et leurs autres vertus, dtrange contraste avec leur propre vie si miserable; ils furent par 1•
attirs a l'Eglise qui enseigne de si admiraibles leqons. Les
travaux de conversion commencerent par les chefs qui
retournant dans leur pays du nord se procurerent des
'missionnaires pour leurs peuples. Mais, en Ecosse, IPglise
etait en etat de complete ddsorganisation; les pierres du
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sanctuaire gisaient eparses qg et la, et il y avait un grand
besoin de reconstruction.
Ce travail fut vigoureusement repris, entr'autres par le
bon roi Malcolm II, et par son epouse la reine sainie Marguerite. Commence an onzieme sidcle, il fut continue par
leur digne fils David I" jusqu'au milieu du douzieme
siecle. Dans ce siec!e-la de nouveaux troublent survinrent
A cause des querelles de juridiction entre les archevq4ues.
Cette question fut portie a Rome et reglie; alors le calme
suivit jusque vers la fin du treizieme sicle, oh commencrent les guerres avec 1'Angleterre qui ne linirent que
deux cents ans apris.
La guerre mime heureuse n'est pas une condition
favorable an progres de la religion. Dans de telles conditions iEcosse avait besoin d'une grande reforme. Les
benefices dtaient vendus ou accordis a des sujets in.iignes
par les nobles qui se constituaient les superieurs des maisons religieuses, mais sans jamais remplir les fonctions de
leur charge, dans laquelle ils se faisaient remplacer par
des hommes qui ne valaient guere mieux qu'eux-memes.
II ne faut done pas s'etonner de trouver dans quelques
monasteres le relachement et les scandales qui en etaient
la suite, et de voir les fid~les chercher le pain de la parole
divine sans trouver quelqu'un qui put le leur rompre, a
moins delerecevoir de mains manifestement in lignes.
C'tait un temps bien favorable A la propagation de
Pher4sie; elle venait justement de se lever dans Geneve.
Le reste est dans Phistoire; et je n'ai i parler que des
missions d'Ecosse. Je puis sfrement dire que si Calvin ne
vint pas en personne visiter 1'Ecosse, il y fut equivalemment representd par Jean Knox.
Celui-ci, Ecossais,pretreet imprignede Phdersiede Calvin
A Gen6ve, revint dans son pays natal oi il pricha avec la
violence d'un iconoclaste, car il Pdsait vraiment. Son but,
qu'il ne deguisait pas, etait de ddtruire la religion catholi-
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que. Dans ses discours 'on entendait sans cesse revenir les
expressions les plus grossieres; apres cela les emeutes dclatalent et se developpaient partout, comme a Saint-Andre et
i Perth.
Les images et les autels des iglises fureni brisees, les
monast6res pillis et devastis. Knox fut surnout aide par la
majorite des seigneurs icossais qui desiraient vivement les
dipouilles des eglises dont leurs freres d'Angleterreavaient
fait leur profit. 11 en resuha une lutte avec les catholiques dans laquelle ces derniers furent les victimes. Le
parlement en l'absence de la jeune reine, Marie, et contre
sa volonti formelle, ordonna que desormais personne ne
pourrait ni dire la messe, ni 'entendre, ni y assister sous
peine de confiscation de tous les biens et de punitions
corporelles selon le bon plaisir des magistrats. Ensuite on
ajouta une nouvelle sanction a cette legislation. Le crime
d dire la messe 6tait puni par la mort. C'eiait assez, pourrait-on dire: il ne restait plus le moyen d'ajouter d'autres
prines.
Vers cette epoque le roi d'Ecosse devint roi d'Angleterre
sous le nom de Jacques Ier; mais ce changement n'apporta presque aucun soulagement aux catholiques persecutes.
L'dpiscopar mime protestant fut a peine tolere. Alors fut
introduit le surnom de a papisme P.
Plus tard le royaume
fit place a une republique avec Olivier Cromwel pour
protecteur. Comment ce changement atteignit l'Eglise
d'Ecosse, nous 'apprenons d'un edit envoye par le mdme
protecteur aux juges et aux magistrats de tout le pays : ( II
nous a etd mandi, disait-il, que beaucoup de personnes
surtout dans le sud sont passees an papisme. Desirant
rdprimer ce mouvement, nous commandons aux juges de
faire d'actives recherches, surtout au sujet des pritres, de
lesemprisonner et de les punir selon la loi. a
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MISSIONS DES LAZABRSTES

Apres un siecle environ d'une telle ligislation il est
facile de se faire une idee du lamentable etat des catholiques
en Ecosse. Il y avait done li un beau champ de travail pour
les missionnaires. La part qu'y out prise les Reverends
Peres Jisuites est digne de mimoire, car plusieurs d'entre
eux y gagnerent la couronne du martyre. Les Annales des
autres Ordres ont sans doute parlk des labeurs de leurs
sujets. Nous nous intiresserons, nous, aux prderes de la
Mission. Saint Vincent de Paul dont la main, selon les
paroles de son hymne, etait a sur la terre comme la Providence divine a et dont les enfants ont fait tant de merveilles en Irlande dans un cas semblable, avait les yeux
tournes aussi vers la malheureuse Ecosse. Je voudrais
supplier a ce que nous apprend sa biographie et je pourrai
le faire grace aux notes 6crites avec soin par M. Mac Namara, pretre de la Mission, du coll&ge des Irlandais, a
Paris.
Dans la communauti de Paris, vers le milieu du dixseptieme siecle il y avait quelques prtires de la Mission,
Irlandais et Ecossais; ils parlaient la langue celtique et les
dialectes de cette langue. De la sorte il fut naturel de choisir des missionnaires parmi eux. Deux seulement furent
envoyCs d'abord, d'autres devaient suivre si le rapport des
premiersenvoys 6tait favorable. C'etait une mission pleine
de difficultds et de dangers, moins penible pourtant que
celle d'Irlande qui fut couronnee par un succes extraordinaire, moins penible que celle de Madagascar qui fat
feconde, au prix, il est vrai, de beaucoup de vies de missiannaires qui itaient si pricieuses. Les missionnaires
avaient la mime perspective devant eux, ils tenaient pour
ainsi dire leur vie dans leurs mains, mais nous devons
supposer qu'ils etaient encourages par 'espoir du martyre.
MM. Germain Duiguin et Frangois White, c'itait le
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ano des missionnaires, se mirent en chemin non par la
vole ordinaire mais par la Hollande. Cela leur reussit,
ainsi que le d6guisement en marchand qu'ils avaient pris,
aria d'eviter d'etre dicouverts, car les hiretiques recherchaient les prdtres comme leur plus riche proie. A peine
descendus en Ecosse its eurent i noter deux evenements,
Pun consolant, l'autre en apparence tout oppose. Le
premier fut la rencontre d'un noble catholique, Glengarry,
habitant le pays. 11 les prit sous sa protection et continua
toujours a leur rendre de signalds services. L'autre, fut
leur decouverte par un pratre ppostat lequel publia de
tous c6bs leur presence dans le pays et I'objet de leur
mission. Mais la Providence intervint : le dinonciateur
fut saisi par une maladie qui lui causa des douleurs
excessives par tout le corps et le priva pre-que de la vue
et de i'oule. Dans cet etat ii reconnut la main de Dieu,
pleura son apostasie et promit reparation. Ayant recouvre
ses sens aussi soudainemunt qu'il les avait perdus, ii chercha i recevoir I'absolution et A se riconcilier avec I'Eglise.
II ne put reparer cependant tout le mal fait par sa condite anterieure.
Les missions avaient etd rendues impossibles dans les
villes et les campagnes du sud; aussi les missionnaires
tournerent-ils leur attention vers les montagnes et les nombreuses iles du Nord et de r'Ouest. Its trouverent expedient
de se diviser : ainsi ils se privaient du mutuel secours, ce
que dans d'autres circonstancs ils n'auraient pas fait.
M. Duiguin choisit les Hdbrides ou les lies de I'Ouest qui
eaient nombreuses, et M. White prit le Mainland (HigblandS).
*Commenons par suivre le premier. Regardez sur la
carte" ces iles de -l'Ouest qui ne soot eloignees de la c6te
que vers le Nord, les unes separees, les autres en groupe,
c'est le thdetre des travaux de notre bon missionnaire pendant plus de six ans. Un petit bateau avec un rameur, un
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serviteur pour rdpondre i la messe, pour soigner les ornements et les autres ubjets, voila tout son iquipement
Nous savons que le poisson abonde dans ces mers du Nord,
et nous pouvons supposer que le bateau avail un filet;
dans un autre sens, le sens de l'Evangile, le filet du missionnaire fut jeti souvent et il prit des hommes en abondance. II fit une premiere et importante conquite dans la
personne de M. de Clanronald, un proprietaire de 'ile de
Wist. Ensuite, entraines par son exemple un grand nombre de ses vassaux suivirent son exemple, avec leur
famille.
Apres avoir travaill 1l quelque temps, le missionnaire
passa aux iles d'Egga et de Canna. Mais icoutons les
paroles du bon pretre lui-mime; dans une leure longtemps attendue et recue avec une grande joie par saint
Vincent. II disait : * Dieu a bien voulu dans ce pays
convertir huit a neuf cents personnes; elles dtaient si peu
instruites des choses qui concernent notre religion qu'il
n'y en avait pas quinze qui sussent aucun des mysteres de
la foi chretienne. J'espere que le reste de la population
donnera biens6t gloire a Dieu. J'ai trente ou quarante personnes agees de soixante-dix, quatre-vingts et cent ans qui
n'avaient pas requ le sacrement du baptdme; je les ai instruites et baptisees. Elles sont mortes peu de temps apres
et, sans doute, elles prient maintenant Dieu pour ceux qui
Jeur ont procure un si grand bien. Une grande partic des
habitants vivaient en concubinage, mais graces t Dieu,
nous y avons remrdie, mariant ceux qui le voulaient et
separant ceux qui ne .le voulaient pas. Nous n'avons rien
pris de ce pauvre people pour les services que nous lui
avons donnes P. Alors suivent quelques d6tails au sujet
des deux serviteurs du missionnaire, dont Pun servait
de catechiste, et au sujet de leur maigre nourriture:
a Ordinairement nous ne faisons qu'un repas par jour, il
consiste en pain d'orge et d'avoine avec du fromage ou du
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beurre sal... Parfois nous sommes des jours entiers sans
manger quand nous traversons les montagnes et les pays
inhabitis. , I1 recommande d'envoyer des ouvriers dans
cetne vigne : a qui sachent parler la langue, dit-il, et
encore plus souffrir a faim, la soif et coucher sur la terre. a
Dans une seconde lettre M. Duiguin dit a son superieur
combien Dieu a beni ses travaux aupres de ces insulaires.
Dans la seule ile de Wist, c ii y a pros de mille on douze
cents ames ramenees au bercail de PEglise ; il parle de
cinq iles dont la population est de six a sept mille ames,
c tous convertis on resolus de se laisser instruire P. Dans
une autre ile nommee Barra, a il trouva un peuple si pieux
et si desireux d'etre instruit qu'il en fut ravi. N 11 lui suffisait d'enseigner A un enfant dans chaque village le Pater,
'Aveet le Credoeten deux jours, grandset petils les connaissaient. II recut A l'eglise presque tous les membres de la
famille qui etait maitresse de i'ile ; il rebut aussi le fils
dun ministre, dont la riception devait itre consideree
comme tres importante a cause de Pexemple donnd. Ii pouvait done bien dire que la moisson dtait inure, et que ce
travail etair sa nourriture et son breuvage, beaucoup meilleurs que la nouriture qui perit et que toutes les aiscs et
les plaisirs du monde.
Nous pouvons, je pense, trouver le secret de ces grands
succes. A l'humiliti et au zele du missionnaire, et i sa confiance en Dieu nous pouvons ajouter ces raisons : to le
peaple que M. Duiguin ivangelisait, eiait pauvre et tres
pauvre et Dieu aime i distribuer aux pauvressesmeilleures
faveurs; 2* ce peuple revenait de 1'hdrdsie; or quelques
ministres continuaient bien i travailler aupres d'eux, mais
c'diait avec tres pen d'inergie : leur manikre de vivre etait
loin d'itre austere et ainsi le pauvre peuple etait entraini a
evenir aux anciennes traditions catholiques; 3* enfin une
circonstance aida le missionnaire, - j'ea parle d'apr6s son
autoritd, et on y volt manifestement la main de Dieu. --
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Les mauvaises dispositions de cinq personnes qui se presentirent a la table sainte, furent publiquement reconnues.
Ayant avance la langue pour recevoir I'hostie, elles ne
purent la retirer jusqu'a ce qu'on eut enlevd le saint Sacrement. Reconnaissant leur sacrilege elles se confesserent de
nouveau, revinrent a de meilleures dispositions, et requrent le pain de vie. C'etait vraiment une preuve eclatanie
que les missionnaires itaient envoyds par Dieu et un avertissement de ne pas donner les choses saintes aux chiens.
Le mdme missionnaire ajoute que beaucoup de choses etonnantes ont ete op-eres par la vertu de 1'eau bnoite, et qu'apres le baptdme, quelques personnes qui avaient etc troubles par des fant6mes et de mauvais esprits en avaient ite
dilivrees.
Encouragi par ces succes et se confiant en la protection
de la Providence que tant de fois it avait expirimentee, ii
se fortifia pour fi'autres perils et d'autres conquetes. Ecrivant A un confrere; M. Duiguin disait : c Je me prepare a
partir pour Pabba (une des iles qui offraient le plus de difficultes); c'est un endroit earange et terrible; mais 1'esperance de ramener an bercail de nombreuses brebis igaries
et notre confiance en Notre-Seigneurnous ont fait mepriser
les dangers et la mort elle-m4me. D'ailleurscomme l'hresie
n'a pas infect6 ces insulaires, il y a sujet d'espirer, que

lorsqu'ils auront iet instruits des virites de notre sainte
religion, ils pourront avec la grace de Dieu s'y maintenir
et y perseverer. Ainsi nous allons, proteges par Dieu. a A
ce sujet M. Mac Namara, que nous suivons, remarquececi:
* Ce projet etait en petit, pour notre missionnaire ce que la
conquete de la Chine etait pour I'ap6tre des Indes. x Mais
Dieu en avait decidd autrement. Notre ap6tre ayant obtenu
la faculit de passer en cette ile et tout arrange pour y arriver en cinq jours, tomba malade. La nourriture mauvaise
et insuffisante, ses voyages continuels, joints aux travaux
de son ministere, I'avaiend tout-i-fait ipuisW, et il partit
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pour recevoir la rdcompense de ses travaux. Le 17 mai
£6 57, l6ant en vue de Pabba, il mourut et fut enterre dans
l'ile de Wist. Combien saint Vincent fut touche par cette
nouvelle et combien les pauvres insulaires pleurerent la
pertede leur pre, nous le savons par les paroles prononcees
en cette occasion par le saint lui-mime.
Dans le mdme temps, M. White poursuivait ses travaux
dans le Mainland et dans les iles du Nord appelees les
Orcades. Dans cette mission, si les privations n'etaient pas
aussi grandes, les dangers dtaient plus nombreux a cause
des heretiques. Le missionnaire visitait les villes et les villages, instruisant, confessant, et confirmant dans la foi les
pauvres catholiques et recevant dans l'Eglise un grand
nombre d'heretiques. Sa mission fut singulierement benie
de Dieu, et, on peut le croire, d'une maniere miraculeuse
dans plusieurs cas. En voici un exemple qu'on lit dans les
conferences de saint Vincent. Dans une de ses allocutions a
sa communautd, il en parle, mais en passant et avec discrition, car il ne pouvait s'arreter a cette pensde que des
membres de sa communaute pussent devenir les instruments
d'oeuvres miraculeuses. Le temps n'dtait pas favorable a la
piche qui etait I'unique ressource de ceux qui habitent ces
c6tes. Alors pleinde confiance dansla saintetede M. White,
le peuple le supplia de faire des prieres et de jeter de Ieau
binite sur la mer, espdrant 6tre ddlivri de cette ca!amiti. Le
missionnaire le fit, et la confiance universelle fat ricompens&e. Le calme suivitet la p2che fut tres abondante.
Ceue action et d'autres firent impression sur le peuple
tant catholique qu'heritique et de nombreuses conversions
en furent la consequence. Les ministres en furent alarmes
et prirent des mesures tres sdveres contre les catholiques.
En ce teinps-li, le protecteur Cromwell itait justement a la
te du gouvernement, en Angleterre, Irlande et Ecosse, il
renouvela Pedit dija portn, ordonnant une stricte recherche
des a prrtres papistes * pour etre jugds et condamnis A
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mort. Un agent fut envoyE expres pour faire des perquisitions dans toutes les demeures de la contree, on visita surtout le chateau du marquis d'Huntley (Gordon). Trois
pretres y furent trouvis, un jEsuite, un siculier et M. White.
Ils furent arrdtis et conduits k Aberdeen pour y etre juges.
Tournons surtout nos yeux sur le pretre de la Mission. 11
fat mis en prison et la nouvelle en parvint i saint Vincent
de Paul. A cause de i'edit, sa condamnaion etait certaine.
Le saint fondateu- tui ecrivit et fit une conference i sa communaute a ce sujet. Dans .cette conference, nous trouvons

parmi tant de preuves qu'il nous en a laissees, une marque
de son admirable naturel, aussi bieni que de sa grande vertu.
Saint Vincent itait en suspens : il aurait voulu que son fils
bien-aime en Jesus-Christ fi~ delivrd de ses ennemis et
qu'il put venir rejouir de sa presence la communaute; et
d'un autre c6te il ne voulait pas le priver de la couronne
du martyre qu'il ddsirait tant. Voila ses sentiments, ou
plut6t un sentiment sanctifie par Pautre. Les saints ne
detruisent pas leurs sentiments et leurs affections naturels,
mais ils les consacrentet lesdirigent vers un but plus eleve.
Mais M. Whyte devait dtre martyr par le desir seulement, car pour m6riter la peine de mort, il devait dtre convaincu d'avoir exeIce une fonction de son ministEre. I1 se
presenta contre lui un faux temoin, dont le lemoignage ne
put pas se maintenir, et le prisonnier fut rendu a la liberte
apres un severe emprisonnement de cinq on six mois. Ce

ne fut pas cependant sans cette injonction des plus svkres :
Que si on le trouvait prechaat, enseignant on baptisant
une seule fois, il serait pendu sans autre forme de jugement. *

Durant son emprisonnement, le travail de la mission,
fut poursuivi vigoureusement par les travailleurs envoyes
par saint Vincent dans la vigne du Seigneur si ficonde
en fruits et si pleine de dangers. 11 ne parait pas qu'ils
aient fait les voeux usites dansla Congrigation (les autorits
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sont divisees sur ce point). J'ai le nom d'un seul de ces
missionnaires, M. Lumsden, Ecossais qui travaillait sous
la conduite de saint Vincent et correspondail avec lui. , Une
moisson blanchissante, disait-il, est prite a tomber sous la
faucille. Les gens d'un rang ilev6 veulent recevoir les
instructions des missionnaires dans les basses terres; et,
probablement du moins, abjurer leurs erreurs; chaque
jour nous amene quelque nouvelle recrue dans 1'Eglise,
tandis que la partie catholique du peuple venait se confirmer dans la foi. # Mais, helas, l'dit de Cromwell edait
terrible. Les missionnaires durent se cacher eux-memes,
et accomplir leurs fonctions principalement pendant Ja
nuit.
Mais que devint apres sa delivrance le P. White ? Crutil devoir se soumettre a I'injonction qu'on lui avait faite,
et se retirer de ses fonctions, sous I'impression des menaces
et par la crainte d'une mort immidiate ? Je ne le crois pas.
Comme les premiers ap6tres, ii se dit, et cela en pratique,
qu'il valait mieux obiir a Dieu qu'aux hommes, enne-mis de Dieu. Suivant l'instruction donnie a ces mimes
ap6tres, lorsquun lieu n'etait pas propre a leur minisrere,
de se rendre prus d'autres peuples, il gagna les montagnes
et iravailla comme auparavant. Apres environ huit ans
pass6s dans ce travail de mission, il le quitta pour aller A
Paris en rendre compte a ses superieurs; propablement
aussi qu'il manquait de ressources. Nous I'apprenons par
one lettre du docteur Kyle, vicaire apostolique dans le
nord de r'Ecosse ( 860), qui, A la demande de M. Kavanagh C. M., premier supirieur de notre maison de Lanark
fit de laborieuses recherches par rapport aux documents et
et traditions relatifs a la mission. II dit qu'apris une
absence de deux ans, M. White rezourna en 1662 ; une
seconde fois ilse retira en 1665 pour une pdriode d'environ
trois ans. Revenu en 1668, il continua a remplir ses laborieuses fonctions jusqu'a sa mort arrivie en 1679.1l passa
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un mois dans les basses terres i cause de sa mauvaise
santi. * Je n'ai jamais pu apprendre, icrit M. Dunbar
&M. Barcley, prefet du college ecossais i Paris, i quelle
ipoque, dans quelle partie des hautes terres (Highland's)
est mort le P. White, et oi il a iet enterrd. a Et, continue
Mgr Kyle, £ je suis convaincu en quelque sorte que les deux
missionnaires nommes (MM. Duiguin et White) etaient les
seuls membres de la Congregation de la Mission qui ont
travailli en Ecosse avant que vous-meme ne vinssiez ici.
II y avait aussi avec eux, un missionnaire ecossais, M. Thomas Lumsden, qui, quelquefois correspondait avec'M. Vincent, et comme j'ai lieu de le croire, fut aidd par saint
Vincent i accomplir son voyage en Ecosse, et pendant
quelque temps du moins y sejourna. Mais je suis certain,
qu'il ne fut jamais affilie i la Congregation. 1fit ses etudes
au college ecossais de Rome, prononqa les sermeats ou les
voeux usites pour itre soumis a la Propagande, fut prefer
du college dcossais a Paris, oii peut-dire il mourut '.
a Voili l'unique reponse que je puisse faire i vosquestions.
Les peines et les travaux de ces admirables ap6tres, le zele
et la ferveur qui assurkrent I'existence et le fruit de leurs
travaui sont en quelque sorte 6crits dans leur vie meme
Cependant nous pouvons beaucoup regretter que le temps
qui suivit la persecution ait perdu les details de leurs travaux. Jusqu'ici les souvenirs ont conserve bien qu'imparfaitement, le rdsultat de leurs efforts (x86o). Dans ces districts et ces lies, dont les noms etaient donnis dans la Vie
de saint Vincent, dans ces regions que les missionnaires ont
i. Voir le Registre des pretres et clercs recus dans la Congregation de la Mission de (<65a 1764 (Archives nationales, MM, 519) :

Germain Ducuim (Duggan), pr4tre, Age de vingt-cinq ans, natit

d'Hibernie, requ a Paris le 26 aoftt 6i45.

Francois LEBLANC (White), age de vingt-cinq ans, natif de Limerick,
en Hibernie, refu a Paris Ie 14 octobre 3645. A fair les vorux le
15 octobre 1647, et a 6ti ordonne pretre en ib5i.
Thomas LUMSODs, pretre, age de vingt a trente ans, natif du royaume
d'Ecosse, diocese d'Aberdeen, regu a Paris, le 3t octobre 1645.
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trouvees a peu pres paiennes, la masse du peuple amend
par eux, a la connaissance de la foi, garde encore la foi
et la religion en depit des persecutions et des seductions.
Puissent les pri6res de saint Vincent dont on ne pent pas
ici meconnaitre les effets, sans &re aveugle, obtenir une
pareille ben6diction aux travaux, de ses enfants d'aujourd'hui. - Jas. Kyle. ,
Que ces deux bons missionnaires fussent Irlandais, cela
est certain, mais de quelle partie de l'Irlande dtaient-ils, et
ou ont-ils ite eleves? Mgr Kyle, malgre ses recherches et
ses efforts si gracieux pour naus, n'a pu le decouvrir.
En j677, unedemande fut faite, pour avoir des ouvriers
pour la meme mission d'Ecosse. Mais le superieur g6n6ral
de la Congrigation de la Mission, M. Jolly, quoique d6sirant de tout coeur acceder a cette demande, ne le put pas,
Ln'ayant pas a cette date des hommes prets i une pareille
mission a, repondit-il, ni instruits de la langue celtique.
C'etait une mission apostolique dans toute son acception:
apostolique dans ses difficultis et ses dangers, apostolique
dans les fruits abondants qu'elie produisait, et apostolique
dans la durie de ses effets. Nous ne parlons ici que des
hautes terres et des lies; pour ce qui regarde les basses
terres qui renfermaient la plus grande partie de la population, le r6sultat n'etait pas si durable. Lec difficultes
etaient trop grandes pour leurs forces; I'esprit de Knox
et de Calvin avait fausse 'esprit du peuple pour plusieurs
generations; et la persecution continuait a poursuivre les
t particuconvertis. Un detail de cette persecution a d &re
.libremeit et souverainement funeste; c'est celui-ci : par
une inspiration diabolique, on -;isait la source meme du
catholicisme dans cette terre, en enlevant les enfants des
mains de leurs parents. Les ministres et les catechistes
protestantsdtaient nourris aux frais des families catholiques
et les parents devaient supporter des maitres calvinistes
pour l'instruction de leurs enfants, dans leur propre maison
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et sous leurs propresyeux.Quelques-unes de ces exactions
furent en vigueur jusqu'au siecle dernier, et ainsi 1'Eglise
dans les basses terres etait bien pres de disparaitre.
Mais alors que tout ceci se dit par maniere d'excuse, il
faut avouer qu'il est a regretter que le clerge et le peuple
n'aient pas eu plus de vigueur. Ils n'avaient qu'i regarder
a travers un itroit bras de mer, vers l'Irlande. ou I'on
renoncait aux maisons et aux terres, A ce qui est necessaire
pour vivre plut6t que de perdre la foi. -ielasl pauvre
Ecosse! Plus de deux cents ans se sont passes, et les descendants de ces hommes et de ces femmes qui, aux predications de Knox dans Ia chaire de Saint-Andre et a celles de
Perth, briserent les emblemes du christianisme et renverserent les eglises, sont aussi profondement plonges dans I'herisie que leurs peres. Le mouvement meme d'Oxford qui a
ramene a 1'Eglise en Angleterre tant de personnes, n'a pu
les ebranler. Ils etaient riches sans nul doute, ils regardaient, parait-il, leur prosperite temporelle comme uoe
marque de la v6riti de leur Eglise; mais ils n'etaient pas
heureux. Cela parut sur le visage de plus d'un d'entre eux
particulierement lorsqu'ils furent a c6te des catholiques qui
ne possidaient aucun des biens de cette terre, mais se contentaient de cette humble situation.
Pi usieurs families de la haute classe, et d'une plus grande
iducation, avaient tdia la fin du dernier siecle, ramenees a
PEglise; mais dans le Kirk il n'y eut pas pigs de deux ou
trois families, j'excepte aussi les convertis a 'ýccasion d'un
mariage, convertis peu estimes du missionnaire qui aimerait mieux ne pas les compter parmi les siens. Ce sont des
conversions douteuses. Quel est en pratique P'etat de
I'Eglise catholiquedans les hautes -terres de I'Ecosse a present? La reponse se trouvera dans ce que nous allons
eu dire.
J. CARPNTER, C. M.
(A suivre.)
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ESPAGNE
MADRID
INAUGURATION DE L

GLSE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

La consecration solennelle de la nouvelle eglise bdtie,
rue Garcia-Paredes, dans le quartier de Chamberi, a Madrid, par les prdtres de la Mission, aupres de leur maison
provinciale, laissera un grand souvenir.
Cet heureux evinement coincidait avec le deuxieme
centenaire de 'Petablissementde la Congregation de la Mission dans la catholique Espagne. La nouvelle eglise est
une preuve du zele qui anime 'Institut de la Mission en
faveur du peuple; un anneau de plus dans la chaine admirable de bonnes oeuvres qui s'y pratiquent depuis deux
siecles, et un monument de plus de la filiale devotion i
saint Vincent.
Bdendiction du, terrain et pose de la premiere pierre.
Le terrain oui s'l6ve la nouvelle eglise se trouve a droite
de la maison provinciale des missionnaires. Elle forme
I'angle de la rue Garcia Paredes et de la rue Chamartin de
ia Rosa. Une fois determind, rIemplacement fut solennellement benit le 29 avril 1goo, fete de la Translation des
reliques de saint Vincent. Apres le chant des vepres, la
communauti se dirigea vers 1endroit choisi, et, aprBs les
cdremonies prescrites, il fut b6nit par M. Hellade Arnaiz,
visiteur de la Congregation en Espagne. De retour a la
chapelle on chanta le Te Deum.
Quand les fondations eurent et4 creusees, on fit le
a9 mars de 'annee suivanie la ceremonie de la pose de
la premiere pierre, presidee par I'archevdque-evdque de
Madrid-Alcala, Mgr Joseph Marie de Cos. Etaient presents
ai cette ceremonie toute la communauti des Missionnaires,
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un grand 'nombre des superieures des Filles de la Chariti,
l'architecte de 'oeuvre et un grand nombre de personnes
du dehors.
Description generale de reglise.
C'est sous le patronage de saint Vincent de Paul qu'a
te! construite dans la capitale de rEspagne la nouvelle
eglise. Elle est situee dans la 154 e manana (carre de maisons). Elle a son entree principale dans la ruede Garcia Paredes (Chamberi), qui va dela rueSanta Engracia jusqu'au
boulevard de la Fuente Castellana.
L'dglise a 4o metres de long; la faCade principale en
a 24 de large; 1'ensemble occupe une superficie de 9oo metres carris ou to 6oo pieds, sans compter les accessoires
destines a la sacristie, aux corridors de communication et
au service de la maison des Peres i laquelle I'eglise est
attenante.
Elle se compose de trois nefs. La nef centrate est de plus
grandes dimensions que les autres. La separation des nefs
est faite par douze piliers ; nombre frequemment employe
dans le symbolisme chrdtien. L'ensemble se trouve dispos6
de faqon que les basses nefs fassent le tourde la grande. Le
plan est trace selon les regles de P1cole espagnole dont le
chef-d'ceuvre est la cathedrale de Tolede.
Pour utiliser tout respace on a placI les stalles (au nombre de trois cents, pour les besoins de la communaute)
autour du maitre-autel. Au bas de i'eglise ii ya unetribune
pour Porgue et la schola ; et au-dessus des basses nefs il y
a, faisant le tour, une ample terrasse, comme on en trouve
dans les basiliques ; elle communique avec I'eglise.
On a employd le style gothique pour lensemble ; mais
autant qu'on l'a pu on a donne au nouveau bAtiment un
cachet tout A fait espagnol.
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Description de linterieur de f'glise.
l'interieur de petits autels de differents
On a install
modeles, qui font pendant les uns aux les autres. Its sont
formes par des tables en marbre, avec retables en metal et
peintures, selon lordre suivant :
C6te de rI'rangile.
i" Autel de la Medaille miraculeuse, sculpture de M. S.
Yerro; 2a le Crucifiement, peinture de M. G. Melendez;
31 Saint Franjois de Sales, sculpture de M. T. Pores;
4° le Bienheureux Franfois Clet, peinture par M. E. N.
Penasco.
C6t

de 1' pitre.

x° Autel de saint Joseph; sculpture, par M. S. Yerro;
2* FAgonie de Notre-Seigneur, peinture du frere Jevenes,
de la Congregation de la Mission; 3" Saint Antoine, abbe,
sculpture de M. T. Pores ; 4 le Bienheureux J.-G.Perboyre,
peinture du frere Yvenes, de la Congrigation de la Mission.
Le maitre-autel est tout en pierre de Monovar et en
marbre de cou'eur; ii se compose d'une table divisee par
de petites colonnes qui servent de bases & des arceaux
appuyds places sur un fond en marbre rouge. Le tabernacle
est aussi en marbre de couleur; et, au fond, ii y a un retable
forms par six piliers ornes; sous un baldaquin en metal
apparait enfin la statue de saint Vincent de Paul.
Le choeur se ferme par une balustrade en metal dord;
et A c6td de 1'evangile adossee an premier pilier on a place
la chaire.
La statue de saint Vincent de Paul.
La statue de saint Vincent a des souvenirs glorieux;
pour la congregation, c'est un monument historique.
A peine avait etC fondee la maison de Madrid par ordre
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duroi Ferdinand VII,en 1828,que 'anneesuivante,allerent
A Paris pour la celebration de I'Assemblde, les d6putes qui
representaient la province d'Espagne. Retourna nt i Madrid,
ils apporterent avec eux la tete de la statue; le corps fut fair
i Madrid, et le travail fut termine en 1829 ou i83o. Quand
la statue fut finie on l'exposa dans la premiere maison
qu'avait alors la Congrdgation, c'itait dans la rue del
Barquillo, pour recevoir I'hommage de respect et d'amour
des enfants de saint Vincent. Les choses demeurerent en
cet etat jusqu'aux funestes 6v6nements de I'annee 1835, de
triste souvenir pour l'histoire espagnole; ces evenements
obligerent les membres de la Congrigation a prendre la
route de 1'exil.
Qu'arriva-t-il alors pour la statue? On la transporta au
monastere royal des Visitandines de Madrid, aujourd'hui
Tribunal supreme du royaume. L elle fat conservie jusqu'a ce que la Providence permit aux missionnaires de
reprendre chez eux la statue de leur fondateur, apres 'exil.
Grace a I'influence d'une Fille de la Charitd, qu'aimait
beaucoup la reine Isabelle II, et qui itait parente d'un des
plus fameux gineraux espagnols d'alors, le heros de la
guerre d'Afrique, on recouvra la statue A la restauration
de t852; elle fut plac&e an maitre-autel pour recevoir de
nouveau le temoignage d'amour des enfants de Saint-Vincent qui vecurent dans la maison de Leganitos, aujourd'hui
maison des Adoratrices. La elleresta jusqu'en 1868, rappelant saint Vincent et ses exemples pendant quatorze ans,
c'est-a-dire jusqu'A la revolution de 1868 qui clata comme
no furieux coup de vent, et obligea tous les missionnaires
de sortir de 1'Espagne.
Cette revolution qui commenqa au mois de septembre
1868, s'attaqua Atout ce qui concernait les ordres religieux.
La statue de saint Vincent 6tait en danger. Pour la sauvet
on la fit passer au noviciat des Filles de la Chariti, qui
la cacherent en la d6posant au sechoir de la maison, jusqu'a
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ce que fur passe Forage, et que fussent revenues la paix et
la tranquillitd.
La Congr6gation ayant it6 rdtablie, elle s'etablit & la
maison de la rue de los Cipreses, aujourd'hui de Garcia
Parades. Une nouvelle epoque commencait; dans le but
d'obtenir des temps favorables, on se proposa alors de
reprendre la statue de saint Vincent, de la replacer a la
maison de la Mission afin de vivre pour la troisi6me fois a
l'ombre de cette image. I1 existe encore quelques freres
qui eurent le bonheur d'assister a cette translation.
Aujourd'hui, dans la nouvelle eglise, saint Vincent devait
avoir une place d'honneur; on a mis son image au maitreautel et on lui a consacri le nouveau temple. Fasse Dieu
que cene statue de saint Vincent de Paul reste longtemps
au lieu de ses enfants comme un encouragement a ceux
qui sont appelds par Dieu a suivre les traces de cet excellent, vertueux et charitable pere.
C'est le 23 juin I9o4 que la nouvelle dglise a dticonsacree par S. E. le nonce apostolique a Madrid, Mgr Rinaldini. Un 'triduum solennel a ete celibrd dans le
nouveau temple les 24, 25 et 26 juin; Poffice pontifical a
ete c6elbrd chaque jour: le premier jour par Mgr Victoriano Guisasola, &veque du diocese; le deuxieme jour par
Mgr Emmanuel Santander, eveque dimissionnaire de La
Havane; le troisieme jour par Mgr Rinaldini, nonce apostolique. Chaque jour ont eu lieu des predications a roffice
pontifical du matin, et l'office du soir.

-

437 -

TURQUIE D'EUROPE
Lettre de la seur PASCAUD, Fille de la Charite,

a la tres honorde Mere

KIEFFER.

Maison Saint-Joseph de Koukouche, 14 aodt 1904.

Votre bonne lettre est venue me rejoindre a la retraite.
Rentrie hier, il me tarde de venir vous dire ma reconnaissance pour la somme que vous avez bien voulu me donner
pour nos pauvres Bulgares. Vous dtes done, ma tres honorde Mere, du petit nombre de ceux qui aiment ce malheureux peuple. On dit qu'ils ne sont pas francs, qu'ils sont
ingrats. Je ne veux pas vous tromper, et vous dire qu'ils
sont la droiture et la reconnaissance incarndes; mais ii y a
tant de circonstances attenuantes Nes sous le baton du
Turc,sipar6s de 1'Eglise par les Grecs, qui les entrainaient
dans le schisme au moment mdme oti is les convertissaient,
restes sans instruction religieuse solide, est-il bien 6tonnant qu'ils ne soient pas de tr6s bons chretiens ? Peut-on
leur en vouloir? Je me demande pourquoi je suis A la
place que j'ai, au lieu d'etre ala place des malheureux que
je soigne. Leur defiance a-t-elle rien d'etonnant? ils out
<td trompes tant de fois !
SA Thiodoraki, par exemple, ob nous etions il y a environ trois semaines, un ministre protestant est allU s'installer; la, il evangelise et soigne. Qui peut montrer a ces pauvres gens que notre but est plus noble que !e sien ? Le frere
d'un pope nous disait, dans le mdme voyage: a Je comprends
que c'est pour sauver vos ames que vous avez quitte votre
pays. x Nous avons rdpondu a oui, etles v6tres aussi. z II
arepris: a Oui pour les v6tres v ; et d'un air un peu incredule, a mais... pour les n6tres?... *
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Ignorants au supreme degre et travailles par la politique
est-il itonnant que ces pauvres gens ne sachent i qui se
fier?
Voili un echantillon de cete ignorance et de leur superstition. Dans un village moins important, une brave femme
nous montrant son enfant nous dit : II a et&si malade, que
lorsque les autres meres Pont vu, elles ont toutes pris dans
leur main, Poreille de lear enfant. Ceci a iti dit devant le
pope, qui n'a pas proteste plus que les quinze on vingi
bonnes femmes qui nous entouraient. Pasteur et troupeau,
croyaient autanz que leur Credo, que toucher Poreille de
leur enfant I'empchait d'attraper les convulsions da
premier.
Ils sont aussi si miserables ! En lisant dernierement, la
recommandation aux seurs de visiter les pauvres et, s'il y
lieu, de faire leur lit; je me disais: heureuses celles qui en
ont a faire ! En Macedoine le mourant comme le bien portant, n'a d'autre lit que la terre nue, reconverte d'une naue
et d'une couverture. Henri IV regnant en ces parages aurait
songe, je pense, i souhaiter au paysan, la paillasse avant la
poule au pot. Ce n'est pas que la nourriture soit plus reconfortante que le coucher. Du pain de son et de paille avec
un poireau, une tomate ou un oignon cru, voila un repas
dont nos pauvres gens soot satisfaits.
Avec vous, ma tres honoree Mere, je continuerai a aimer
les Bulgares, i leur faire du bien de votre part. S'il y a du
mal, ii y a aussi du bon chez eux. A coup sa~r ii n'y a pas
que des ingrats. On fait dans notre chere mission toutes les
oeuvres que Pon fair en Chine, on y baptise aussi. Nous
l'avons fait dernierement en revenant h cheval du village.
Les natures sur lesquelles s'exercent nos oeuvres valent
bien celles du Celeste-Empire. Si une ressemblance avec
ces derniers, pouvait donner de la sympathie pour notre
chere mission, je puis ajouter que le Bulgare d'apres des
historiens serieux, descend de la race tartare mlide i la race
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slave. Cette derniere n'a pu produire que l'effet d'une
bonne greffe sur la souche primitive.
Sceur Marie-Joseph Pasca•D.

CONSTANTINOPLE
LA MORT DE MGR BONNETTI

A cause du r6le important de Mgr Bonetti qui appartenait depuis

quarante-six ans k la congregation des Lazaristes et qui apres
avoir dtd fait dveque, exercait depuis dix-sept ans les hautes
fonctions de deliguw apostolique i Constantinople, nous recueillerons ici quelques ditails sur la mort du regrettd prelat.
Nous les emprunterons au journal de Constantinople le Stamboul, numdros du 2o et du a2 aoft 19i4.

Hier soir, 19 aoEt Mgr Bonetti a reodu sa belle ame a
Dieu. Sa vie fut pleine d'oeuvres encore plus que de jours.
Venu a Constantinople dans des circonstances difficiles,
il sut y meriter une personnelle considdration qui lui permit d'avoir ici un grand r6le. Jamais la dilegation apostolique n'avait exerce A Constantinople autant de prestige,
autant d'influence qu'avec Mgr Bonetti. C'est que le prilat
tirait sa principale force et son autoriti de sa valeur morale,
de son caractere et de sa proverbiale loyaute.
Mgr Bonetti 6tait ni en mai 183 , a Munialdo, bourg du
diocese de Mondovi (Pidmont). De ce pays montagneux,
a ia race forte, ii avait garde toute sa vie, le caractere, la
vigueur et la fiert6. II itai I'aind d'une famille de dix-sept
enfants. II fit ses dtudes d'enseignement secondaire au lycie
Beccaria, a Mondovi. A vingt ans, il entra dans l'armde et
choisit le corps des bersaglieri. II avait un goit particulier
.pour la carriere militaire, a laquelle un grand nombre des
siens avaient appartenu.
Un deses oncles etait alors colonel. Un de ses neveux
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devait se distinguer plus tard, au combat de Dogali, o6
1imourut en faisant son devoir.
A I'age de vingt-cinq ans, le futur prdlat quitta I'armee
pour entrer au collige des Missions etrangeres, pres de

Mgr Auguste BoNrrn, de la Congrgration de la Mission,
archeveque, d•1•gu6 apostolique i Constantinople (183z-1go4).

Genes, et bient6t a la maison des Pretres de la Mission ou
Lazaristes, A Paris. II n'oublia jamais les annies qu'il avait
passdes sous les drapeaux et ii a garde toute sa vie, dans sa
voix et dans son geste, quelque chose de militaire qui etait
I'ua des traits de sa physionomie. C'est en l'eglise SaintSulpice, a Paris, qu'il fut ordonnd pritre, en 1858. 11
avait vingt-sept ans.
L'an d'apres, en 1859, il fut envoyd en Orient oii il
devait passer toute sa vie.
II vdcut vingt-huit ans a Salonique et dix-sept ans a
Constantinople.
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A Salonique (1859-1887 il fut d'abord vicaire (1859i86o). puis cure et superieur de la Mission, enfin edvque.
Deces vingt-huitanniesd'apostolat, la population de Salonique se souvient encore. Relevons parmi les oeuvres qui
timoignent des succes de cet apostolat, sa part dans la fondation du seminaire catholique bulgare, qui devait grossir
le mouvement des Bulgares vers le catholicisme, et dans la
construction du bel etablissement occupe aujourd'hui par
les seurs de Saint-Vincent-de-Paul.
En 1885, le Saint-Siege ravait elevi au siege dpiscopal
de Cardica. S. E. Mgr Rotelli, alors ddelgud apostolique
de Constantinople, ayant edt nomme nonce a Paris, appuya
la candidature de Mgr Bonetti pour le remplacer ici. II
avait eu I'occasion d'appr6cier la haute valeur du chef de
h mission de Salonique. II ne doutait pas que celui-ci ne
fit preuve a Constantinople des rares. merites qu'il avait
montres ailleurs.
SS. S. Lion XIII ne demandait pas mieux que d'entrer
dans ces vues. Car, lui aussi, apprcciait le prelat.
Mgr Bonetti fut done envoye a Constantinople, comme
deligue apostolique.
Comme il avait appris les langues du pays, il pouvait
ipi-mime traiterles affaires, sans intermediaire, ce qui est
toujours un avantage. Les autorites turques Pavaient touiours considerd comme un ami loyal, sincere, avec lequel
on traite sdrement. II avait entretenu les relations les plus
cordiales avec les consuls de France, avant de se trouver
i een rapport avec nos ambassadeurs qui tons ont professe
pour lui les memes sentiments d'estime, de confiance et de
respectueuse affection.
C'itait la premiere fois que le Saint-Siege choisissait
pour inandataire a Constantinople un pr•lat verse deja dans
leaaffaires orientales et connaissant le pays. L'essai a ete
particulierement heureux.
Mgr Bonetti, parti de Salonique sur une depache du
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Vatican, fut recu en audience privie par le pape, qui,
dans le consistoire du 26 mai, le transfira du titre episcopal de Cardica A I1'glise titulaire archidpiscopale de Palmyre.
Le nouveau deltgui arriva ici le vendredi, 24 juin.
II fut requ,a borddu navire qui l'amenait, par le secretaire
de I'ambassade de France, qui le salua au nom de S. E. le
comte de Montebello, ambassadeur. _Mgr Testa, vicaire
gendral, tait A la tite du nombreux clerge venu au devant
du nouveau deligu4 Le cortege se rendit aussit6t a l'eglise
du Saint-Esprit oi un Te Deum fut chanti. Ensuite Sa
Grandeur s'installa au vicariat patriarcal.
Lelendemain, samedi, 25 juin, il rendit visiteA S. A. Kiamil-pacha, grand vizir, i S. E. Munir-pacha, ministre
de I'interieur, a S. E. Said-pacha, ministre des affaires
etrangeres, et a S. E. Artin-pacha Dadian, mustichar de
ce departement.
Partout, il rencontra le meme accueil empresse. Les
autoritis ottomanes connaissaient le caract&re du nouveau
dilegud. Elles lui temoignerent desle debut, des sentiments
qui ne devaient jainais se dementir.

C'est le 9 aott qu'est d&cdde Mgr Bonetti.
Jamais peut-etre, ii n'y aura eu autour d'un cercueil plus
d'unanimit' sincere dans les regrets. Mgr Bonetti dtait.
certainement obi ; et il itait homme i imposer A tous la
regle supirieure de robdissance. II etait reste soldat sons ce
rapport. Mais il etait quand meme, il dtait avant tout
aimi, plus encore qu'obei. 11 dtait absolument sympathique.
Les trois ambassadeurs de France qu'il connut ici dtaient
tous devenus ses amis intimes. Npl n'ignore les relations
dtroitesqui l'unissaient AS. E. M. Constans. Entre le prelatet S. E. M. Paul Cambon une cor respondance suivi
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continuaient les rapports cimentds ici en six annies d'affectueuse collaboration.
Du reste, tous ceux qui avaient approchi le prelat avaient
egalement apprecie la strete de son caractere et subi le
charme de son commerce. Tout cela va manquer a l'Eglise
catholique. De tels hommes se remplacent difticilement.
Apressamort, le grand salon de ia Delegation fut transforme en chapelle ardente. C'est 1 qu'il devait rester
jusqu'a ce matin. C'est Ia qu'ont defile sans interruption de
longues files de visiteurs attristes. Orthodoxes et musulmans, sont venus mdler leurs larmes a celles des catholiques, autour de ce cercueil. Ils ont pleuri ce pritre' si
toldrant qui avait etd egalement bon et accueillant a tous, et
en qui les malbeureux, de n'importe quelle religion, trouvalent toujours un secours et un appui.
Des cierges brtlaient autour du catafalque. Des fieurs
de son jardin, qu'il aimait, d'autres fleurs venues de
toates parts, notamment d'admirables roses envoyees par
Mine Selim Metham6 constituent le seul ornement de
cette chapelle.
A droite de la porte, un autel oil des messes ont ite dites
presque sans interruption, depuis la mort jusqu'aux fundrailles.
A la place des rideaux, de longues draperies noires. Les
armoiries du pr6lat etaient au-dessus de la tite du defunt.
A travers le voile blanc qui lui prot6geait le visage, on
apercevait sesbeaux traits, sur lesquels la mort avait missa
de'mire majest. II itait impossible de n'etre point saisi
par cette mise en scene a la fois simple et imposante.
Les obseques ont etc prisid6es, par Mgr Minini, ddlbgui
,apostolique de Bulgarie, venu pour assister A cette religieuse ceremonie.
En ete du cortege se trouvalt Mgr Borgomanero, vicaire

-444

-

gineral de la Dilegation, ayant a ses c6Ots les deux supirieurs des Lazaristes, M. Romon et M. Chefdh6tel, repr&sentant la famille religieuse du prelat. Puis marchaient les
quinze vedques armeniens encore presents i Constantinople,
depuis l'election patriarcale, et NN. SS. les vicaires des rites
orientaux, suivis des supdrieursdes communautes, des cures
des paroisses de la ville et de la banlieue, de nombreuses
diligations des diverses institutions catholiques, notamment des Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul.
La cathedrale avait requ la mime decoration que pour la
ceremonie funebre, en l'honneur de S. S. Lion XIII.
Grandes draperies noires enveloppant les murs et les
piliers, depuis la voute jusqu'en bas. A la porte d'entree
les armes du ddfunt, voilies de crepe. Au-dessus, Ie drapeau francais egalement cravati do noir. Ajouions que le
drapeau frangais a et6 arbore et mis en berne depuis la
mort du prelat jusqu'W la fin des fundrailles, sur toumes les
ecoles dirigies par des communautis religieuses.
Dans le chaeur, le nouveau patriarche arminien, S. B.
Mgr Sabaghian, et tous les prilats.
Dans la nef, des places avaient eti marquees et retenues
specialement comme toujours pour le corps diplomatique.
A droite, suivant Pusage, le fauteuil d'honneuretait Qccup6
par M. E. Bapst, chargi d'affaires de France, qui itait venu
en grand uniforme, suivi des autres fonctionnaires de
l'ambassade, tous aussi en grand uniforme. M. Cillire,
consul-gendral, etait la avec M. Dubreuil, consu!-chancelier, M. Dreuilh, eleve-chancelier, et les autres fonctionnaires d consulat gineral, egalement en unifornte.
MM. le capitaine de fregate Julien Viaud et L lieutenant
de vaisseau Jacquemond, commandants dn Vautour et de
la Mouette (rentree bier de sa croisiere), avec les olficiers
des deux stationnaires, 6taient aussi venus en uniforme,
ainsi que le gin6ral Lecocq-pacha. Un double detachement
de marins rendait les honneurs.
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A gauche de la nef avaient pris rang MM. les ambassadeurs, ministres, charges d'affaires ou representants des
autres missions, qui tous avaient adressi des la nouvelle du
dices, des temoignages Cmus de condoleances et de respectueuses sympathies. Les premiers teligrammes arrives
avaient eti ceux du baron de Calice, de sir O'Conor et de
lady O'Conor, qui avait adresse une lettre emue; puis
etaient venues les ddpdches de LL. EE. le marquis Imperiali ; M. Zinoview, le marquis de Camposagrado, le comte
de Dudzeele, le charg6 d'affaires d'Allemagne, M. Gryparis,
M. Natchevitch, etc.
Le cardinal Merry del Val a ripondu, par untdelgramme
exprimant que le Saint-Pere avait eprouve une profonde
peine en apprenant la mort de Mgr Bonetti.
S. Alt. legrand vizir, et un grand nombre de hauts dignitaires ottomans, avaient igalement adressi leurs condoleances, ainsi que le patriarche arm6nien-catholique,
venu en personne, le patriarche armenien gr6gorien, qui
avait envoyeson vicaire, 'exarque bulgare qui avait envoy6
an reprdsentant. Toutes ces autoritis itaiect reprisenties
aux fundrailles.
II nous faut nommer S. E. Selim-pacha, ministre de
Iagriculture,reprsentant S. M. I. le Sultan, et S. E.Naoumpacha, mustichar des affaires etrangeres representant le
gouvernement impirial.
Le corps de Mgr Bonetti est depose dans un caveau de
la cathidrale du Saint-Esprit.
Nous terminerons en constatant que dans la presse de
Constantinople, jamais peut-tre il n'yeut ici pareille unaoimite dans P•loge. On estimera comme nous que cette unanimi'est d'autant plus significative qu'il s'agit d'un homme
d'eglise et que la plupart des eloges lui viennent de croyants
.appartenant a des religions diffirentes. C'est par Pilevation
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de son caractere, par son esprit de large bienveillance envers tous, que Mgr Boneti s'~tait concili I'estime et la
sympathie de tout le monde.
I. Presse ltrque (musaulmame . - Tous nos confreres de
la presse turque et de la presse arminienne, ont annonce
avec regret la mort du vendrable preuat, Mgr Bonetti, qui
etait. disent-ils, un homme loyal et juste. C'est ainsi que
parlent FIkdam, le Sabah et le Hakikat.
I I Presse armemienne. - Le Medjmou a I Ahbar, organe
officiel du patriarcat armenien catholique, annongait en ces
termes la mort de Mgr Bonetui:
a S. E. Mgr Bonetti qui occupait depuis de longues annees, les hautes fonctions de vicaire apostolique et delegui
du Saint-Siege a Constantinople, est mort certe nuit.
a Fen Mgr Bonetti etait un venerable prelat tres avise,
done d'une tres grande intelligence, et un veritable homme
de bien. Aussisa mortconstitue-t-elleuneperteirreparable.II1. Presse grecque (orthodoxe on separee). - La presse
grecque orthodoxe nest pas moins unanime dans l'eloge
que la presse turque et la presse armenienne. 11 n'en pouvait etre autrement, car les rapports n'avaient jamais ete
meilleurs que du temps de S. E. Mgr Bonetti, entre les
deux grandes Eglises chritiennes.
a Nous apprenons avec regret, dit le Tachydromos, organe officieux du patriarcat, la mort de S. E. Mgr Bonetti
s La mort de 1'eminent prilat, qui jouissait d'une profonde estime dans le monde ecclesiastique et au dehors,
produira pariout une profonde impression; elie constitue
une perte sensible pour le clerge catholique. v
Ajoutons que notre confrere le Moniteur oriental, qui a
la mime direction que le Tachydromos, dit de son c6t :
a Avec Mgr Bonetti, l'ordre des Lazaristes perd un dcs
membres qui lui faisaient le plus d'honneur et 1'Eglise catholique un des prelats les plus justement reveres pour la
grandeur'du caractere et,l'elivation des vertus. •
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ZEITENLIK
Lettre de la sceur BOUTLEIrI,

Fille de la Charite,

a la trts honorde M&re KIEFFEB.
Zeitenlik pres Salonique, maison Saint-Vincent de Macedoine.
io juin 1wo4.

Matres honorde Mere,

II y a huit mois je quittais la France pour venir servir
les pauvresde la Macddoine.
J'ai trouve a Zeitenlik des oeuvres bien cheres au coeur
de notre bienheureux pere: celles des orphelins et des
enfants trouv6s. Hdlas ! nous sommes dans Fabsolue necessite de construire une creche pour ces petits etres que la
misere amene a notre porte.
Mais oA trouver des ressources pour cela ? Veuillez me
permettre, ma tres honoree Mere, d'implorer la pitid de
celles de nos soeurs qui s'intiressent aux Missions, de les
prier de nous aider A conserver une oeuvre bien necessaire
ei qui, jusqu'& ce jour, a costi tant de labeurs et de privatons.
Nous les assurons &a'avance des prires de leurs proteges.

Votre tres humble et obeissante fille,
Sceur BOUTLEUX.

CHINE
A PEKIN
Les Missionscatholiques ont public sur 1'dcole francaise
de Pekin quelques details of sont enumerees les diverses
ceuvres religieuses de ce moment-la (25 septembre 19o3).
Nousen donnons les lignes principales :
II y a douze. ans que les Lazaristes inviterent les PetitsFreres de Marie i venir A Pikin donner leur petit coup
de pioche dans le champ du pere de famille.
A 3oo metres environ, A Pest de la cathidrale, s'eleve
un bitiment qui frappe le regard du voyageur ds qu'il
franchit le seuil de la porte Si-an-men (porte de la paix de
l'Ouest) pour penetrer dans la ville impiriale. C'est
I'icole franCaise des Freres Maristes de Saint-Genis-Laval.
Fondie en 1889 par les Lazaristes, P'cole francaise fut
confide par eux aux Freres Maristes et elle se d6veloppa
progressivement jusqu'au jour ou elie fut enveloppie dans
les ruines amoncelies par les Boxers le 14 juini jgoo. Elle
avaitgrandi a l'ombre de I'antique cathidrale du Nan-Tang,
elle meritait de partager son sort.
L'ecole a iet a la peine et a la mort. Quatre Peres Maristes et quinze le6ves chretiens de Fecole sont tombes sous
les couteaux des Boxers sanguinaires.
DjA, des oeuvres prosperes couvrent les ruines encore
fumantes et distribuent aujourd'hui les bienfaits de la
chariti aux incendiaires et aux egorgeurs d'hier.
Tels sont, an centre meme de la capitale, l'h6pital international, doubld d'un dispcnsaire pour les Chinois; l'h6pital indigene of des centaines de malades recoivern
chaque jour, gratuitement, les soins maternels des Sceurs
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de Charite: IOrphelinat, o les Saeurs chinoises de SaintJoseph enseignent aux nombreuses petites filles abandonnies recueillies par elles, qu'elles ont une ame comme le
reste des humains, et out droit par consequent a l'existence
-et a leur place dans la socite ; enfin 1'ecole francaise qui,
bien qu'elle s'adresse a une autre categorie d'individus,
n'en poursuit pas moins un but tout A la fois religieux,
humanitaire et civilisateur.
C'est en 1902 que cete icole a dte reconstruite, a quelque
too metres du palais impirial.
La maison peut abriter trois cents el•ves dont une cenlaine de pensionnaires, deux cent quarante-trois eleves,
dont cent douze paiens, ont frdquente 'ecoledurant cette
annie scolaire.
Jusqu'ici, pour montrer aux paiens la neutralitd de
l'ecole au point de vue religieux, aucune instruction religieuse n'a dti faite aux 61eves paiens.
Mais alors, nous dira-t-on, quels risultats espere-t-on
obtenir au point de vue religieux ? De resuhats immidiats,
il ne faut guere en attendre, mais, pour etre plus longs a
venir, ils n'en sont pas moins certains.
D'abord, sans assister a aucune instruction religieuse,
tous les 6elves qui auront passe deux ou trois ans &P'cole
connaitront parfaitement les principaux mysteres et les
virites essentielles de notre sainte religion. Ils trouvent
tout cela dans les livres frangais qu'on leur met entre les
mains. Or, les professeurs ne manquent pas d'expliquer les
passages les plus importants au point de vue religieux.
D'ailleurs, l'edve paien o'emporterait-il de l'ecole
aucune notion religieuse, ii y laisserait au moins les prejugds absurdes qu'il nourrissait auparavant contre les
Europeens en general et contre les missionnaires et les
chretiens en particulier.
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KIA-SHING
C'est le 25 janvier 19o 4 qu'a iti binit et inaugura le
seminaire Saint-Vincent-de-Paul a Kia-Shing.
Nous signalons avec bonheur les developpements de ce
seminaire europeen transferi des iles Tchousan, sa risidence provisoire Kia-shing, lieu de sa residence definitive;
on peut s'y rendre facilement de Shang-hai. Des jeunes
gens venus de nos'seminaires de France y apportent leurs
connaissances deja itendues, et continuent A se prdparer a
1'apostolat dans le milieu o& ils vont avoir a le pratiquer.
Cette prdparation a I'apostolat devient de plus en plus importante.
En Chine, les dcoles se mettent a suivre les m6thodes
edropeennes, comme I'icrivait recemment un vicaire apostolique, Mgr Coqset : On avance, on recule un pen ensuite,
mais on avance de nouveau encore, et on y arrivera. x Avec
les methodes, ce sont les doctrines de lEurope, ses erreurs
religieuses, son scepticisme auquel le Chinois est deja enclin qu'il faut s'attendre bient6t i rencontrer et qu'il faut
etre prit A refuter.
Qu'on en juge par ce qui est deja arrive au Japon dont les
universitis sont remplies de professeurs venus des universites de Paris et surtout de Berlin. Ailleurs on est encore
peut-itre au temps oii le missionnaire avait de quoi orner
ses ricits de courses en forits, de pirogues chavirees, de
nuits a la belle 6toile, etc. II n'en est plus de la sorte en
plusieurs contrees. L'apostolat se transforme.
SCe qu'il faut au Japon, ecrivait-on recemment, ce sont
plut6t des apologistes. Par l'enseignement public, tous les
systemesdes deux mondes sont popularisis en mime temps.
Tokio sons ce rappurt rappelle absolument Alexandrie et
ses 6coles. 11 lui faut des Origene. a
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Cette etonnante parole, vraie au Japon, est en voie de
devenir vraie aussi en Chine. Elle meritait d'etre entendue.

PERSE
Lettre de M. J.
-

GALAUP,

pritrede la Mission,

M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Djoulfa-lspahan, le 28 juin 1904.

Nous voici done arrivds sains et saufs a Djoulfa, dans ce
pays que M. Bord, votre illustre preddcesseur a arros6 de
ses sueurs. Ce sont les fils et les petits-fils de ceux qu'il a
instruits que vous m'avez appeld a former. J'ai grandement
lieu de vous remercier de la part du champ du pere de famille que vous m'avez donnie A culhiver. J'espere que du
haut du ciel, od ii est sans nul doute, le P. Bord me communiquera un peu de cette facilite qu'il avait pour apprendre
les langues et qu'ainsi je serai plus t6t en etat de me rendre
utile.
Notre voyage a-td aussi heureux qu'on pouvait le ddsirer.
C'est le 16 mai a neuf heures du soir que nous quittions
Marseille, les sept Filles de la Charite destineesa la mission
de Perse, et moi. Le ciel etait serein, la mer tranquille. Ce
beau temps nous a accompagnds jusqu'en Russie, ce qui
m'a valu le bonheur de celebrer la sainte messe durant la
traversee.
M. Delacroix, consul de France a Batoum, avait det prdvenu par ddpdche de notre arrivee; il est venu lui-mime A
bord pour nous saluer, et ii ne nous a quittds qu'apres nous
avoir vus installds a Ph6tel de France. Sa presence nous a
1. Voyez le recent ouvrage de M. Ligneul, superieur du seminaire
de Tokio, publi iaParis, Poussielgue, editeur; et Particle: Procdis
modernes d'Xvangelisationdans le Japon contemporain,par M. Verret,
Revue du ClergefranFais,t5 juiu 1904.
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iti d'un puissant secours pour passer facilement et rapidement a la douane russe dont les rigueurs sont connues.
Quoique notre sejour a Batoum ait etd court, nousavons
pu rendre visite i M. le consul et le remercier de tout ce
qu'il avait fait pour nous.
A Tiflis la petite communaute s'est divisee,et tandis que
deux soeurs prenaient la route de Tauris, les cinq autres
avec votre serviteur continuaient leur chemin vers Bakuu.
La mer Caspienne dont la mauvaise reputation n'est plus
a faire, et qui la veille encore de notre embarquement etait
toute courroucee, est devenue d'un calme presque inconnu.
On eit dit que les elements eux-memes s'apaisaient au passage des messagers de I'Evangile et de la charit6 chrd~ienne.
Enfin, le 31 mai, quinze jours seulement apres avoir
quittd la France, nous debarquions & Enzeli; nous itions
en Perse, dans notre nouvelle patrie.
En debarquant on nous dit, sans doute pour nouslviter
des illusions, que nous ne faisions que decommencer notre
voyage! Voil quinze jours que nous voyagions et c'itait
presque comme si nous n'avions rien fait? Elait-ce possible?
N'exagerait-on pas les difficulks de la route? Helas! non!
La suite nous 1'a bien montr6.
Partis de Recht Ie vendredi 3 juin a deux heures du soir,
nous arrivions a Tihdran le 7 Ahuit heures du matin.
Ce n'itait pas sans peine! cinquante-deux heures de voiture a travers les montagnes et par des routes bordees de
precipices et en plus mauvais etat que boo nombre de nos
chemins vicinaux de France, c'est plus qu'il n'en faut pour
fatiguer! Heureusement qu'on ne se rend bien compte des
dangers de la route qu'une fois arrive A destination!
Apres trois jours de repos chez nos confrires ou chez les
sceurs de Teheran on se remettait en route pour Ispahan,
par des chemins encore plus primitifs, Le pays, il est vrai,
est moins accidenti et moins pittoresque que de Recht &
Tehdran, mais jamais la pioche d'ui cantonnier n'a remue
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le sol foule par nos chevaux ni combli une orniere. D'ailJeurs de Teheran a Ispahan, ce n'est qu'un desert. C'est a
peine si apres trois ou quatre heures de voiture on rencontre
un peu de vegitation A la station oil on charge les chevaux.
Ici. ce qui manque, c'est I'eau. Le desert que nous avons
travers6 pendant quatre jours ferait bient6t place a une
luxuriante vegeiation s'il itait sillonni par quelques cours
d'eau.
Enfin apres bien des.fatigues et des souffrances occasionkies tour A tour par le froid et la chaleur, par la poussiere,
la soif, I'absence de guide une parnie de la route, et par bien
d'autres choses encore, nous arrivions le 14 i Ispahan. II
ne manquerair pour complEter le tableau de nos aventures
qu'une voiture brisee. Mais, je crois bien que nous avons

eu pire, et i'epee de Damocles est restie suspendue au-dessus de nos ttles tout le long du chemin. Pour mon compte
je ne quittais une votture que pour en prendre une autre
plus delabrie. La diligence qui a fait la moitie du trajet de
Teheran a Ispahan 6tait en si mauvaiseiat que les cochers,
dans plusieurs stations, refusaient de nous conduire. Mais
la Providence nousa continue jusqu'au bout sa protection,
et aucun accident n'est arrive.
Nous avions espere un moment itre le 3 juin a Djoulfa,
mais quelques retards etant survenus, ce n'est que le lenhuit heures du matin que nous faisions notre
denmain
entree dans Ispahan.
; : ne vous decrirai pas la riception qu'on a faite a vos
filles! Elles vous raconleront cela mieux que je ne saurais
ie t.ire. La population est bien disposde a leur.dgard, et il
fant croire que les soins qu'elles prodigueront aux corps
auront -apidement une salutaire influence sur les ames.
STout serait donc maintenant pour le mieux si la santd de
M. le Superieur ne nousinspirait quelques craintes. M. Denmuih a dl beaucoup travailler durant l'annie qui vient
de s'ecouler. II a eu beaucoup de peines et de soucis, sans
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avoir pres de lui quelqu'un avec qui il put s'en entretenir.
II a senti venir la maladie, et maigri cela il est reste fiddle
a son poste. Le bien et I'honneur de l'Eglise catholique et
romaine dans ce pays le reclamaient impirieusement. II
peut done dire avec saint Paul : Bonum certamen certavi.
Mais nous avons confiance que ce combat n'entrainera pas
pour lui le cursum consumnavi qu'ajoute Pap6tre! Les
soins empresses des sceurs lui rendront une sante si precieuse pour notre mission naissante.
J. GALaUP.

SYRIE
JERUSALEM
De Jerusalem, M. Bourzeix, supdrieur, donne sur sa nouvelle maison quelques details i M. Morihon ; its interesseront nos lecteurs.
Jerusalem (Palestine), le 14 aoflt 9go4.

Vous souvient-il, qu'I votre passage i Jirusalem, en
fevrier dernier, nous etions en pourparlers pour Pachat
d'une maison. C'est chose faite depuis le z5 avril 1904,
la divine Providence nous avait admirablement servis dans
cette affaire.
La maison est a cinq minutes de 1'hospice de Saint-Vincent dont nous sommeses leaum6niers, et i un quart d'heure
du Saint-Sepulcre et des autres sanctuaires vindrds dans la
Ville sainte.
Le rez-de-chaussde et ldtage supdrieur dont ele se compose, ont chacun une douzaine de chambres de dimension
fort respectable et toutes bien vout6es. Au-dessus et audessous, des terrasses, des citernes et des caves fort bien
conditionnees. La distribution de ces pieces itait facile :
droite de Pentr6e principale, nous avons fait de deux cham-
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bres une belle petite chapelle qui peut contenir une cinquantaine de personnes ; A gauche, le divan oriental ou parloir.
La sacristie, la lingerie, la cuisine et le refectoire ont
trouvi tout amour leur place naturelle. 11 nous reste au
premier, des chambres pour les confreres de la maison et
pour les pelerins.
Un jardin, planti de figuiers, d'oliviers, s'etend depuis la
facade principale jusqu'i la route; par derriere est une bassecour egalement plantie d'arbres. Le tout a une superficie de
3 5oo metres carres.
Comme notre ancien Saint-Lazare, notre nouvelle maison
dtait, il y a trente ans, une leproserie ; depuis lors, c'etait
un h6tel : double motif de la blanchir de la cave au grenier, ce que nous avons fait tout d'abord. 11 fillait ensuite
nous entourer de hautes murailles pour iviter des visites
de jour et de nuit peu intiressantes. En six semaines ce
gros travail 6tait termin ! L'interieur fut bient6t amenage
et pourvu d'un petit mobilier, grace au concours de nos
cheres sceurs de I'hospice, et le 13 juin nous venions nous
y installer definitivement.

A Jerusalem, les communautes religieuses d'hommes et
de femmes sont nombreuses et elles cIlebrent toutes leur
fRte patronale avec une grande solennitd. On s'invite reciproquement et personne ne manque a la ceremonie. A
retranger, une reunion qui fait vibrer les coeurs A l'unissondes mimes sentiments religieux et patriotiques a bien sa
raison d'4tre, et je n'ai pas voulu m'y dirober.
Un mois d'intervalle, c'etait peu pour preparer une telle
solenniti. Dieu aidant et chacun y mettant sa bonne volonti
tout dtait pret pour la fate de notre bienheureux pere,,
saint Vincent. Ce jour-la, le 19 Juillet, a sept heures er
demie, I'abord de notre residence presentait une animation
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inaccoutumie. Tons nos invites arrivaient a pied ou en
voitures, et bient6t la chapelle etait remplie.
Mgr Picarda, coadjuteur deSa Beatitude Mgr le Patriarche absent de Jerusalem, est aux pieds de l'autel sur un
prie-Dieu. A gauche du sanctuaire, Mgr Mourad, ivdque
grec catholique. A droite, le consul general de France
M. Bapp, avec plusieurs dignitaires du consulat. Venaient
ensuite les superieurs et les representants de tous les ordres
religieux : Franciscains, Dominicains, etc., nos confreres
allemands, les Freres de la Doctrine chretienne etaient tons
representes. Les communautis de temmes, les Carmelites,
les Clarisses, rApparition, les sceurs indigenes du SaintRosaire, les Benddictines, etc., ainsi que les Filles de la
Charite avaient aussi envoyi une deligation.
Monseigneuir, rcvetu de ses ornements, bdnit la chapelle
et commence la messe, pendant que le chaeur des orphelines
dirige par M. Dellerba, entonne dans le vestibule un cantique a saint Vincent.
A 'evangile, M. le chanoine Legrand, si devou Aisaint
Vincent de Paul et a sa double famille en Palestine, nous
donne une admirable allocution de circonstance que tout
le monde ecoute avec la plus religieuse attention.
Suivit alors le salut du saint Sacrement, puis chacun
vint pieusement vienrer les reliques de saint Vincent. La
ceremonie religieuse itait terminee.
Alors les prdtres et les laics invites sont priks de prendre
part A un petit dijeuner, suivant Pusage. On monte dans
la salle qui est au-dessus de la chapelle et dans laquelle est
dressie la table.
M. le consul est en face de votre serviteur, et les deux
4veques sont i ma droiteet ma gauche. Monseigneur bdnit
la table et chacun fit honneur aux gaieaux, aux fruits et
autres douceurs dont elle etait garnie. Vers la fin, j'adresse
in mot de remerciement i notre sympathique consul et a
nos honorables invites. Les applaudissements qui accom-
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pagoent mes paroles montrent la cordialite avec laquelle
oat iti accueillis les nouveaux venus i Jdrusalem, les
enfants de saint Vincent de Paul.
Si nos superieurs le jugeaient a propos, ils pourraient
envoyer quelques jeunes missionnaires passer ici un ou
deux ans pour 6tudier sur place les questions bibliques si
fort recommandies de nos jours. Les jeunes gens destines
. l'enseignement eccl•siastique rapporteraient de leurs
.Aune foule de
etudes enTerre saintela clef de solutiq•
difficultds relatives A nos saints Livres et une autorite incontestable pour lenseignement de la sainte Ecriture. Les
Peres Dominicains oat A cet effet des cours publics tres
interessants.
11 nous serait bien utile pourles oeuvres d'avoir quelques
missionnaires possedant parfaitement larabe.
Actuellement, nous exer-ons notre ministWre aupres des
Filles de la Charite et de leurs pauvres de Jdrusalem, de
Bethl6em, de Caiffa et de Nazareth. Celles de Jerusalem
st en ce momp la chapelle dont la MNreSSiýs
'aEt+
u, de son lit de mort, bdnir la
hcuce
ý,
I
premiere pierre. Mais les ressources arrivent assez lentement. Si vous pouviez interesser quelques Ames gdnireuses
a cette ceuvre de grande nicessiti, vous feriez un bel acte
de charite.
M. V. Thomas et le frdre Azard vous envoient leurs respectueux souvenirs.
F. BouRZE•x.

ABYSSINIE
Nous esperions, disent les Missions catholiques (du 19
aodt i904) que I'oragede la persecution epargnerait 1'Abyssinie proprement dite et que les Lazaristes pourraient con-

-- 4 5 8 tinuer en paix leur apostolat. Dieu a juge bon d'eprouver
encore cette Eglise deja si eprouvie il y a quelques annees
et c'est la douleur dans rFme que nous la recommandons
aux prieres et Ala chariti de nos lecteurs.
Lettre de M. Edouard GRosON, la;ariste,
supirieur de la mission d'Abyssinie.
Les lecteurs des Missions catholiques apprendront avec
une emotion douloureuse que la persdcution est devenue
generale dans toute rAbyssinie.
Jusqu'a ces derniers jours, notre esprit fottait entre la
crainte et Iespdrance. GrAce A la distance considerab!e qui
nous separe de la capitale, grace aussi A la bienveillance du
prefet de lAgamid, nous aimions A croire que notre mission passerait inaperCue.
H1las! nous aussi, il nous faut A notre tour subir la persecution... Il y a toute apparence que nous serons obliges
de la subir jusqu'au bout.
Apres avoir exerc6 d'affreux ravages dans le sud, rorage
divastateur est sur le point d'emporter aussi toutes nos
oeuvres.
Et ce qui met le comble A notre tristesse, c'est que
l'epreuve actuelleneparait pasdevoir tre passagire comme
en

9gol.

Aujourd'hui co n'est plus !e dedjatch Hagos qui de son
propre chef nous assiege et nous contraint A partir par le
moyen radical de la famine. L'arrt de notre expulsion a iti
prononci par Menelik II lui-mdme.
Voici la traduction de la lettre impdriale an gouverneur
de cette province :
Le lion de la tribu de Juda a vaincu, Menelik II, par la grAce de
Dieu, roi des rois d'Ethiopie.
Que cctte missive parvienne an Choum Agamie Desta.
Comment vas-tu ? Moi, Dieu merci, je me porte bien.
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Notre pere Abouna Pietros est envoye par moi. En consequence
cest lui seul qui est charge d'enseigner la religioi dans le Tigre.
Quant & toi, je te charge d'expulser les hommes d'Abba Johannes
qui soot dans ta province. C'est ma volonte I
Ecrit AAdis Abeba notre villei 19a, jour de novembre 189 6 (c'estS-dire Ie 27 novembre 19o3 de notre calendrier latin).

11 est a remarquer que par cette expression: a les hommes
d'Abba Johannes * (M. Coulbeaux mon vendri pridicessuer), le ndgus ne vise pas seulement les missionnaires
lazaristes, mais encore nos pretres indigenes et tous nos
catholiques. C'est Iinterpritation que nous en donnent les
lettres du pays.
L'apostasie on I'exil, telle est done falternative dans
laquelle sont places nos malbeureux fideles.
Nous sommes d'autantplus stupefies de ce coup de foudre
que nous avons conscience de n'avoir pr&t6 le flanci aucune accusation.
Laissez-moi recommander a votre chariti nos 6l6ves,
et nos pauvres Irobs. Nous voudrions tant, au jour terrible de la s6paration, leur laisser quelques secours!...
Aussit6t passie la saison des pluies, il nous sera impossible d'eluder les ordres de Pempereur.
Nous attendons avec anxi.t le rsultat des ddmarchcs
de M. le ministre de France a Adis-Abiba.

VICARIAT APOSTOLIQUE

DE MADAGASCAR-SUD
Lettre de la sAmr JoouRDAm, Fille de la Charite,
d la trks honoree Mkre KIEFFER.
Madagascar, leproserie de Farafangana, le 27 mai 1904.

Comment vous remercier ma tres honoree Mre, de votre
si bonne leure? J'ea ai dtd profondement dmue. Est-il pos-
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sible, me suis-je dit, que notre Mire qui a tant a faire, et
qui a des peines et des soucis sans nombre, puisse encore
trouver le temps de nous ecrire. En lisant votie lettre, ma
Mere, remplie d'attention, d'encouragements et de boatt si
maternelle, j'ai apprecie une fois de plus la grace d'etre
dans la chere communautd. Merci mille fois car elle m'a
fait !e plus grand bien.
Je saisis I'occasion, ma Mere, de vous temoigner ma reconnaissance d'avoir bien voulu m'envoyer i Farafangana.
Vous dire combien j'y suis heureuse et contente, est chose
impossible; apres le bon Dieu, c'est donc a vous,ma Mere,
que je dois tant de bonheur, jamais je n'avais ose esperer
d'etre beureuse a ce point. En demandant I'etranger j'etais
toujours craintive A la pensde de sortir de la maison oi6 le
bon Dieu m'avait mise; mais maintenant je jouis. Je seas
une douce paix intirieure: faire la class le matin aux enfants sauvages (externes) et l'apres-midi soigner nos chers
lepreux, voila tout mon bonheur; ces deux oeuvres, je les
aime et ne saurais dire quelle est celle que je predfre.
En allant parles villages, accompagnie des petits l1preux
qui m'aident A porter le nicessaire pour les pansements, je
ne saurais vous dire ce que j'eprouve, je me dis parfois en
moi-meme, que je pourrais bien vous dire, ma Mere, ce
qu'une des premieres tilles de la Chariti disait a saint Vincent : a Qu'elle craignait d'avoir trouv6 trop de plaisir i
servir les pauvres. * Je conserve dans mon cceur le souvenir de vos bonias durant les dix jours passes a la maisonmere avant mon depart.
Malgrd le mauvais climat, ma sante grace a Dieu a eit
tres bonne jusqu'a maintenant; c'est aussi grce a ma bonne
Superieure sceur (Vollaro), qui nous entoure des soins les
plus maternels, et les plus devouis, ce qui contribue largement A mon bonheur. Ensemble, nous ne faisons qu'un
coeur et ,qu'une Ame. Je vous demande pardon, ma Mere,
d'abuser ainsi de votre temps, mais c'itait un besoin pour
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moi de vous timoigner mon affection filiale et ma reconnaissance. J'aurais beaucoup aime vous raconter quelques
petits traits de nos malades, mais j'ai peur dabuser. II faut
-cependant, ma Mere, que je vous en raconte un : En catechisant un pauvre lepreux qui allait mourir, je lui demande
s'il ddsire toujours recevoir le bapteme. * Oui z, me dit-il.
Je lui repondis : a Quand le Pere viendra, direz-vous encore oui? a 11 me regards d'abord. Et puis, it s'adressa au
petit qui itait avec moi, et alors ii me dit : * Ma sour, vous
pouvez me baptiser. a Je ne dois pas vous dire, ma Mere,
quelle consolation nous eprouvons, quand nous pouvons
baptiser un de ces malheureux, votre coeur le comprend!...
Je termine ces lignes ma Mere, en vous redisant : Merci
de tout, et pour toutes vos filles...
S&eur JouRAiN..

Lettre de Mgr CROuZET, vicaire apostolique, a la seur

N..., Fi'le de la Charite, A la mzison-mbre, rue du Bac,
14o, i Paris.

Ma chere soeur,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous d jamais!
... Maintenant, je vais vous parler d'une petite fete
intime qui nous a apporte joie et consolation.
SPendant sept ans, ma chere sour, sept ans, c'est---dire,
pendant sept fois trois cent soixante-cinq jours, sans compter le 29 fevrier, nous avons rave d'une eglise A FortDauphin. Oh ! nous nedemandions ni marbre niporphyre ;
notre imagination n'enfantait ni cathedrale an dome majes.seux, ni tourelles aux fl&ches ilancies, ni ogives,ni festons,
ai astragales. Le roman au grand caractere n eslirait a
aucune discussion avec la Renaissance plus fleurie, ni le
gothique avec le rococo, nous 6tions plus calmes et cela se
conqoit.
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Nous apercevions dans un fantastique lointain, une de
ces modestes iglises de campagne, danslaquelle seraient si
bien nos catholiques. Vrai! nous en avions assez de voir
le bon Dieu si modestement, si etroitement logi chez nous.
Nous itions tout confus, les joursd'affluence, de voir la
population, aux trois quarts, entendre la messe par les
portes ou les fenetres entr'ouvertes, et, les dimanches ordinaires, par de suffocantes chaleurs, de contempler nos
fideles entassis comme sardines dans une boite. Ah ! nous
etions habilesa cacher nos miseres! et les fleurs naturelles,
et les branches des palmiers donnaient a notre grand hangar I'aspect d'une serre de jardin des plantes. Malgri tout,
ce n'etait pas a !
Et les reflexions des grands personnages et meme des
petits, et les allusions des visiteurs de marque et de ceux
qui n'etaient pas de marque !! a Ah ! c'est ca votre 6glise ?
- Ca! (il faut le prononcer avec l'intonation voulue)
mais... oui... c'est notre eglise... - Vrai ? pas fameuse !...
Et vous ne pensez pas en construire une plus belle ? Mais... si... nous y pensons. - Ah ! et vous la commencerez bient6t?- Mais... oui...,nous la commencerons bientot.
- Vous ferez quelque chose de grand n'est-ce pas ?... Mais... oui... grand. - Et dans quel style ? 3 Le dialogue
devenait aigu a ce moment. Alors un de nous, le plus distrait, s'ecriait : * Voila la baleine ! * Tout le monde fixait
les yeux sur la mer, et nous en avions jusqu'a la fois prochaine. Comme c'etait gai !
Vous me direz peut-etre : * Tout cela est bon ; il y avair
mieux. Vous n'aviez qu'A vous mettre I'oeuvre. Commencer, continuer et finir. x Oui, c'est ainsi A Paris mais pas
chez nous, pour bien des raisons dont one seule vous conaincrait.
Un jour cependant nous causions avec M. Chaumeil et
nous disions: * Allons, c'est bien. Farafangana possede
une belle eglise; celle d'Ambohipeno ne laisse rien a desi-
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rer; A Ampasimena M. Cotta termine la sienne; Ranomafana est encore le mieux dotl, un splendide vaisseau
en briques. Et Tulear, donc ? un monument greco-romain... He bien ! mais, si nous pensions A Fort-Dauphin ? II serait bon de ne pas attendre encore sept ans...
Et... ce disant nos regards milancoliques et anxieux se
promenaient de la colline, emplacement design6, au bureau
du procureur sur lequel tr6ne majestueusement une caisse
ia 'extirieur de bonne apparence, mais qui a l'interieur est
plut6t anemique. Automatiquement l'index de M. Chaumeil se dirigeait vers cet objet... de luxe, et sa physionomie clamait: a Elle est vide ! - Tant pis I nous
ne sommes pas riches, nous ne le serons jamais davantage,
Ala grace de Dieu et marchons.- Ainsi fut prise la resolution. II y a un peu plus d'un an. Faut-il vous raconter
I'execution en d6tail ?
SPartons d'un principe determine, ou mime si vous Ie
d6sirez, de plusieurs principes, puisque, dit-on, cela n'a
plus d'importance. Vous ne trouverez a Fort-Dauphin, ni
ingenieur, ni architecte, ni entrepreneur, ni macon, ni
rien qui y ressemble. 11 faut done itre tout cela a la fois :
vous ne trouvez pas davantage les materiaux sur place,
nous ne parlons ni.de pierres, ni de chaux, ni de briques,
tide ciment. Mais ii y a des forets. L'eglise sortira done
de la for&t, ii faut aller I'y chercher. Trois ou quatre longs
mois durant, le bon frere Renaudin, un vieux d'Abyssinie,
partira tous les matins, son dijeuner dans un bissac, et
accompagni d'une douzaine de Malgaches et de trois charpentiers (?) idem, ii ira attaquer les arbres les plus gros et
Jes plus elevds, les plus durs et les plus sains; ii les abattra,
les fera scier en poutrelles et transporter a force de bras
jusqu'a la mission: distance, 6 kilomntres i parcourir.
Cechantier mis en activite, M. Chaumeil, muni d'une
boite a compas tout neufs, d'une regle, de tons les accessoires idem, calcule, combine, trace les grandes lignes
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recommence, se fond, se morfond, se lasse sans se decourager et par un radieux matin exhibe un plan•.uperbe, plan
d'ensemble, plan de details, coupe droite, cotae oblique,
facade, bas c6tes, plafond et plancher, tout y est et fort A
sa place. Vous vous demanderez peut-itre ce que je fais 1a
dedans ! Je joue les grands r6les muets : je regarde, me
rijouis et ne pouvant comme David, danser devant Parche,
je me contente de binir le bon Dieu.
I Le temps marche, le travail avance. L'emplacementa
cri nivele et le dimanche, 29 mars, nous procedons Ala
ben6diction de ia premiere pierre. Oui, la premiere pierre,
car nous avons dd construire des soubassements pour supporter Pedifice. N'oubliez pas que nous sommes encore en
19o3. Je ne vous decris pas cette c.rimonie, elle fut modeste dans sa solennitd et les benedictions du ciel furent
symbolisies par une ondie bienfaisante tombde des nuages.
On iprouvait encore plus de joie qu'on a'en manifestait...
II n'est pas de fdte sans lendemain, dit le proverbe des
nations. Le lendemain done, aprbs plusieurs faux departs
occasionnis par les pluies, les ouragans, les inondarions et
meme les cyclones je me mettais en route, escort6 de vingt
Malgaches vigoureux et accompagne de M. Chaumeil qui
me conduisait a ma premiere itape. C'etat le grand voyage,
vous savez, le fameux voyage dont vous attendez toujours
avec une patience que je n'hesite pas a qualifier prudente,
le compte rendu detaillk. II arrivera certainement a une
date inditerminie. 11 ne vous captiverait peut-.tre pas tant
que cela. D'abord une traversde de Madagascar par terre n'a
dur6 que dix-buit jours,ce n'est pas enorme. J'ai parcouru
les contrees qui passent pour les plus sauvages de 'ile,
ca se rencontre ailleurs. J'ai erre dans les plaines desertes,
franchi des fleuves en pirogue, des torrents porn par mes
hommes, des rivieres A cheval sur des branches d'arbres; a
qui cela n'est-il pas arrive ? J'ai 6te d6vord par des moustiques, enfin, sain et sauf, j'ai atteint le but apres un sejour
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de six semaines au milieu de mes conlreres. Je me suis
embarqud sur le Persdpolis des Messageries maritimes. II
m'a porte Majunga. Je me suis riembarqui sur le Diemaah. II m'a porte A Tamatave. Je me suis re-reembarqud
sur le Pernambuco des Chargeurs reunis. Ah! celui-lI, par
exemple, n'a pas itC banal. II a manque me porter directemeit, et sans transbordement, dans mon iterniti que
je suppose devoir etre, apr6s quelques discussions avec
saint Pierre, pas trop malheureuse.
Malgre mon ddsir, que vous estimerezsansdoute Igitime
de constater de visu, tout ce que les lettres me racontaient de
beau sur 'etat des travaux, j'avais decide de m'arrdter i
Farafangana; le mauvais temps qui regnait a ce moment
s'opposa a ParrOt de notre vapeur. Le commandant fit poursuivre jusqu'a Fort-Dauphin ou nous devions tre le jeudi 2,
si je ne me trompe.
Le soleil paraissait A peine que, perche sur la dunette,
armd d'une longue-vue, j'explorais Phorizon... Furieuses,
Sinsensees, icumantes les vagues se brisaient contre les flancs
du navire qui gemissait en craquements sinistres, deferlaient
sur le pont, devalaient dans les cabines, le vent imprimait
aux mats des secousses brusques, sifflait A travers les cordages, tandis que notre nef agitce comme un fiUvreux se
couchait tant6t sur un flanc tant6t sur i'autre, ou, passant
d'un roulis exagere A un tangage furieux, se cabrait sur
f'arriere on plongeait de ravant. Le spectacle eat et6 beau
':v de terre!
Obeissant Aun coup de barre, le navire doubla le cap Ita pare, etse plara docilement face a Fort-Dauphin. Et alors,
tamisee par la brun.i, une forit en miniature, d'arbres sans
feuilies, dessinait sur le fond de l'horizon, ses pointes, ses
dmes, ses angles, ses courbes; c'6tair la charpente de
Teglise, ce n'6tait plus ni reve, ni fant6me, c'etait la r4aIite.Mais, bhas! cette rdalitise manifestait aussi d'une autre
fagon, dgalement tangible celle-la, et pas le moins du
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monde rassurante. Comme disent les marins, le vent fraichissait toujours; la mer montait et creusait des abimes
an fond desquels vertigineusement se precipitait le Pere
nambrco, et, cons6quence inevitable, digringolade funambulesque des passagers, caisses, vaisselle, poules, coqs et
moutons.
Trois jours, ma chbre soeur, trois jours et deux nuits
nous fumes soumis a ce regime hygienique aux personnes
bilieuses. Je vous fais grace de toute description. Je laisse
a votre imagination le soin d'y supplier. Et toujours ceuc
for&t de poutres et de tourelles me frappait le regard. Elle
m'dblouissait et la nuit je la voyais encore et je tentais
les plus grands efforts pour escalader eette charpente, et
j'itais lance dans le vide et je me rEveillais au bas de ma
couchete, la tete dans une malle sur laquelle j'avais roule.
Enfin le samedi, samedi entendez-vous ? la sainte Vierge
eut pitie de nous. Un 6norme chaland ponte, monte par de
vigoureux matins vint nous chercher en pleine mer; et...
nous voill a terre. Oui, i terre.., mais j'etais tellement
brise, tellement ahuri que d'abord de mes yeux grands
ouverts je ne voyais personne. Ce ne fut, d'ailleurs, pas
long. Le calme se.fit, et, apris une visite au saint Sacrement
je ne me lassais pas, tout &mon aise, d'admirer le chefd'oeuvre. 11 n'etait qu'ebauche.
Au frere Renaudin et a son equipe de charpentiers succede le frere Koeffer, ebiniste, menuisier, bijoutier en toutes
sortes de bois, suivi de ses quinze jeunes gens, ileves de
I'cole professionneiie. Et toujours est it M. Chaumeil,
arme des instruments de precision vulgairement dinommes metre, niveau, fil plomb, lquerre. Pas. une planche n'est clouee, pas une pointe n'est enfoncee qu'il ne se
soit rendu compte des dimensions et des distances. Rien
n'est livri au hasard on i la fantaisie. R4gularit6, grace,
pricision, voila la devise dont on ne s'icartgra jamais.
Les semaines, passant toujours tropvite,succedaient aux
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semaines; chacune apportant i l'oeuvre une somme nouvelle de travail et de perfection. 1Nedirait-on pas qu'il s'agit
de la construction d'un nouveau temple de Jerusalem? *
direz-vous peut-Etre. Moquez-vous; pour nous c'eiait autant, sinon davantage.

Je vous entends; vous allez me dire : a Mais, c'est un
paradis que votre Fort-Dauphin; mais, vous n'avez qu'A
vouloir pour pouvoir. Cela va tout seul, marche, court,
roule comme une automobile sur une pelouse durcie. P
Attendez un pen; et pendant que nos artistes scient, polisseat, sculptent, dentellent le hois ou le bossutent, faisons
une petite excursion dans un autre ordre d'idees et de faits.
On ne donne pas tant de coups de marteaux sans attraper
des cloches, on n'enfonce pas tant de clous sans se piquer,
et, si le bon Dieu ncus a eviti les accidents extdrieurs, il
nous a minage quelques epreuves aigues, quelques luttes
penibles. On n'evite pas I'invitable. L'obstacle, en certains
cas, est une faveur, un privilege d'en haut. Oh! ne craignez rien. Je ne veux pas redditer les lamentations de Jdremie pour votre usage personnel. Chaque chose a son temps,
chaque evenement a sa place.
Le Malin devait faire le malin. Ici, il faudrait encore revenir en arricre, ecrire quelques lignes d'histoire, rappeler,
pour I'intelligence des faits, des incidents antirieurs. II
s'agissait de la question de propridtd. II nous fallut icrire ;
on pria; M. Chaumeil fit le voyage de Tananarive. Enfin,
ane nouvelle. decision officielle fut prise, confirmee encore
par un decret acceptable et nos transes prirent fin.
Nous nous arretons alors a une resolution ferme: l'eglise
sera terminee etinaugurde pour le saint jour de Piques.
.a y est, et on s'y remet bon cceur et bon train. He bien!
non... qa n'y est pas du tout... Je reqois de Farafangana des
nouvelles desastreuses; une soeur etait tres malade, deux
seuts mourantes, une sceur morte... Voil M. Chaumeil
oblige de repartir et d'accompagner la soeur qui va porter
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aide et secours a ses compagnes de la liproserie. Nouveile
complication: le navire qui devait les diposer a Farafangana ne pent stationner, les chalands ne peuvent franchir
la barre et nos deux voyageurs s'en vont melancoliquement
debarquer i Mananjary. Voila une autre histoire. Ils forment une equipe, doivent se procurer tout un auirail de
voyage, lits, cuisine, nourriture, filanaaa et se meuent
en route le jour de Piques A midi pour arriver a la mission
le vendredi suivant. C'est ainsi que cela se passe a Madagascar. Vous vous dirigez sur un point : on vous conduit a
15o kilometres nord ou sud, et vous vous ddbrouillez.
Laissons nos voyageursse reposer et en attendant Je retour
de M. Chaumeil disons deux mots de l'eglise de FortDauphin. Pas de description, n'est-ce pas? Je n'y entends
rien, et vous avez une collection de vues plus suggestives
que mes pauvres tentatives litteraires.
Admirablement situee au sommet d'une petite colline,
elle sipare Prtablissement des missionnaires de celui des
soeurs, domine la ville et tous ses environs. La facade regarde la mer, les deux tours qui l'encadrent la font majestueuse et symbolique, ce sont les deux bras immenses poriant an loin la benidiction de Dieu, retenant le regard de
ceux qui partent, occupant jusqu'i perte de vue, leur pensee;
accueillant dans un geste large de chariti les nouveaux
venus. La porte principale, artistement ouvragee,surmontee
d'un fronton qui lui-meme sert de base i la croix invite
d'un geste noble les croyantsetlestiedes,s'ouvre pour tous
et montre dans toute sa splendeur la belle demeure ott reside
Notre-Seigneur. La nef principale, haute, gracieuse, spiritualisie par les delicates colonnes qui supportent la voute
invite a la priere; les bas-c6tis plus modestes offrent un
asile recueilli aux enfants de nos ecoles, brebis que le divin
Maitre a choisies, qu'il a fait siennes, qu'i a animees de sa
grace et de. sa vie. De superbes vitraux, en mousseline imprimie, repandent une clarti mysterieuse qui, elile seule,
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ast un reflet de la cite celeste. La sainte table est un poeme
mystique. Taillee dans un arbre d'un bois precieux et odorant, dur comme le fer, imputrescible, inattaquable, brillant,
et colord; ouvragi avec un soin jaloux, perfore, embelli,
appuye de colonnettes artistiques, bien faite pour le ban.
quet sacri dans lequel, avec sa grace et sa beauti, NotreSeigneur se donne tout entier; inergie de notre ame, force
de notre cceur, gage de notre esperance. Et l'autel simple
et majestueux, et le tabernacle plus riche! o0 reside le Dieu
d'amour, nous invitent au respect et a la confiance.
Tout en haut, la croix A la main, la belle statue de saint
Vincent, don de la tres honorde Mere generale. Car, j'avais
oublie de vous le dire, noire eglise est didide A saint
Vincent de Paul. N'est-ce point justice ? II a tant aime
Madagascar ce bon saint Vincent! II laime encore.
A droite et A gauche deux petites chapelles, deux modestes
autels provisoires sont dedies a la sainte Vierge et a saint
Joseph. La, sont nos deux bonnes statues anciennes, qui
firent le voyage avec nous et que nous tenons A conserver.
Elles ont eit les tCmoins de nos debuts, de nos tAtonnements, de nos angoisses, de nos ddboires, de nos progres.
Elles nous sont plus que belles, elles nous sont cheres.
Et quard je vous aurai montre la tribune, quand vous
aurez entendu les melodies de nos voix d'enfants, il ne vous
restera plus qu'a nous porter envie.
M. Chaumeil est revenu de son voyage. La cre6monie,
d'abord fixee au dimanche de Paqies, ensuite A la fete de
ia Translation des reliquesde saint Vincent, auralieu dididement le dimanche 24 avril, encore une fete de famille.
Par exemple il faudray aller de tout son courage si on veut
Wxre prdt. Je suis tranquille. Les coeurs y sont; ies mains ne
feront pas defaut.
Vous connaissez, vaguement sans doute, notre ruche
d'habiles ouvriires, je veux parler de notre internat de
jeunes filles. S'jl vous etait donn6, un beau matin, de faire
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une apparition dans le magnitique preau qui leur sert de
cour de recreation, vous apercevriez des dessins bizarres
traces a m6me le sol.-Carris, rectangles, losanges, trapees,
circonferences. C'est sirieux: ces figures geometriques
representent un c6te important de la question sociale, c'est
la Kdivision du travail P : toutes, mimes les plus petites,
armies de balais, s'acquittent de leur tAche, sans empieter

chez la voisine. Quelque chose de semblable fat decid6 et
execute pendant la grande semaine. Le frere Hoeffer et ses
menuisiers (ils y seraient encore si on les eat laissds faire),
passaient ou repassaient les boiseries A la cire ou an verois.
Rien ne brillait assez. Mais ils reprdsentaient le nombre et
la force, Aeux done le demenagement, les transports lourds,
la mise en place des grosses pieces, I'arrangement des banes,
et... le dernier coup de 'artiste jamais content de son
oeuvre. La sceur Bertrou, ses compagnes, les plus grandes
parmi leurs eleves, pliaient,, plissaient, repassaient, cousaient, epinglaient, se livraient a des exces d'imagination
pour trouver des ornementations nouvelles. M. Praneuf,
- je vous le pr6sente, - notre directeur de fanfare et habile maitre de chapelle, surmenait ses musiciens, chanteurs
et chanteuses ; des flots d'harmonie s'echappant de toutes
les croisces, de toutes les charmilles inondaient Fort-Dauphin. Les Fort-Dauphinois eux-memes se preoccupaient
et tous les soirs une d6putation venant aux informations
s'assurait que la cerimonie restait bien fixee au dimanche
suivant...: Ze veux que mon enfant-z-y soit, avecson zoliz-habit * ; disait un notable. M. Vervault, M. Dinkha,
M.Pietros priparaient les ceremonies, exeraientles enfants
de choeur, stylaient les porte-croix, flambeaux, etc. Le frere
Renaudia itait expedie sur toutes les chelles pour rectifier
la pose des ipingles ; M. Chaumeil restait en permanence
sur le champ de manceuvre; et moi, comme toujours, je
jugeais les effets. Enfin I sans secousses et sans bruit parait
-lesoleil du 24 avril. Des la premiere heure nos ileves ras-
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sembles sont leur poste. Les clairons, de leurs notes
stridentes, font vibrer fair, les tambours battent aux champs
et notre bataillon scolaire, aligni comme pour une parade,
s'branle, la musique en avant prc&dee du porte-banniere.
DYun pas alerte et cadence nos bonshommes grimpent Ie
coteau, et, sans que 'alignement soit troubli, prennent
place pres de la porte de reglise. Moins solennelles, plus
gracieuses, nos jeunes filles formnent une couronnedu c6te
oppose tandis que la population press6e ferme le cercle.
Rien d'officiel ; personne ne manque, et les autoritis militaires et civiles y sont en bonne place.
M. Praneuf leve son biton de chef d'orchestre, et avec
un ensemble, une precision mathematique, nos instrumentistes inexpdrimentis, sans doute, mais fort bien prepares,
ataquent une marche religieuse de grand caractere.
La ceremonie commence. Autour de rldifice la procession se deroule, lente, solennelle : on voit s'avancer la
banniere de la sainte Vierge, celle de saint Vincent, la
croix, une theorie d'onfants de chceur, le cierge qui psalmodie le Miserere, l'officiant qui binit les fondements et les
murailles. Et, pendant que se termine cette benidiction,
les cuivres adoucissent leur sonoriti, les dernieres mesures
expirent dans un diminuendo expressif, murmure d'harmoaie.
Alors lesportes s'ouvrent, au chant des grandes litanies.
Les fiddles se pressent. Avec le meme recueillement, avec
ie meme caime pieux, s'accompiissent les derni res prescriptions liturgiques.
'La grand'messe est chantee avec une pompe inaccoutunme dans nos regions; que n'avons-nous pu faire plus
beau encore?
M. Joseph Praneuf, qui est en France, lui, ne se doute
peut-6tre pas que pour une large part, il a contribui aux
jouissances que ce jour nous a procurdes. A la demande de
son frere, il a en la chariti de composer, pour cette fete,
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une messe a trois voix, du plus merveilleux effet. II eut eti
ravi, comme nous le times nous-mimes, d'entendre nos

enfants lexecuter avec une perfection pareille, y metre
une telle expression, en rendre les nuances et les dilicatesses avec intelligence et ceur. Nous lui adressons d'ici
nos sincres remerciements.
Le silence se fit. Lentement s'icoula la foule, comme
avec regret; les derniers fiddees quittaient le sancNuaire,
disant encore une priere, donnant un regard d'amour a
Notre-Seigneur.
Et alors, je me semis presse de faire un p~lerinage, je
rendis visite a notre vieille eglise, a notre grande case malgache, qui pendant huit ans avait servi d'asile au bon
Dieu. Comme elle me parut triste, delabree, morne, nue!
Et pourtant, c'est la que pour la premiere fois nous offrimes
le saint sacrifice le lendemain de notre arrivde, 8 avril
1896; c'est li que nous avons offert au divin Maitre tant
d'ames regenedres dans les eaux du bapteme, elte fut la
salle du banquet sacr6, dans ses murs nous avoas dit le
supreme an revoir a nos chers ddfunts, nous y avons prid,
nous y avons ete encourages et consolds; et, considdrant ses
vieilles poutres noires, ses flancs dechires, ses fenetres pendan tes, son toit miserable, son sol, raboteux, &tout j'attachais un souveniret maigre moise prdsentaient a mon esprit
les veis du poete:
Objets inanimes, avez-vous doDt une imc,
Qui s'attache a notre ame et la force d'aimer !

Je suis, ma chere soeur, en union de vos prieres, voire
religieusement ddvoue.
I J. CROuozw, C. M.
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SALVADOR
Lettre de M. Charles H TUIN, pretre de la Mission,
a M. Antoine FIAT, Supirieur gindral,a Paris.
San-Jacinto, 15 juin 190o4

Dans ce vaste diocese (de San-Salvador) de plus d'un

million d'imes, les missions fournissent un champ fertile
au zele des fils de saint Vincent de Paul. Cette annee,
comme la prciddente, Dieu a voulu que la moisson fit tres
abondante. Dans le cours de la derniere campagne, du
20

octobre t9o3, au I6 mai 1904, treize mille huit cent

quinze personnes se sont confessees, dont cinq mille neuf
cent dix hommes. Nous enregistrons: neuf cent quarantesept premieres communions d'enfants. Celles des jeunes
gens ne figurent pas, car ii n'est guere possible de les
compter, sept cents mariages ont etd ldgitimds. - Les conversions sont nombreuses, non moins qu'inattendues,
humainement parlant. A part un petit noyau d'Ames pieuses
dans chaque paroisse, le reste se compose de chretiens qui,
certes, ont la foi, mais ne pratiquent pas, on croient tout
naturel d'unir Bilial avec Jisus-Christ.
L'affluence aux exercices de la mission, surtout au sermon
du soir, priche en plbine place, sur le portail de 1'eglise;
les attentions dilicates des curds; la protection efficace des
autorites civiles; la bonne volonti des peuples nous ont
parcourus
---- et de
dedommag.-p amplement des longs chemins -----contrees.
la chaleur plus intense dans ces
Que d'ignorance, pourtant! 11 semble que, sous ce rapport, les gens d'ici peuvent donner la main a ceux de
Chine. De li notre sdjour prolong6 dans chaque paroisse :
vingt-six jours A Olocuilta; vingt-huit a Tecoluca, trentehuit a Saint-Michel, quinze au volcan de Saint-Michel,
trente au port de la Union, trente-trois a San-Alejo (SaintAlexis).
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Sous la conduite du bon M. Vaysse, MM. Come, Thaureaud et votre serviteur, prirent part aux quatre premieres
missions. Trois missionnaires resterent pour les deux
dernieres, parce que M. Thaureaud avait iet appel6 au
seminaire pour y rendre quelques services. Dieu sait avec
quel bonheur chacun a donni son concours pour remplir
cette tAche si laborieuse et consolante.
Les prisonniers de San-Salvador ont eu leur retraite an
commencement de ce mois. Sur trois cent vingt-cinq, cent
soixante out accompli leur devoir. Les pauvres, assistes
par les Dames de la charitY, viennent igalement de sortir
de leurs exercices spirituels. Samedi 18 juin, Id. Vaysse
partira pour Leon de Nicaragua, afin de rendre le meme
service aux Filles de la Chariti. C'est vous dire qu'une
fois une besogne terminde, une autre recommence.
Charles HTkrIN.

COLOMBIE
NATAGA
Lettre deM. TRAMECOURT, prdtre de la Mission.
Nataga, par Paicol (Colombie), 24-aril go4.

Je suis pass6 par Cali, M. Prades y est tr6s heureux, tresestime comme professeur. Mais il a 6t0

p!usiiurs mois

6prouv6 par ]a fi&vre, et j'ajoute que je partage son sort.
Pour l'installation A Nataga, et pour la constuction de la
maison, nous ne sommes venus que trois: M. Marc Puyo,
fondateur et procureur de la maison; M. Larqudre qui en
est le superieur, et votre serviteur, qui, parait-il, est son
assistant. M. Durou remplace jusqu'en juillet, a Popayan,
M. Puyo; ii est tres bien portant, et tres heureux.
Ici, en attendant la nouvelle maison dont les preparatifs
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de construction se font, nous logeons dans la maison qu'habitait le cure charge de la paroisse, quand il y venau.
Car Nataga est paroisse : nous la desservons donc. II y a
trois a quatre cents habitants, bons chretiens pour le plus
grand nombre, hommeset femmes, tres sympathiques, assistant bien aux offices; nous avons chaque jour cinquante a
soixante personnes (hommes et femmes) i la saintemesse; le
soir, a la recitation quotidiennedu chap.let et autres pri6res
a rl'glise, il y a de quatre-vingts a cent cinquante personnes.
De plus, Nataga est aussi un centre de pelerinage tres
ancien et tres frequente a Notre-Dame-de-la-Merci, avec
une statue miraculeuse, de sorte qu'il m'est facile de me
rappeler Saint-Walfroy que j'ai habiti en France, et sa
montagne. Nataga cependant est plus elevi : il est situe sur
le flanc d'un des monts de la Cordillere centrale des Andes
i une altitude de I 200 a I 5oo m&tres; cette altitude lui
donne un climat plus tempere que le reste du pays, climat
cependant humide et pen favorable aux etrangers, a la saison des pluies, parfois assez prolongie. Nous sommes ici
tout environnes de montagnes, plus ou moins dlevies (de
t ooo a 4000 metres) s'entre-croisant les unes les autres, avec
des valees, des rivieres et des torrents, entre deux. En face,
du c6ti du midi surtout, s'etend une longue et magnifique
vallce, avec les rivieres du rio Negro et de La Plata, et, A
distance, la ville de La Plata; le paysage est varie, pittoresqne, grandiose mdme, avec ses sommets de montagnes et le
soleil qui les dore de ses rayons ou les nuages qui les couvrent de leurs manteaux aux couleurs diversement nuancees. Bref si vous voulez saluer Nataga, prenez la carte et
vous le trouverez au 75* de longitude ouest et au 2* 40o de
latitude nord : ce qui nous donne cinq heures environ
de retard sur la France, avec les jours presque toujours
egaux aux nuits, de six heures A six heures.
Mais peut-dtre, ajoutez-vous, comment se passent les pelerinages en Colombie? D'ahord jusqu'a maintenant, comme
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grande faie, il n'y avait ici que celle du 24 septembre, ot
il y a foule considerable, c'est-a-dire plusieurs milliers de
personnes, car il n'y avait pas de chapelain residant.
Cependant les pelerins viennent en certain nombre chaque
jour; mais nous pensons organiser quelques neuvaines
annuelles. Pour le moment, nous pouvons evaluer a dix,
vingt ou vingt-cinq, le nombre de pelerins qui viennent
quotidiennement. Un jour de Paques, il yen a deux a trois
cents.
Comment font-ils leur pelerinage ? 11 faut d'abord se
demander comment ils y arrivent. C'est au prix de bien
grandes difficultis de communication ou de locomotion, si
vous voulez, difficulths parfois de trouver des vivres en
route. 11 faut aller par des chemins presque impraticables,
dangereux parce qu'ils sont rocailleux, abrupts, A pic,
boueux, tant6t sur les sommets on les flancs des montagnes,
tant6t dans les vallies a travers les torrents a traverser; on
ne pent en France, s'en faire une idde : c'est done A dos de
cheval ou de mulet que 'on chemine (on ne connait ici que
sur papier les autos, vdlos, voitures mdme). Ceux qui n'ont
pas de monture, voyagent a pied, et encore pieds nus,
parce que c'est la coutume des pays chauds, et de plus
parce que c'est en pareils chemins, la seule chaussurepossible et pratique.
Eh bien I c'est en voyageant en semblables chemins, par
monts et par vaux, un, deux, trois et quatre jours meme,
que les pelerins viennent a Nataga; aussi y sijournent-ils
au moins an jour plein, et parfois deux on trois jours. lis
y assistent aux offices, recitent par groupes, a haute voix
le chapelet dans r1'glise, se confessent et communient.
Toutes leurs devotions faites, fortifies par la grace des
sacrements, et benis par Marie, ils retournent avec la
perspective du meme chemin A parcourir. Ainsi font les
blancs (de race espagnole), ainsi font les Indiens qui habitent isolis dans les montagnes (notre paroisse et les loca-

-

477 -

litrs voisines en comptent aussi un certain nombre).
Je ne veux pas dire que tout est perfection dans leur vie,
ils sont si desherites, pour la plupart, au point de vue religieux, ils ont si rarement, saufdans les villes et bourgades,
les saints offices! Les pretres en effet sont tres peu nombreux. En venant a Nataga, nous avons ditla sainte messe
dans une iglise oi il n'y avait pas eu de messe depuis plus
de dix mois. II y a done bien des lacunes dans la conduite
de ces pauvres gens, quoique le fond chez eux soit tres
chretien. Mais ce qu'il y a a noter, c'est qu'on ne sait pas ce
que c'est que le respect humain. On s'etonnerait ici qu'un
homme n'osAt pas aller a l'eglise, se confesser au grand jour,
communier, s'arreter immediatement et se decouvrir, partout oi il se trouve, des que sonne Pang6~us. Esperons que, Dieu aidant et avec le secours des pritres
de tous nos amis, nous ferons un pen de bien a ces ames
ignorantes et bien abandonnees jusqu'ici, mais pleines de
bonne volonte.
L. TRAMECOURT.
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES
30. LA F*rE DU PATRONAGE DE SAINT VINCENT

DE PAUL

- L'Ordo elait ddjA imprimd lorsque la f4te du Patronage
de saint Vincent de Paul fut institude par Rome. Voici
les quelques modifications que la nouvelle fMte amine
pour 1904.
ANNO 19o 4
Die 3 Dec. Sabb. In 2* Vesp. S. Francisci Xav. fit comm.
S. Petri Chrysologi, E. C. D. (Simpliic.) post commem.
Dom.
Die 4 Dec. Dom. II Adv. - In Laud., Mis. et a i Vesp. fit
commem. S. Petri Chrysologi. - In Mis. omit. Or. B.
M. Deus qui.
Die 19 Dec. Fer. 2. In

Vesp. dele Dox. et V. B. M.
Die 20 Dec. Fer. 3 vigil. (de qua nil in Offic.) Alb. PATRocwn S. VIMCEn-Ti a Paulo, Conf. dupl. maj. (S.) commem.
Fer. in Laud. et Mis. 3 or. Vig. Cr. Ev. Vig. in fine. Vesp. de seq. commem. piaec. et Fer. (O clavis.) Dox.
et V. B. M.

Die

22

Fer. 5. Alb.

2

MANIFESTATIONIS

IiMACULATE

MARIe

VIRGINIS a sacro Numismate, dupl. 2 cl. (S. 27 Nov.)

Off. pr. commem. in Laud. et Mis. pr. Cr. Praef. B. M.
Et te in Concept. Imm. - Vesp. de eodem festo (sine
com. seq.) commem. Fer. (

Rex.)

Die 23 Fer. 6. Alb. Expectatio Partus B. M. V. dupl. maj.
(S. E. 18 huj.) commem. Fer. in Laud. et Mis. pr. Cr.
Piaef. B. M. E tein Expect. In Vesp. commem. Fer. (0
Emmanuel.)
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

34. Frere Martinez (Tiburce), coadjuteur, decide AMexico
(Mexique), le 2 juin 1904; 73 ans d'dge et 48 de vocation.

35. M. Longo (Nicolas), pretre, dicedd i Lecce (Italie),
le 23 juin 19o4; 77, 57.
36. M. Hercouet (Henri), pretre, decide i Tchengtingfou
(Chine), le 3 juillet 1904; 5o, 31.
37. M. Albera (Louis), prrtre, dicedi &Scarnafigi (Italie),
Ie 4 juillet 19o4; 65, 4938. M. Mattos (Joachim), pretre, d6cede a Felgueiras
(Portugal), le 7 juillet 1904; 78, 46.
39. M. Castelly (Pierre), pretre, dicidd a La Teppe
(France), le It juillet 1904; 81, 40.
40. Frere Nogal (Martinien), clerc, dicddi & Madrid
(Espagne), en aout 1904: 22, 4.

41. M. Lescure (Justin), pretre, decede en Chine en aout
g19o4; 58, 35.

42. M. Kouo (Mathieu), prdere, decide en Chine en aoft
g9o4; 39, 5.

43. M. Vacca (Vincent),

pritre, dceddi a Vichy, le

19 aout 10o4; 44, 22.

44. Mgr Bonetti (Auguste), archeveque, diligui.apostoliquc, decidi a Constantinople, le 19 aott 1904; 73, 46.

45. M. Sourisseau (Edouard), pretre, dicidi au Berceau
de saint Vincent de Paul, le 25 aout 1904; 29, 11.

46. M. Collot (Martial), pretre, deced6 a Nice (France),
le 26 aoit i9o4; 55, 35.
cidcdd i Cracovie
47. M. Kamenski (Frangois), pretre,
(Autriche), le 28 aoft 1904; 69, 46.
48. Frere Aussaguel (Tobie), coadjuteur, decede a Dax
(France), Ie 1"septembre 1904; 39, I.
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49. M. Murena (Jacques), pr4tre, decide A Ferrare (Italie),
en 1904; 74, 43.
.5o. M. Geoffroy (Louis), pretre, decidd ala maison-mere,
a Paris, le 6 septembre 19o4; 54, 32.
NOS CHERES S(EURS
Catherine Krenn, dicedde la prison de Lankowitz, Autriche;
75 ans d'age, 5o de vocation.
Emilie Dobszay, Maison centrale de Graz ; 72, 3o.
Jeanne Martin, Misericorde de Nimes, France; 3o, II.
Alphonsa Madrid, Maison du Sanatorium, a Madrid; 23, II.
Barbe Witkowska, Maison centrale de Varsovie; 86, 66.
Jeanne Diego, Maison centrale de Madrid ; 3, 3x.
Johanna Crowley, H6pital Sainte-Agnes de Baltimore, EtatsUnis; 33. 6.
Elisabeth Schaberl, Hospice d'Alt-Ofen, Autriche; 3o, 8.
Mathilde Rueh, H6pital de Laibach, Autriche; a3, 4.
Marie Plet, Hospice de Lagny, France; 71, 48.
Berthe de Belloy, Maison de Charitd de Gamaches, France;
74, 49Marie Boutrais, H6pital de Talon, Chili; 69, 51.
Marie Lespreta, Orphelinat de Santa Quiteria, Portugal ;47, 22.
Julie Bajard, Maison de Charite de Montolieu, France; 33, 14.
Jeanne Olivier, Maison de Charite h Saint-Etienne de Limoges,
France; 53, 29.
Maria Gonzalez, Hospice de femmes a Jaen, Espagne; 78, 48.

Demetria Ochoa, H6pital St-Lazare i Seville, Espagne; 44, 24.
Antonia Dauden, Maison San Diego de Valdemore, Espagne;

19, 8.
Simona Maza, Maison St-Nicolasde Valdemore. Espagne ;41, 23.
Petra Tobar, Ecole de Muruzabal, Espagne; 31, 9.
Maria Madrid, Sanatorium de Madrid, Espagne; 29, 6.
Maria Clair, Maison de Charite Saint-Pierre i Clermont, France;

43, to.
Jeanne Piary, Maison Saint-Vincent de Lyon; 64, 42.
Caroline Pascucci, H6pital militaire de Florence; 25, 3.
Marie Naudin, Maison des Incurables i Neuilly, France; 66, 44.
Mamecla Vilades, H6pital de Vivero, Espagne; 70, 34.
Anne Hahn, Maison centrale de Graz; 82, 43.
Marie Cerda, Maison de Charit6 de Palerme ; 64, 48.
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Jeanne Filliot, H6pital de Cuenca, Equateur; 40, 13.
Maria Giraldo, Maison centrale de Quito, Equateur; 34, 11.
Elisa Dettori, Maison centrale de Turin; 29, 4.
Aloyse Villa, Maison centrale de Turin; 22, 3.
Marie Searson, H6pital de Troy, Etats-Unis; 71, 42.
Henriette Darnaud, Hospice de la Grave i Toulouse, France;
28, 5.
Leonie Freon, Maison de Charite de Clichy, France; 54, 31.
Honorine Planches, Maison de la Salute i Naples; 58, 38.
Florencia Salmon, H6pital gdneral de Guayaquil, Equateur;
6x, 43.
Anna Solis, H6pital gdndral de Guayaquil, Equateur; 41, 13.
Marie Monnoyeur, au college Notre-Dame de Diamantina,
Bresil; 70,51.
Anne Durkin, H6pital d'El Paso, Etats-Unis; 48, 20.
Jeanne Bruyeres, Maison de Charitd de Clichy, France; 67, 47Marguerite Mottino, Maison de Frassineto, Italie; 41, i6.
Ottavia Frullini, Maison centrale de Sienne; 65, 42.
Fanny Cerrutti, Casa Pia de Livourne, Italie; 5o, 24.
Jeanne Stawinska, H6pital de Dombrowa, Pologne; 29, 9.
Marie Nuel, H6pital general de Castres, France; 63, 48.
Merced&s Ascensio H6pital de 1'Enfant-Jisus i Madrid; 63, 40.
Florentine Vanniers, Hospice de Sainte-Reine, France; 71, 53.
J-Mnne Didio, Ecole de Frevent, France; 58, 5o.
Radegonde deMerlis, Maison de Charith Notre-Dameau Havre,
France; 68, 41.
Marie Archiniardr Maison de Charitd Saint-Pierre i Troyes,
France; 69, S5.
Balbina Costa, Ecole catholique de Madrid; 22, i.
Maria Idoate, HOpital de San-Sebastien, Espagne; 34, 4.
Vicenta Jimeno, Ecole de Cenicero, Espagne; 69, 49.
Madeleine Bardoux, Maison de Charit6 de Stains, France;
74, 54.
Francoise Pignolat, Maison de Charite de Collonges, France;
56, 32.

Marie O'Connell, Asile des Enfants-Trouves de Chicago, EtatsUnis; 39, 15.
Madeleine Fousson, H6pital d'Orange, France; 53, 3i.
Maria St-Germain, Maison de Charite de Sanary, France; 24, 3.
Marie Tissid, Maison de Charite de la Capelle-Marival, France;
S5, 3o.
Marie Gallet, Maison Saint-Vincent de L'Hay, France; 6i, 35.
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Marie Marechal, Maisonde Charite Saint-Virin a Rouen, France;83, 6i.
Marie Eerrere, Maison de Charite de Chateau-rEveque, France;
82, 62.

Isola Marinai, Maison centrale de Sienne; 58, 3o.
Giovanna Fallani, Maison centrale de Sienne: 61, 42.
Albertine Weiss, Maison deCharite Saint-Vincenta L'Hay, France; 28, 3.
Jose-.Vaiero, H6pital de Cuevas, Espagne; 37, 18.
Marie Korneck, H6pitai de Gycengyces, Autriche; 27, 8.
Jeanne Gorjane, H6pital gendral de Laibach, Autriche; 35, to.
Josephine Smith, H6pital St-Paul de Dallas, Etats-Unis; 37, r3.
Felicite Vivien, Maison de Charite de Clichy, France; 56, 2o.
Celine Cuvilier, Maison de Cari. e
*y,
ch- France, 69, 44.
Claire Brare, Maison priuctpale de Paris; 38, 17.
Marie Bony,Maison de Charite d'Yvre-l'Eveque, France; 73, 50.
Marie Portier, Asile d'Athde, France; 72, 36.
Marie Miriguet, Orphelinat de Tourcoing, France; 63, 41.
Pierrette Ruard, Hospice de Pithiviers, France; 66, 41,
Marie Hau Guillem, Maison St-Vincent & L'Hay, France; 24, 5.
Claudine Martin, Maison de Charite de Clichy, France;75, 47.
Marguerite Kaeipt, Hospice de Questembert, France; 42, 22.
Marianne Scollo, Maison centrale de Naples; 24, 3.
FranCoise Laliron, Maison de CharitC de Montolieu, France;
26, 6.
Jeanne Montfort, MaisonSaint-Nicolas-du-Chardonnet, Paris;
56, 32.
Marie Forgue, H6tel-Dieu de Toulouse, France; 70, 45.
Joaquina Grana, Sanatorium de Madrid; 46,24.
Fermina Gil, Sanatorium de Madrid; 55, 26.
Filomena Bataller, Sanatorium de Madrid; 48, 25.
Lorenza Robles, H6pital de Carrion de Los Condes, Espagne;
53,24.

Petra Martinez, San Fernando de Sdville, Espagne; 43, 9.
Maria Butron, H6pital de San Juan de Diosh Burgos, Espagne;
67, 41.
Caroline Etzbach, Maison centrale de Cologne-Nippes, Allemagne; 37. 8.
Marie Turquin, Maison de Charite de Montolieu, France;
71, 41.

Julienne Leitinger, H6pital de Laibach, Autriche; 3o, 7,
Maria Schwar, Maison centrale de Graz ; 67, 46,
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Victoire Dumetz, Maison Saint-Vincent de Bourmabat, Turquie
d'Asie; 83, 63,
Catherine Maher, Materniti de Philadelphie, Etats-Unis; 72, So.
Rose Holpp. Orphelinat de Los Angeles, Etats-Unis; 29, 7Julie Schubert, Maison centrale de Culn, Pologne; 71, 53.
Jeanne Catros, Maison de Charite de Brousse, Turquie d'Asie;
59,3o.

Alhina Discepoli, Asile des Alienes de Florence, 35, I5.
Marie Cassoulet, Maison centrale de Sienne: 83, 58.
Threse Crosa, Conservatoire de la Providence de Cagliari,
Italie; 41, 23.

Salpmi Mateo, Bienfaisance de Begonsa, Espagne; 70, 47.
Carmelle Aran, Asile de La Barcelonesa, Espagne; 66, 40.
Marie Parruite, Maison de Chariti de Mcntolieu, Fraii,;e; 66, 38.
-Barbe Krieger, Prison de Wal-Meseritsch, Autriche; 66, 45.
Euphrasie Outtier, Hospice d'Hazebrouck, France; 33, 9.
Brigitte Chanel, H6pital de Mustapha, Algerie.
Josephine Meifcr.btrg, Mai.cn cenliae de Cologne-Nippes
36,3.
Marie Gremsl, H6pital gendral de Laibach, Autriche; 44, 14.
Therse Leopold, Asile St-Antoine de Vienne, Autriche; 28, 5.
Rosalie Tandl, Orphelinat de Vienne, Autriche; 36, 5.
Beatriz Filamer, Ecole de Medina Sidonia, Espagne; 68, 38.
RitaTorrens,H6pital gindral de Valencia. Espagne; 8o, 54.
Escolastica Ariz, Asile de San Sibastien, Espagne; 28, 1o.
Florentine Sevin, Maison de Charite de Rive-de-Gier; 72, 54Marie Borletti, Maison St-Joachim a Rome; 35, i3.
Louise Fillner, Prison de Marianostra, Autriche; 33, 13.
Marie Le Gui de la Villette, H6pital de Pau, France; 66, 42.
Gertrude Schumacher, H6p. mil.de Guayaquil, Equateur; 65, 38.
Yvonne La Motte, H6pital Saint-Joseph de Paris; 27, 1.
Marie Kuhn, Ecole de Boskowitz, Autriche; 68, 48.
Marie Renard, Misericorde de Lille, France; 61, 35.
Camille Marduel, Maison de '(Euvre des Dames, i Lyon; 34,8.
Thierse Forni, Maison centrale de Turin ; 42, 2o.
Egiree Fauchd, Maison de Charitd de Champigny, France; 33, 7.
Nicasia Echeverria, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne; 35, lo.

Ramona Romen, H6pital des femmes incurables de Madrid;
64, 41.

Henriette Trintignan, H6pital Condd AChantilly, France; 73,4-.
Marie Roy, Maison Notre-Dame de Panama; 65, 42.
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Francisca Clement, H6pital central de Seville, Espagne; 68, 42.
Maria Aguas, Col. de I'Immaculee-Conception de la Havane;
73, 53.
Filomena Berenguer, Hosp. des hommes &Jaen, Espagne;4o, 20.
Antonia Roca, Bienfaisance d'Alicante, Espagne; 70, 43.
Vittoria Ricd, Maison centrale de Sienne ; 44, 23.
Georgina Hodson, H6pital de Milwaukee, Etats-Unis; 44, 14.
Jeanne Chaix, H6pital Saint-Roch de Nice, France; 37, 15.
Anne Daniellot, Maison de Charit6 Saint-Jean I Troyes, France;
67, 39.
Sabina Carelli, Orphelinat de Noto, Italie; 63, 35.
Catherine Francon, Maison de Charite de Charenton, France;
79, 49Clemence Bracq, Maison de Charite de Chartres, France; 57,3o.
Marie Frelat, Creche de B6ne, Algerie; 53, 28.
Hannah Peters, Orphelinat de Germantown, Etgts-Unis; 64, 47
Marguerite Rigoulot, Maison de Bienfaisance de Marseille; 26, 6.
Catherine Mangeot, Misericorde de Nancy, France; 75, 49.
Marie Blome, Hospice des Incurables de Vienne, Autriche; 40, 3.
Jeanne Jacquet, Maison de Charite de Chateau-l'Eveque, France;
57,30.
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NOS BIENFAITEURS
Nous voudrions recueillir sous ce titre les souvenirs des
personnes A qui la famille de Saint-Vincent-de-Paul doit une
particuliere reconnaissance.
Revenant i quelques annees en arriere eest un devoir de
citer en particulier M. Victor BRENGUIER. 11 suivait avec

W. VICTOi BBRKGU1E

dtcdt•

le i* septembre

894..

ant&ert tout ce qui conceraait la Congregation de ia Mission,
et la maison de Toulouse lui fut particuliirement redevable.
M. Victor Brenguier, ancien banquier, cilibataire,
excellent catholique et grand ami de la Congrigation de la
Mission, habitait ' Narbonne. II aimait venir presque
chaque annie faire quelques jours de retraite spirituelle a
notre maison-mire a Paris. II est dic6dd pieusement a
Narbonne le i* septembre 1894.Nous donnerons plus
tard une notice plus detaillee sur le vinird M. Brenguier.
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VARIETES
POLOGNE; SOUVENIRS
Voil la traduction d'ua article publi ia Varsovie dans 'Encyclopidie catholique, sur la communaut6 des Filles de la Charit6 en Polognce J. DIum.

Les soeurs de la Charite, appele ici Sceurs de la Misdricorde on Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, s'dtablirent chez
nous deja du vivantde saint Vincent-de-Paul. A la Pologne
etait reserve le privilege, apres la France, de recevoir la
double famille des missionnaires et des sceurs, encore pendant la vie de leur illustre fondateur, et de les voir fonder
des colonies, comme autant de pepinieres pour les autres
maisons du pays. Saint Vincent aimait ce pays, d'un amour
de predilection; aussi ne se contentait-ii pas d'envoyer i
Varsovie les meilleurs missionnaires et les plia vaillantes
sceurs, mais encore il leur recommandait de vive voix et
par ecrit d'implorer par la priere et la mortification, la protection de la sainte Vierge sur ce pays qui l'appelait sa souveraine.
A Marie-Louise, 6pouse du roi Wiadislas IV et ensuite
de Jean Casimir, revient la principale gloire de l'appel des
soeurs de la Chariti en Pologne. Cete reine n'etant encore
que princesse de Mantoue, avait eu i'occasion de connaitre
personnellement saint Vincent de Paul, ainsi que ia Mere
Le Gras, superieure de la nouvelle Congregation. Aussi ne
semblait-elle qu'attendre son marage avec le roi Jean Casimir (3i mai 1649), pour prier aussit6t les superieurs des
soeurs de la Charite de Paris, de vouloir bien envoyer une
colonie desoeurs en Pologne. On fit droit i la requete royale
et trois sneurs furent envoyies sous la conduite de Marguerite Moreau. La petite troupe trouva le roi et la reine i
Lowicz ou Leurs Altesses Royales s'itaient retiries, i cause
de la peste qni sdvissait dans la rigion. Les seurs de la
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Charnt venaient done de toucher le sol de la Pologne, c'dtatt
i la fin de 165i, en mdme temps que le fleau redoublait de
fureur dans la capitale, ou il faisait des milliers de victimes.
Les Missionnaires qui etaient diej depuis un an dans le
pays volerent aussit6t au secours des malheureux et les trois
seurs desiraient ardemment imiter leur zile; mais la reine
voulait absolument en retenir une aupris d'elle. a Ah! Majesti, lui dit alors la supdrieure, nous ne sommes que trois
pour servir les pauvres, tandis que vous avez une infinitd
de personnes plus aptes que nous pour vous servir. Ce que
nous faisons ailleurs, veuillez nous permettre de le faire
ici, car nous sommes vouees au service des malheureux. ,
La reine n'insista pas et les trois soeurs partirent en hate
pour Cracovie, afin d'y porner secours aux malades atteints
de la contagion et abandonnes de tous. Elles ies recherchaient jusque dans leurs bouges infects et les rues les plus
icartes de la ville; elles les logeaient oh elles pouvaient et
leur prodiguaient les soins les plus empresses.
La guerre et la peste parurent conspirer pendant des annies pour ruiner le pays. L'dpidemie s'dtant transportne i
Varsovie, les seurs l'y suivirent, et s'dtablirent prds de
dglise de Sainte-Croix oh elles unirent au soin qu'elles
doanaient aux malades, I'ducation et Pinstruction des
orphelins. Mais larmee suddoise ne tarda pas A s'emparer
de la ville et les sceurs furent contraintes de se refugier en
Silesie avec la reine leur protectrice. A leur retour a Varswrie, Marie-Louise ies iogea dans un des pavilions du
palais Casimir o6 elles continurent i se vouer aux obligations de leur itat.
Le petit groupe du commencement fut pea a peu renforc&
par de nouvelles colonies venues de France et cela non
sans ndcessiti, car de nombreuses soeurs succomberent pendant les 6piddmies de 1654, i66o, 1661. Apres les guerres
deSuede, en 1659, Marie-Louise acheta une ferme nommde
Kaleczynski (pr6s de Solec sur la Vistule), d'Agnes Skapska
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et d'autres copropri6taires ayant nom Glinki. Elle y fit
bitir une maison en bois pour les soeurs et uoe chapelle
sous le vocable de saint Casimir. Dans la suite, elle fit encore 'acquisition de quelques terres a Pechera i i mille
de Piaschzna et de celles de Proszow, Bogaiek, Grochow
et Wolka, avec une parlie de Jazgarzewo. Elle donna encore 3o ooo ducats d'or polonais pour lachat de la
ferme de Lbiska, et elle assigna le tout comme fonds perpituel aux soeurs de la Charitd pour qu'elles prissent soin
des malades. Elles devaient elles-mimes les rechercher dans
les faubourgs, leur fournirlesremedes et de quoi vivre, les
soigner; clever encore et former les orphelins et les jeunes
filles pauvres. Elle fit de plus bitir c6ti de la chapelle une
maison spiciale pour les malades indigents et les pauvres
vagabonds. II y eut aussi une pharmacie pour pourvoir aux
necessitis des malades, et des ateliers pour occuper les
pauvres.
Dans le but d'augmenter le nombre des sceurs la reine
s'occupa avec un soin maternel de Iouverture d'un itablissement ou noviciat pour les postulantes. A la.tEte de la
petite famille etait une sour visitatrice. Saint Vincent youlut, en envoyantles seurs de la Charit6en Pologne, qu'elles
fussent sous la direction du Pere visiteur des Pretres de la
Mission comme elles l'taient en France. Ce visiteur etait
alors M. Guillaume Desdames. A peine installees, les sceurs
eurent A diriger i'ancien h6pital du Saint-Esprit a Varsovie,
ainsi que les h6pitaux de Saint-Roch et de rEnfant-Jdsus
nouvellcment fondes. Aux termes du contrat conclu entre
le visiteur et les fondateurs de ces h6pitaux, ceux-ci en conservaient les fonds et les soeurs en prenaient la surveillance
-t l'administration. Elles auraient en retour droit au logement, A la nourriture, au v&tement et a I'assistance dans
leurs maladies. L'Assemblee du royaume, approuva au
nom du roi, en 1662, la fondation de l'institut de SaintCasimir par le d6cret suivant :
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Fondaron de P'hpital pour les pauvres orphelins par la tris iilustre reine S. M. Marie-Louise. S. M. la reine, notre epouse, disirant
noan moins par un eflet de sa piiti innie que par une affection
toute particuliere pour son peuple augmenter ia gloire de Dien
et par ia attirer sur son royaume avec les b6nedictions celestes le
:bunheur et la prosperite, a fonde avec une magnificence rovale
lh6pital pour les pauvres orphelins des deux sexes pres Varsovie
dans le faubourg de Cracovie, lui assignant Pechera et Kuiow situes
sur les terres de Czersk, achetes de ses deniers et qui lui sont soumis
jure terrestri et Nous avec l'assentiment de tous les Etats. approuvons a perpetuit6 cette fondation, assignons pareillement pour tonjours les terres ci-devant nomnees avec toutes leurs dipendances audit-hpital et lui incorporons a tout jamais ces biens que par les
presentes nous declarons jouir des mimes droits et immunitis que
tous les fiefs du royaume, salvis oneribus Rei publicer.

SLongtemps on n'augmenta en rien ces fonds, ce qui fur
cause qu'on ne put avoir dans les commencements qu'une
quinzaine d'orphelins. Plus tard cependant les sceurs travaill6rent elles-mines au developpement de cet institut de
bienfaisance; eles firent, avec leurs economies, l'acquisitioa d'une terre et ouvrirent dans les environs une maison
appelee Tamka Kaleczyna; elle dura jusqu'en 1795. Des
legs prives seconderent plus efficacement encore les efforts
tentes par les sceurs. Les bienfaiteurs sont: le cardinal
archeveque de Gnesen Michel Radziejowski (6 ooo ducats);
Nicolas Swiecickl, eveque de Posen; Barthilemy Tarlo,
d'abord visiteur des Pretres de la Mission et ensuite evdque
de Posen.
En 1699 les soeurs ouvrirent un dtablissement d'enseignement pour les jeunes filles. On y recevait les jeunes
filles nobles h raison de 20 A 3o ducats pour la nourriture,
Ie logement et l'enseignement. Comme pourtant beaucoup de families ne pouvaient pas payer cette somme on
y recut gratuitement les jeunes filles indigentes. Ce fut
la raison pour laquelle rltablissement alla toujours en
baissant, jusqu'a ce qu'on dut le fermer en 1824. Probable32
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ment aussi que le ministre de V'instruction d'alors y fut
pour une large part.
En 184o , Joseph Krzyzanowski, imirite, assigna
6 ooo ducats comme dot aux orphelines les plus miritantes
de l'institut Saint-Casimir. L'annie 1842 vit se fonder les
conseils de secours des instituts de bienfaisance. La gestion
des biens-fonds passa ds lors entre leurs mains et les sceurs
n'eurent plus i s'occuper que de la direction du service
interieur, de l'instruction et de la formation des orphelines. Les seurs restaient de mame sous rautorite de la visitatrice qui continuait a etre juge de radmission des postulantes, A les former, A les envoyer aux h6pitaux, Anommer
aux divers emplois. Avant 1842 elle administrait aussi les
fonds et virifiait des comptes, cc dont maintenant s'occupe
le conscil.
La premiere maison des sceurs dans la province de Varsovie est I'institut de Saint-Casimir i Varsovie, rue Tampka, fonde par la reine Marie-Louise. Cest Il que resident
la seur visitatrice et la saour directrice. LA se trouvent
aussi un postulat et un Ciablissement pour les orphelines.
Voici, d'apris un memoire conserve dans les archives de
certe residence, la liste des sceurs superieures de cette communauti: La premiere fut la soeur Marguerite Moreau,
morte en 166o; elle repose an cimetiere de Sainte-Croix. La
deuxieme, Barbe Bailly, jusqu'en 1667, annie de son retour
a Paris; la troisieme, Francoise Duelle, jusqu'A t68o; la
quatrieme, Marie Bullard, jusqu'en x684; la cinquieme,
Marie de Bay, visitatrice de retour en 700ode Paris, ou
elle alla apres r684 ; elle fut d'abord quelque temps simple
sceur et plus tard en 1712, elle revetit de nouveau la charge
de visitatrice, qu'elle garda jusqu'en 1718 oi elle fut nommde superieure de la maison de Chelmno; c'est 1a qu'elle
mourut en 1727. La sixieme fut soeur Madeleine Maurice
qui dirigea cette maison jusqu'en 1730; la septitme, Barbe
Girard, jusqu'en 1750; morte a Varsovie, elle repose de

- 49' mime i Sainte-Croix. La huirieme, Angele Hesnard, qui
fut visitatrice jusqu'en 1759; elle parlit ensuite pour Paris,
oil, en 1766, elle fat nommee superieure ginirale; la neuvieue, Marie-Rose Cordes, jusqu'en 1761 ; ladiime, Madeleine-Nicolle Lesurier jusqu'en 1777 la onzieme, Henriette Thierry jusqu'en 1804; la douzieme, Ernestine de
Hund, jusqu'en 18t2 ; dchargie plus tard de sa fonction
de visitatrice, elle mourut en 1826. La treizieme, Marie
Borzuchowska, premiere superieure polonaise, fut visita1827; elle mourut A Posen, lors de sa
trice de 181ia
visite a ses sceurs de lh6pital; la quatorzieme, Thecle
Zukowska, jusqu'en 1859; sortie de fonction, elie mourut
en 186r. La quinzieme fut Jeanne Szwartz jusqu'en 1894;
morte & Saint-Casimir, elle est la premiere visitatrice enterrde au cimetire de Powaski. La seizieme, Augusta Sikorka, prit la charge de visitatrice en 1894.
Voici une mention des itablissements :
1° Dans les premieres annees qui suivirent l'arriv6e en
Pologne des sceurs de la Charii elles desservaient dgalement I'h6pital de Sainte-Croix, fond6 par Anne Wolf de
Varsovie et mis sous la direction des Pritres de la Mission.
2" En 1684, le chapitre de la Collegiale de Varsovie
remit aux soins des steurs lh6pital du Saint-Esprit rue
Piwna. Sa fon4atrice fat, en 1441, Anne, princesse de
Masovie, ipouse de Wladislas, filsdeZiemowit et d'Alexandra Olgerdowna, qui avait regu en dot lesterres de Mienie.
La sceur de Bay fut !a premiere supCrieure de cet h6piiai.
En 1861 on le transfera dans la nouvelle maison, rue
Elektoralna.
3" En 1707 la confrdrie de Saint-Roch fonda un h6pi.al
sous le vocable de Saint-Roch, patron des personnes atteintes de maladie contagieuse, et le confia a la direction des
sacurs. En 171 i, ii fut transfdrd i fendroit of il est encore
aujourd'hui.
4° L'h6pital de FEnfant-Jisus a Varsovie, fat fondi par
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Pierre Baudouin, pritre de la Mission ; en l'annee 1732, il
acheta avec le produit d'une quete une maison dans le
faubourg Cracovie pour les petits enfants abandonnis dont
il conlia le soin aux seurs de la Charite. Ayant, dans la
suite, recueilli des fonds plus considerables, ii commenqa
en 1754 la construction d'un h6pital, place Warecki, ou l'on
mit jusqu'en 9Ioo des malades et les enfants abandonnes
et jusqu'en i861 lesfemmes aliendes. Aujourd'bui cet h6pital se trouve transfdre a la place Sainte-Croix, non loin de
la gare appelee gare de Vienne.
5. L'h6pital de Saint-Jean-de-Dieu pour les aliends fond iAVarsovie en 1653 et transfere en 1728 A l'endroit qu'il
occupe aujourd'hui fut apres sa fondation, dirigi par les
religieuses de Saint-Jean-de-Dieu et apres leur suppression, en 1864, confie A des laics. En 1892 on aminagea
dans cet h6pital un local separi pour les femmes alidndes
dont la sprveillance fut confiee aux soeurs de la Charite.
6. Comme dans l'h6pital de Saint-Jean-de-Dieu, il y avait
aussi dans celui de l'Enfant-JUsus une partie reservee aux
femmes dont nous venons de parler ; mais lorsque ces deux
sections furent insuffisantes, le conseil d'assistance de Varsovie avec des fonds provenant d'oeuvres de bienfaisance,
fit dlever pour elles un grand h6pital a Tworki non loin
de la gare de Proszki sur la ligne de Varsovie A Vieane.
On y transfdra en - 189 toutes celles de l'h6pital de
l'Enfant-Jdsus de mime que les sceurs qui s'occupaient
d'elles.
7. En 1822, la Societi de bienfaisance de Varsovie
obtint de Michel Symonowicz, visiteur des Pr&tres de la Mission, que quatre sceurs de la Charitd se chargeassent des
pauvres de la ville. Elles arriv&rent rannde suivante et
prirent possession de I'ancien couventdes Carmelites. Avec
le travail des soeurs s'augmenta bient6t leur nombre, qui
monta d'abord a dix et aujourd'hui il va a quinze.
8. La mime sociit6 appela en 1871 les soeurs s'occu-
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per encore des petits garcons de la ville dans 'ancien couvent des Dominicains.
9. En 1881, elle approuva de plus le projet des sceurs
d'ouvrir les dimanches et jours de fetes, aux personnes du
sexe plus Agdes, travaillant dans les fabriques et les ateliers,
ce mime couvent, comme un refuge oi elles pussent passer comme il convient ces jours dans 1'Ntude de la religion
et des de-o-irs de leur etat. Plus tard on y amenagea.des
locaux destines rux jeunes files indigentes qui au sortir
des asiles avaient encore besoin de formation pour se suffire a elle-mEmes.
to. En 1882, plusieurs dames charitables ouvrirent pour
elles un atelier de couture et contierent la direction aux
sceurs. En 1889 cet atelier fut transfdri dans une maison
batie expres et avec des offrandes volontaires. Cette maison
se trouve rue Stara et porte le vocable d'6tablissement de
Sainte-Marie. La construction fut dirigie par feu M. Pabbe
Wierzbicki, recteur de l'ancienne iglise des Dominicains.
Le nombre des penslonnaires taut internes qu'externes
est de cent.
I . En 1895 on fit racquisition de la metairie appelee
Ignacy dans le district de Nowoma, oii de jeunes filles
sous la conduite des sceurs de la Chariti s'exercent aux travaux des champs et se forment aux soins du menage. Cet
etablissement doit son existence aux sacrifices de sceur
Bronislawa Szpadrowska; son bienfaiteur principal est
Mgr Jungowski, preiat de ia cathedrale de Varsovie.
12. Un Institut d'ophtalmie fonde AVarsovie par Mgr Lubomirski, en 1827, fut confie egalement aux sceurs, En
1870, de la rue Marszalkowska il fut transfere A la nouvelle maison de la rue Smolna et est aujourd'hui encore
administree par les sceurs.
r3. L'6tablissement Saint-Vincent-de-Paul, rue Ordynaka, doit sa fondation en 1883 aux efforts et a la generosit6
de la comtesse Pauline-Louise Gorska Krasinka. Les seurs
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qui y sont pripos&es s'occupent des orphelines et soignent
les malades pauvres.
14. En 1868, trois seurs furent appelees A I'h6pital du
nom Na Pradze, alors provisoirement organisd, pour y soigner des malades. Depuis 1870, elles y sont dfinitivement
fixees, et aujourd'hui le nombre des malades ayant augmente, celui des soeurs est monte a vingt.
15. L'h6pital pour les enfants a Varsovie, fonde presque
exclusivement aux frais de feu la comiesse Alexandra Potocka qui obtint par heritage les terres de Vilanowa, se trouvait d'abord rue Solna ;en 1869 on acheta, rue Alexandria,
une maison sur l'emplacement de laquelle on bitit le nouvel h6pial, ou, en 1871, on transfera les malades et les
seurs qui les soignent.
16. L'h6pital appeld Zapasowy (des provisions) fut fondd
par le conseil municipal par dela la barriere appelee Wolska
en i885. Chaque annie on y appelait quelques seurs de
chariti pour soigner les personnes atteintes de maladies
contagieuses ; aussit6t que les malades venaient momentanement A manquer, les saeurs retournaient a Saint-Casimir.
E. 1x892 on y organisa an service reguiier et stable qu;on

confia aux seurs; en 1895, on ouvrit une chapelle et l'on
nomma un chapelain pareillement a permanence.
17. L'etablissement Saint-Stanislas de Kostka A Varsovie,
rue Dzielna, fut fondi d'abord dans le but de soulager les
vieillards et les estropies qui ne trouvaient nulle part asile
et protection. En 1895, la societ de bienfaisance lousa cet
efet une maison qu'elle donna A diriger aux sceurs et en
1897, elle en acheta une seconde oh imigrerent vieillards,
estropies et soeurs.
18. A Varsovie, rue Solec, fut fonde encore sous le patronage de ladite soci&t6, un asile sons le vocable de SaintFraniois-de-Sales pour les enfants et les vieillards, et dont
les soeurs durent de meme prendre la direction.
19. Les soeurs dirigent encore a Varsovie, rue Wolska,
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I'Crablissement dit des Acquets ou les salaires (Zarobkowy),
legs d'un certain Strasziec.
2o. La clinique du docteur Solman, rue Szucha.
21. Une autre clinique, rue Obozna.
22. A Mien, I'h6pital Saint-Joseph affilie A celui do
Saint-Esprit A Varsovie; fond en 1796 dans le but de
sauver les fonds menaces par le fisc autrichien ; il est aujourd'hui I'h6pital du district de Nowoma et les seurs le
desservent.
23. A Biala Podlaska, Charles-Stanislas, prince Radziwill, chancelier de Lithuanie, fils du prince Michel, gineral
de camp en Lithuanie, et de Catherine Sobieska, sceur
du roi Jean III, fonda un h6pital et on dtablissement d'dducation pour les orphelines en 1716 ; on mit encore A leur
tite les seurs de la Charit6 qui y resterent jusqu'en 1885.
24. A Lublin, un h6pital dut, en 1730, sa fondation A
Hedwige Niemyska qui en donna la direction aux soeurs.
Jusqu'en 1736 cet h6pital dtait dans une maison privee, rue
Zlota. Dans la suite on le transfera a Saint-Lazare, en 1826,
au convent des Carmilites. On Pappela l'h6pital SaintVincent-de-Paul. Egalementa Lublin, en 1874, on confia
aux sceurs 'h6pital des aliens ; mais au bout de vingt
ans le gouvernement les congidia.
25. A Pultusk, AndreZaluski, eveque de Plock, fonda en
1727 un h6pital. II en donna la direction aux sceurs qui
venaient renforcer les rangs de la communaut6 de SaintCasimir, mais qui formarent une communaut. a part avec
la soeur Thierse Uminska pour superieure, jusqu'en 1776,
o9 elles s'unirent a celle de Saint-Casimir. Aujourd'hui
encore elles tiennent cet h6pital.
26. A Sandomierz, Zegota, chatelain de Cracovie, fondaen 1222 et dota l'h6pital du Saint-Esprit pour les malades,
les estropis et les enfants abandonns.; ille confia aux chanoines reguliers de Saint-Augustin de Saxe, appelds chez
nous du Saint-Esprit. Lorsque en 1784, leur ordre fat
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dissout, I'h6pital resta dans 'abandon; le premier evequede Sandomierz, Prosper Buzynsky, appela en 1819 les
seurs et parvint a sauver les fonds.
27. A Plock, un h6pital ful fondi par Alexandra, temme
de Ziemowit, prince de Mazowie qui, en- 1405, y affecta
comme fonds une propritid de 18o acres; elle y ajouta
encore en 1426, o9acres (mesurede Chelmno . Lechapitre
de la cathedrale en eut I'intendance. En 1729 la vilie s'appropria injustement la gestion des fonds de 1'h6pital et les
reduisit a rien. Cet etat de choses dura jusqu'au princeevEque Poniatowski, grace a l'initiative duquel I'abus cessa,
et les sours se chargirent de 'h6pital (8 septembre 1784).
Comme fonds, it affecta a cet h6pital Iancien college des
Jesuites que risigna la commission d'education, d'aniens
fonds provenant des princes de Masovic, la propriit dire
Wilcza gora, o ooo ducats et file Kepa formte par la Vistale. Mgr Szembek acheva Plrection de i'h6pital (21 avril
1788), en donnant aux seurs l'entiere direction, sous le
patronage de deux pourvoyeurs (un du chapitre). En 1787,
il augmenra les fonds. Le chanoine Zorawski donna 20 ooo
ducats, e Gadomski, suffagant de Piock, 102 oooetc. Les
soeurs devaient y 8tre six pour le moins, et tenir, outre
th6pital, une icole pour les jeunes flles. A la suite de
plusieurs proces, les seurs quitterent la ville qui s'appropria les fonds. En 1836, rh6pital et le collage furent transferes dans une maison de la rue Warszawska (il y avait 1a,
dans le temps, une loge de francs-macons). Prisentement
les biens-fonds des sceurs sont entre les mains de la municipaliti qui entretient quatre soeurs et leur paye a chacune
120 florins; une cinquieme est payee par M. Klimkiewicz
de Goslic.
- 8. A Zamosc, apres le premier partagede Pologne, I'empereur Joseph II changea le couvent des Pares Fratciscains
en h6pital, et les seurs en prirent la direction. Lorsque,en
x8r2, Zamosc fut changde en place forte, on transporta
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P'hpital a Szczebrzeszyna oi les sceurs continuerent leur
service jusqu'en 1883.
29. A Bialystok, un h6pital fut fondi en 1769 par JeanClement Branicki, castellan de Cracovie, et confid aux
seurs. En 1820, la sceur visitairice Bozuchowska, avisa Ja
rnunicipaliti que la maison de Bialystok appartiendrait A
la province de Varsovie, en suite de quoi le comiti de bienfaisance demande en 1861 encorecinq sceurs a la communauti de Saint-Casimir, ce qui faisait sept en tout. Elles
desservirent I'h6pital de Bialystok jusqu'en 1860, oh le
gouvernement les congedia.
30. A Kurozweki, la comtesse Soltyk fonda, en 1844, un
bhpital et y appela les soeurs. En 1859, un bourgeois de
-ceue ville, nomm6 Rudnicki y affecta lapropriete dite Kobylany; les sceurs qui s'y sont rendues, s'occupent de jardinage et soignent les malades des villages environnants.
.3i. En x856 le conseil d'assistance de Lowicz y appela
es sceurs a I'h6pital de Saint-Thadde; en 1859 il leur confia
de plus un asile qu'il venait d'y construire. Des fonds furent
donnis par Orlikowski, pritre de la Mission. prifet des
icoles a Lowicz.
:3z. A Milanowa, district de Radzyn, un h6pital fut erig6
O 1762 par les soins de la comtesse Caboga qui avait
hiti6 ces terres, etelle y fit venir les sceurs qui y reslt6reat jusqu'en 1889.
33. Elles vinrent en 1849 appelees par le conseil d'assisrance A Radzyn, A Ih6pital de Sainte-Cunigonde et elles y
spignirent les malades jusqu'en 1885, oti le gouvernement
Is• renvoya.
34. Elles arriverent en 1862 a 'hospice de SaintAlexandre i Kielce; on les y conduisit en procession apres
usae messe celibree par Mgr Majerczak, mort depuis.
35. En 1417, Martin de Kalinowa, castellan de Sieradz,
fit bitir dans cette ville une 4glise et ua h6pital Comme
fods ii lui affeca sa propriedt de Grabowo et en donna la
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direction aux Chevaliers du glaive. Abandonnee par eux,
l'eglise tombee en ruines fut changee en cimetiere et 'h6pital rebiti prit le nom de Saint-Joseph; il fut dasormais
dirigd par les soeurs venues en 1884. Elles recurent des
fonds de M. rabbe Zielinski cure et doyen de Sieradz, m ort
en 1865.
36. A Kalicz, les soeurs prirent en i865 la direction de
Ih6pital de la Sainte-Tiinite, dote par ta comtesse Bielinska. En 1883 on ouvrit dans la mime ville un asile pour
les vieillards et un atelier de couture qu'on confia aussi aux
soeurs.

37. L'h6pital de Saint-Antoine a Wloclawek fut erig6
par les soinsdu chanoine Fijalkowski, plus tardarcheveque
de Varsovie, mort en 1861. Ce n'est qu'en 1877 que grace
aux Chodinski, les soeurs y vinrent prendre la direction de
'h6pital et prodiguer Jeurs soins aux malades. Plusieurs
insignes bienfaiteurs leur avaient d'ayance fait des legs
importants; tel, Frangois Ploszynski, prdtre de la Mission,
regent du seminaire; Adalbert Kochawicz, cure de Broniew
et Louis Bromirski, cure de Lubraniec.
38. A Szczuczyn en Masovie, Severin Szczuka, ievque
de Joppd, archidiacre et administrateur du diocese de Chelmno, donna a la saeur Therese Uminska une maison oules
seurs devaient faire la classe aux enfants et soigner les
malades. Les sceurs de Saint-Casimir prirent la direction
de la maison en 1773, mais durent I'abandonner en 1802,
A raison da manque absolu de fonds (elles les perdirent
pendant la guerre). Adam $zczuka en prit ensuite la direction. En 1871, toutefois les sceurs la reprirent A nouveau
sur la demande du conseil du district.
39. A Wilanowa pres Varsovie, les soeurs dirigeaient
Ib6pital de Saint-Alexandre fondd par la comtesse Augusta
Potocka. En 1864 l'h6pital, par arret municipal, cessa
d'exister et les sceurs revinrent a Saint-Casimir.
40. A Groic, les soeurs vinrent en i863 pour soigner les
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blesses; plus tard elles y eurent la direction regulitre d'un
h6pital qu'elles durent pourtant abandonner bient6t, fame
de fonds suffisants en 1867.
41. A Wyrozembach, elles dirigirent jusqu'en 1887 rh6pital de Saint-Thadee, fondi par Dovia Dornatowicz.
42. De m4me, a Hrubieszowa, elles eurent, jusqu'en
1877, la direction de l'h6pital de Sainte-Hedwige, fruit
d'ofrandes spontantes, et bati en 858.
43. A ,Ciechanowa, elles eurent Fh6pital et P'tcole de
jeunes filles fondis en 1789 par la comtesse Ossolinska qui
y appela les sceurs. Chassees en 1864, quatre d'entre elles
passerent i Groden au monastere des religieuses de SainteBrigitte, et deux obtinrent de retourner ASaint-Casimir i
Varsovie.
-44 A Dabrowa, elles dirigent I'h6pital que construisit et
leer confia une societe franjaise d'exploitation houillire.
45. De mdme, a Sosnowice, elles tiennent un bhpital oi
anesocidet d'exploitation houillere les a egalement appe-lespour soigner les malades en 1897.
46. A Piotrkow on leur a confil 'h6pital de la SainteTriniteen 1897.
47. A Radom, elles dirigent depuis 1897 'h6pital du
quartier de Saint-Casimir, et, de plus, depuis 1898 un asite
pour les vieillards et un refuge pour les enfants.
48. Depu;s 1898, les soeursdirigent de me~me a Wielen
aah6pital.
4.- Depuis 1899, un autre a Loniza.
5o. Depuis 19oo, un troisieme a Kuta.
SLe anciennes maisons des sceurs de la Charitz en
Lihuanie dipendaient toutes de la maison principale de
Sint-Casimir a Varsovie. Apr&s le dernier partage de la
-ologne, on fonda une nouvelle province qui fat dissoute
biemiat apres, en 1842. Les soeurs resterent cependant
encore jusqu'en 1864, dans certains hopitaux.
ti Mgr Bogustaw Gosikwski, iveque de Smolensk, fonda
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un h6pital i Wilna, rue Subocz, dont il confia la direction
aux sceurs. 11 y affecta sa propre maison avec 0oo ooo ducats.
A cause de la difficuli des communications, on fonda,
du temps du duche de Varsovie, la province de Lithuanie,
ainsi qu'un etablissement pour les postulantes dans la maison de Wilna qui devint de plus en plus importante. Les
sceurs y resterent encore apres leur dispersion jusqu'ea
1867.
2' On fondade memea Wilna Fhbpital de l'Enfant-Jisus
en i1791 par les soins de Mgr Massalski, iveque de cette
ville, et aussi grace aux libiralitds de la princesse Hedwige
Oginska, femme du gouverneur de Trock, laquelle encore
en 1786, fit en faveur du meme h6pital un legs et imposa
au superieur des missionnaires, Andre Pohl, I'obligation
de diriger I'h6pital et de le confier aux soeurs de la Chariit;
mais en 1864 elles en furent expulsdes.
30 Apres cela on fonda A Wilna avec les fonds fournis
par la charitd des fidiles 'h6pital des ap6tres Saint-Philippe et Saint-Jacques, lequel fut confii aux seurs en 1807 ;
elles y resterent jusqu'en I864. On mit aussi les sceurs a la
tete d'une oeuvre de bienfaisance en 1840.
4" En 173 , Jean de Campo Scipio fonda un h6pital i
Szczuczyna, en Lithuanie, avec une ecole pour les jeunes
filles, et en donna la direction A la sceur Therese Uminska.,
supirieure des seurs dependant de la maison de Varsovie.
En 1742 ces sceurs 'aunirent avec celles de Saint-Casimiir
et le superieur gienral residant a Paris, d'accord avec le
visiteur de la province de Varsovie, le P. Sliwicki ratifia
cette fusion. Les soeurs resterent 1a jusqu'en 1867.
5* Mgr Joseph Zaluski, ievque de Kijow, fonda un h6pital avec une icole pour les enfants en 176o a Zytomirz, et
confia Pun et Pantre 6tablissements aux sceurs de la Charite.
Elles y resterent encore jusqu'en i865 apres leur disper-,
sion.

-

5oi -

6 Jean Zamojski, possesseur d'un majorat et gouverneur
ela Podolie, fonda i Grodek en 1766 un h6pital et une
&•oe pour les jeunes flUes dont il confia la direction aux Filkle-d la Charite. Elles y restirent jusqu'en x865.
7*En 1759, Jean Hilzen, gouverneur de Witebsk, fonda
iOswiej un h6pital qu'il contia aussi aux sceurs qui y
-dteurirent jusqu'en 1864 oi on les transfera a Wilna.
9- A Luck en Wolinie, Josephine Polanowska, femme du
Suarosted'Ostrogsk, fonda un h6pital en 1792 et une maiia pour les orphelines. Elle dsirait elle-meme entrer dans
Iscongregation des saeurs de la Charitd, mais e desordre
di pays Ien empncha. Elle s'6tablit en consequence a Luck,
dle dirigea 1'h6pital pendant quarante ans. Apres sa mort
Mgr Kacper Kasimir, metropolitain de Mohilew, introduisiles sceurs de la Chariti dans sa ville metropolitaine et le
chapi rm de la cath6drale offrit une maison pour leur servir
Sidemeure. Avec les fonds laisses par Mie Polanowska et
a princesse Lubomirska on acheta la ferme Dorostaje, et
na. ommi Traszkowski fit don d'une seconde ferme desiae a I'entretien de rdtablissement.
1789, Augusta, de la famille des princes Oginski
9En
9!
at comtesse Plater, fonda un h6pital a Kraslaw et le confia
ap scuurs qui y resterent jusqu'en 1864.
;o EEn 1824, les soeurs de la Charit6 recurent a Kowna
inh6pital de M. I'abbi Rochitach et le desservirent jusqu'e i865.
-*' A Teplik en Ukraine, on
0mit sos la direction des
ears.in h6pital bati dans la proprieti des comtes Potocki.
Let surs y rest&rent jusqu'en 1865.
S=-ia Minsk, dans le gouvernement, les sceurs prirent en
ains la direction d'un h6pital et 'administrerent jusqu'en
1867.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
251. L'obEissance d'apris saint Vincent de Paul, par
J. M. A., missionnaire apostolique (J. Angeli). Abbeville,
Paillart, 19o4. Un vol. in-32.
Sur l'obiissance religieuse ii y a d'anciens traitis qui ont un grand
mdrite, en est-il un qui, au point de vue de la langue, on de la maniire de presenter les choses, n'ait besoin d'etre retouchb ? Pour
cette retouche, ii faudrait un esprit tr6s juste, une grande discretion
ct aussi Ie goat litteraire qui previent plusieurs des difficultes auxquelles pourrait se heurter le lecteur.
Dans un petit opuscule M. Angeli a reuni des paroles de saint Vincent de Paul sur ce sujet. Saint Vincent de Paul etait un homme
d'une grande foi et d'un rare bon sens: ses paroles sur ce sujet dilicat
etaient a recueillir; plusieurs seront pr6cieuses h citer quand on ecrira
un trait6 de forme un peu moderne sur l'obeissance.
252. Sous ce titre Origine, historiqueet caracterede la dvotion i
sainte Philomem, le cure de Kouba, pres Alger, M. Mivrille a publi6
un sermon prch6 en presence de S. G. Mgr Oury, archeveque
d'Alger, et du grand seminaire i l'occasion du centenaire de I'inveation du corps de sainte Philomene, Il 25 mai 1902, dans 'eglise
de Saint-Vincent-de-Paul de Kouba, par le cure de cette paroisse.
(Alger, imprimerie Saint-Augustin, 1904. In-iz). - On y trouve
d'intEressants details sur la paroisse de Kouba; en voici quelqucs
lignes
a En meme temps, qu'il etablissalt & Kouba Ie grand seminaire,
M. Joseph Girard etait chargE de la paroisse par Mgr Pavy, alors
iveque d'Alger.
a Le village, existait depuis 1832. II etait restE neuf ans sans
pretre ; un des aum6niers de l'armde etait seulement jusque-li venu
le dimanche celebrer la sainte messe a pen prs reg4ali.reme~; kl
7 avril 1841 Mgr Dupuch celdbra i Kouba-Vieux, dans l'ecole, le saint
sacrifice. C'etait le Mercredi saint. L'annee suivante le cure de DilyIbrahim y fondait une paroisse. La population se composait d'Alsaciens fort indifferents on protestants, 4 ont ii ne reste plus de trace.
Notre vieur cantonnier, Jacob, en est, je crois, la seule relique.
L'eglise etaih A pen pres toujours vide, meme le dimanche.
a En 185r, M. Girard loua, A deux pas d'ici, un local dans le
nouveau village qui commenpaita se former autour du deuxicme
camp devenu le grand semlnaire. Ce local provisoire servit pendant quarante et un ans. M. Girard y 6tablit, des le debut, la devotion
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i sainte Philomine et cessa des lors les pieux pOlerinages qu'il avait
fits jusque-li i I'eglise de Birkadem. Le seminaire voulut, pour en
conierver le souvenir, faire tous les ans dans cette iglise un peleriangea ia 6cl6tuLe de la retraite de la rentree d'octobre.
c La vie chreticnne sembla bient6t refeurir dans ces lieux desoles.
La parole des missionnaires se faisait entendre a la paroisse reguliCrement tous les dimanches, les jours de fete et aux retraites
aauelles: I'attrait des ceremonies ordinaires, l'eclat de certaines
solennitds, sagement distribudes dans le cours de 1annie, I'entrain
des chants sacrds exdcutes par toute l'assemblee desfideles attiraient
es plus indifferents ; la devotion i la sainte Vierge p6netra dans les
families par 1'institution de la Confririe du Rosaire et de I'Association des Enfants de Marie. Peu i peu les sacrements furent frequentes
rdgulierement, surtout par les bons Mahonais qui retrouvaient avec
bonheur les habitudes de leur jeunesse et de leur ile si catholique..
Le but du bon P&re etait atteint, car ii avait formd,sinon une paroisse
moddle, comme la flatterie se plaisait quelquefois i le dire, an moins
ane image assez fidile de ces populations serieusement chretiennes
qui consolent la religion dans nos meilleurs dioceses de France. ,
- 253. Ceux qui out feuillet le texte de nos synodes provinciaux
oat pu remarquerles * acclamations s ou -ouhaits, r6digees en langue
aclesiastique, nous pourrions dire en langue liturgique, par lesqueUes se terminent ordinairement les seances solenneiles de ces
asumbl•es. Cette tradition est ancienne en nos solennites. Dens la
Anme du chant grtgorie (juin 90o4), M. Guichard, C. M., sons le
asm de Joseph Delasilve, a publid are Acclamation liturgique chantima quinTieme siicle ai la cathidrale de Troyes. Le texte en avait
-i donna par M. le chanoine Lalore dans une etude intitulee : s
Acclamations a la messe poatifcale dans PaMciewme liturgie troyenae.
M. Guichard en a public la notation d'aprds un manuscrit, croyonsaons, de la bibliothbque de la ville de Troyes. 11a accompagne cette
publication de riflexions pleines d'intdret sur ces anciennes acclamations.
. :54.Panagkia Capouli, c'est le nom d'une chapelle, prfs d'Eph.se,
:t 'est le titre sous lequel a paru un ouvrage (Oudin, 1896) que
pr6c6demment, et scion lequel on aurait
-aems avons mentionna
trekuv en cet endroit, les restes d'une ancienne maison de la sainte
ierwget, pensait-on, son tombeau. Nous avons annonce L'ouvrage
quand il part : nous ne ravons pas discuti et nous ne le discutons
pa. Dans le meme sens fut publid par M. l'abbM Gouyet, pretre de
Paris, un ouvrage intituli Dicouverte dans la montagne d'Ephese de
la nlson oik la tors sanite Vierge est morte. (Paris, 1898.) L'auteur,
44ed6 depuis quelque temps, nous avait entretenu de ses vues et de
oa ouvrage : a son siege 6tait fait w, et ii nous a declarE & pen prie
eplicitvment qu'il n'entendait pas qu'on lui presentit d'objection :
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nous n'avions qu'a nous incliner avec la ddf6rence due A son Age
venerable.
Mais il fallait pourtant s'attendre a quelque contradiction, car a
Jirusalem on a des pretentions semblabies. Le P. Barnabc dans son
livre le Tombeau de la sainte Vierge i Jerusalem (Jerusalem, imprimerie des Franciscains) revendique pour la Cite sainte l'honneur
que veut s'arroger Ephese. De IR examen et... refutation des assertions relatives a la valeur de la maison ou chapelle de Panaghia
Capouli pres d'Eph6se.
La Revue du Clergifrancaisdu i" juillet 9go4, resume les deux
opinions. L'auteur ne croit pas soutenable 'opinion des partisans
de Panaghia Capouli ; et - nous ne savons si cela les consolera
beaucoup - it ne juge pas acceptables, non plus, les preuves all6guees
par leurs contradicteurs, les partisans de Jerusalem, lesquels placent
le tombeau de la sainte Vierge AGethsdmani, au pied du mont des
Oliviers.
D'un c6te on alldgue les visions de Catherine Emmerich, de I'autre
celles de Marie d'Agrda : les voyantes, en effet, ne sont pas d'accord.
Comme nous ne voulonspas nous exposeria mcontenter les partisans
de Catherine Emmerich, ni courir le risquede froisser les tenants de
Marie d'Agreda, nous devons nous abstenir de discuter cet argument.
II s'agit dans le cas present d'un fait historique: qu'on nous donne
des preuves historiques, et que les partisans des deux opinions
s'appliquent A montrer que ces preuves sont valables c'est lI la
vraie et !'unique m6thode A employer.

255-On nous a communique une liste que nous publions
ne pereat; elle contient plusieurs indications biblioigraphiques que nous n'avons rencontrees nulle part ailleurs :
OUVRAGES PUBLIES PAR LES LAZARISTES DE LA PROVINCE DE
CONSTANTINOPLE,

OU IMPRIM5S A LEUR IMPRIKERIE

DE SAINT-BENOIT

a Constantinople

Cette imprimerie A existd jusqu'en 1867; elle etait installie sons
Idglise de Saint-Benoit.
i. Elements de langue turque par M. Viguier, C. M., suivis d'un
essai de vocabulaire francais-turc, imprimd & I'ambassade de France
(premiere imprimerie ayant existe a Constantinople) sous les auspicesde M. de Choiseul-Gauffin. Mars 17go, gros volume in-4, 462 p.
2. Histoire et phinomirne du volcan et des iles britanniques de
Santorin; suivi d'un coup d'c<il sur l'6tat moral et religieux de la
Gr&ce moderne. Compose en 1847 par Pegues, C. M., Sup6rieur de
Santorin. Avec une carte. Imprimerie royale, Paris, 1842. Fort
volume in-8 de vn-667 p.
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3. Anapausis tis Cardhias cis to aghion thelima :to

Theou (De

Aa conformit &ila volont6 de Dieul compose d'aprbs le trairz du
P. Rodriguez, per Ie P. Thomas Stanislas Velasti, de la Compagnie
de Jesus, a* edition, en caracteres chiotes (c'est i dire en grec represente par des caracteres romains). Imprimerie de Saint-Benoit
de Constantinople, 1843. Un volume in-tz de vu-zo6 p.
.-

4. Catecismo, ossia exposigione della doctrina cristiana (Grand
catechisme en italien) public par Mgr Hillereau, vic. apostolique.
Imprimerie de Saint-Benoit, 1844. Un volume in-i6, de xxxvu281 p. II est pr6cede du petit catechisme.

5. Expose de la veritable doctrine orthodoxe, par Mgr Hillereau. Imprimerie Saint-Benoit, i85. Un voL in-16, de '.236 p.
(Cet ouvrage, devenu rare, traite en abreg6 toutes les questions qui
-se rattachent a Punion des Eglises etaux moyens de la faciliter.)

6. Meletes dhia olais tais inerais tou chronou dhia tin Neotita
(Meditation pour tous les jours de I'annde a Pusage Je la jeunesse.)
Grec en caractdres chiotes.

7. Gymnasis pros ton Jisoun Christon agapis (Pratique de

i'amour de J.-C.) d'apr6s saint Alphonse de Liguori, traduit du
francais en grec par M. J. Alby, de Santorin. Imprimerie de SaintBenoit, 1845. In-a1 de 3o3 p.

8. Abrege de Grammaire turque it rusage des lieves du college
royal de Bebick, par M. Sinan, pretre de la Mission; avec caracteres turcs en rouge. i" 6dition, lxm-35 p. Imprimerie de SaintBenoit, 1846. Un volume in-tI.

9. Alphabet turc, suivi d'une methode de Lecture par M. Sinan,
pretre de la Mission,

2

iedition, z5 p. Imprimerie Saint-Benoit,

4850.
1o. Abrege de Grammaire turque, par M. Sinan, 2* edition
avec lettres turques en caracteres rouges, vI-125 p. Imprimerie de
.Saint-Benoit, 1854, un vol. in-Is.

r . Dictionnaire franfais et grec vulgaire, par M. Daviers,

6 5
de Saintpretre de la Mission; 2* editi'n, vn- z p. imprimerie
Benoit, 1847. UK fort volume in-8. II y a eu plusieurs editions. Cet
ouvrage est peut-etre Ie meilleur dictionnaire encore maintenant pour
le
les 6trangers qui veulent apprendre le grec moderae; il contient
populaire.
grec
le
courant,
grec
le
grec relev4,

de la lettre
12. Le Protestantisneet le Schismegrec; traduction
ce regard.
modern€
gree
et
francais
texte
Maistre:
deM. le coate de
Imprimerie de Saint-Benoit. Brochure in-8 de 62 p.
.33

-- 5o6 13. Vie de Photius, Pere du schisme grec. Texte francais et grec
moderne en regard; une brochure in-8 de 63 p. Imprimerie de
Saint-Benoit, sans nom d'auteur, sans date, mais avec la numerotation 194.3o4. L'auteur est M. Eugene Bord; M. Elluin ]'a reedit6e.
14. Le consommateur du Schisme grec, on Vie de Michel Cerulaire
Texte francais et grecTnoderne en regard. Imprimerie de SaintBenoit. Une brochure in-8 de 21o p. L'auteur est M. Bore.
15. In. Texte grec seulement. Imprimerie Saint-Benoit. Brochure
in-8 de o14 p.

z6. De l'Empire ottoman pour Fannie x85o; avec une statistique
politique et religieuse du gouvernement, de la population, etc.
•12p. A
Imprimerie de Saint-Benoit. Brochure petit in-8 de
paru par les soins de M. Bore et renferme des donndes tout i fait
pr6cieuses sur une quinzaine'de peuples qui habitent la Turquie
d'Europe et la Turquie d'Asie.
17. Couronnes de neuvaines saintes pour se pr6parer devotement
aun solennites et fetes de la sainte Vierge, avec une image de la
Medaillemiraculeuse au frontispice. ImprimeriedeSaint-Benoit, i85o.
Brochure petit in-18 de 72 p.
18. Grammaire de la langue grecque moderne, a l'usage des etablissements du Levant par M. Fougeray,pretre de la Mission. Smyrne,
Damiano, 185i. Un vol. in-8 de t76 p.-- A dti tris employee.

ag. Grammairede la langue grecque moderne, 2' edition de I'ouvrage priecdent; corrigee et augmentee par M. Ach. Elluin, pretre
dela Mission. Smyrne, Damiano, 1868. Un vol. in-8 de u-238 p.
20. Manuel de pelitesse en bulgare (caracteres slaves) traduit par
Cristo Vaklidoff, eleve du collige de Bebeck, publi par les soins de
Dimitri Dobrowitch et Georges Vasileff. Constantinople; Galata ;
imprimerie Tsantkoft et Miskoff (Imprimerie de Saint-Benoit). Brochure in-8 de vu-38 p. Ce livre ainsi que les suivants dans la
meme langue ont et6 publi6s sous la direction et l'influence de
M. Faveyrial, pretre de la Mission, 1858.
a 1-2. Dialoguesfranoais bulgares, par M. J. Naidenof, aux frais
de G. Rechaeff ; brochure de v-78 pag. suivie d'un alphabet fran-'
cais en Bulgare et d'une methode pour lire le francais de 34 p.
Constantinople, Galara. Imprimerie Tzantkoff et Miaffok, 1859.
23. A Grammar of the Bulgarian language (Grammaire bulgare,.
avec exercices et vocabulaire anglais-bulgare), en anglais, par Tzantkoff, professeur de bulgare au college de Bebeck. Galata, imprimerie Tzankoft, x85q. Un vol. in-8 de 247 p.
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24. Petite grammairebulgane methodique, en bulgare,
par Mistrovich. Galata, imprimerie Tzantkoff. Brochure in-8 de 1m-68 p.
25. La Bulgarie; journal des interits bulgares (en bulgare).
Redacteur, administrateur Tzantkoff, in-folio. Trois annees,
jusqu'au
24 mai x86i, date de sa suppression. Imprimeur Tzantkofl
i Galata
imprimerie de Saint-Benoit.
26. Grand catichisme raisonne a l'usage des Bulgares-Unis (en
bulgare) par M. Faveyrial avec approbation de Mgr Brunoni.
Imprimerie de Saint-Benoit, 1862. In-8 de vu-244 p. - On s'en
sert
encore (g1oo).
27. Episkepses pro to aghiotaton mysterion tis Efckaristias (Visites au Saint-Sacrement) en grec, caracteres chiotes, par M. Elluin,
prdtre de la Mission. Smyrne, Deveroni et Sougiolli, z864. In-x6
de xxu-28o p.
28. Efchologhion (Eucologtt. Livre de priires, en grec moderne
par M. Elluin, pretre de la Mission. Paris, Adriea Leclerc, 1864.
Joli volume in-8 de 361 p.
29. Nouvelle grammairefrancaise, traduite en grec par M. Murat,
prtre de a ,Mission, a I'usage des eloves du college de Bibeck.
Constantinople, 1864. In-8, texte frangaiL et grec en regard de 70 p.
30. Lexique francais-turc de six cents mots i l'usage des ecoles,
par M. Murat, pretre de la Mission, extrait d'un manuscrit de dix
mille mots fait par M. J.-B. Bonnet, pritre de la Mission. Constantinople, imprimerie Cayol, x865. In-8 de 65 p.
31. Abregi du Nouueau Testament, ou Vie de Notre-Seigner JesusChrist,suivied'un petit cat6chisme,de prieres, de dialogues etde traits.
d'histoire; texte francais et grec en regard par M. Elluin, pretre de
la Mission. Paris, Adrien Leclere. Un vol. petit in-8 de 187 p.
32. Alphabets frapcais et grec, avec tout ce qui peut enseigner a
ecrire et a lire correctement le frangais et surtout le grec par
M. Eliuin, pretre d la Missioa. Paris, Adriea Leciere, 1866. Inz8 de 72 p.
33. Petit catichisme ou abrig de la doctrine chrtienne, en bulgare
avec caract&res slaves. Vienne, Imprimerie impdriale, x867.
vol.
I
in-i2 de 81 p. (La premixre idition a dd etre imprimhe i SaintBenott.)
34. O Mis tis Panaghias (Mois de Marie) en grec moderne avec
caract&res chiotes par M. Elluin, prdtre de la Mission. Smyrne,
Damiano, 1869. In-ix de 600oop.
35. Dromos tou stavrou (Chemin de la Croix), par M. Elluin, pretre
de la Mission, en grec : - caracteres chiotes et caracteres grecs; suivi
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d'un cbemin de la Croix en italien et d'un en franrais. Damiano,
Smyrne, 1o70. In-3s de 232 p.
36. Manuel de la langue grecque par M. Alby, ancien 6lve des
Lazaristes de Santorin, publii sous les auspices de M. Gauzente
prdtre de la Mission, Supdrieur de Santorin. Hermopolis (Syra),
Rinieri Pristitzi, imprimeur. In-8 de 116 p.
37. Ma E-aT'fila(Evangiles des dimanches et des principales fetes
de I'ann6e), x- partie, en grec ancien par M. Elluin, pretre de la
Mission. i vol. in-16 de 162 p. Smyrne, Tatikian, 1871.
38.0' 6ia~ wv,iyiv (Vie des Saints, pour tous les jours de I'annee,
avec les principales fetes) par M. Elluin, pretre de la Mission, en
grec modern:. 5 vol. in-z6. Smyrne, 1874-1880.
42. Petit catichisme ou abregd de la doctrine chritienne, par
M. Poulin et Murat, C. M., publiC avec 'approbation de Mgr Graselli. Constantinople, typographie centrale, t875. ln-i6 de 83 p.
Ce catechisme a itd en usage dans le diocese de Constantinople
jusqu'en 1885; il a eu trois editions.
43. Filotkea i Eisagoghieis tin eulabi Toin (Pholothbe ou introduction a la vie devote) de saint Francois de Sales, en grec avec
caractires chiotes par M. Elluin, pr6tre de la Mission. Smyrne, Vidori
freres, 1776. In-16 de 164 p.
44. Mimisis ton Jisou Christou (Imitation de Jesus-Christ) en grec
mioderne, avec caract.res chiotes, par M. Elluin, pretre de la Mission.
Smyrne, Vidori frdres, 1877. In-i6 de 562 p.
45. Neos Mi tis Marias (Nouveau mois de Marie) en grec moderne,
caractires chiotes, suivis d'exemples en frangais; de M. Debussi,
traduit par M. Elluin. Smyrne, Vidori freres, 1877. In-i6 de 496 p.
46. Abrege de 'Histoiresaite suivi de dialogues et d'un vocabulaire. Texte grec-frangais interlineaire par M. Ellain, pretre de .a
,Mission. Smyrne. Vidori freres, .88s.
i vol. petit in-16 de 248 p.
47. •:iarxiac (Catechisme) ou abrig6 de la doctrine chretienne,
traduclion en grec, moderne du numero 42. Public par les soins de
M. Gauzente. On le suit encore i Santorin (1900oo), en bonne langue
grecque. Hermopolis (Syra), i882. In-i6 de 176 p.
48. Medimou a-i ed'iyi (Recueil de prieres A Pusage des eleves des
ecoles d'Orient) en turc avec caractres frangais, par M. Sinan, pretre
de la Mission. Imprime i Paris par M. Sinan lui-meme, avec sa petite
machine a imprimer, 1883. In-32 de 88 pages.
49. Medjmou a-i ed'iyr (Recueil de prieres, etc.) en ture ave; carac-
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teres francais, par M. Sinan, pretre de la Mission. Imprim6 i Paris par
M. Sinan, encore avec sa petite machine a imprimer, j883. In-32
de 224 p. Ce livre differe du precddent i partir de la page 68 et
contient toutes les epitres et tous les evangiles de I'ann6e.
5o. Indjil-i Moucades (L'Evangile selon saint Matthieu), avec caracteres francais, par M. Sinan, pretre de la Mission. Paris, meme
imprimerie, i885. Traduit sur un exemplaire du Vatican. In-32 de
175 p.
5i. Man•tel de conversations en francais et en turc, suivi de deux
vocabulaires francais-turc er turc-francais. Nouvelle edition revueet
corrigde par M. Sinan, pretre de la Mission. Paris, meme imprimerie, 186t3. In-32.
5t. Sermon des Quarante-Heures,preche a Saint-Benoit, Ie a mars
1851 ; en langue et caractires armeniens par M. Sinan, pretre de la
Mission. Constantinople, meme imprimerie.
52. Mpyenfacile pour savoir Theure actuelle, soit a la turque soit
i la franque, par M. Sinan, pretre de la Mission, t feuille. Constantinople, mime imprimerie.
53. Catichismefrancais-turc,texte francais et texte ture en caracteres armeniens en regard, par M. Dinkha, pritre de la Mission.
Constantinople, chez les Sceurs de la Charite ia Pera, Taxim, 1874.
In-t6 de275 p.
54. Catichisme turc, en caracteres armeniens seulement par
M. Dinkha, pritre de la Mission. Un vol. in-16.
(Imitation de Jesus-Christ) en grec
55.Inapt Tr rou .po;oi MXt=Awasw•
moderne avec caracteres grecs par M. Alby, publide par les soins de
M. Gauzente, pretre de la Mission, i

Frery freres,

Santorin. Hermopolis (Syraj.

6i84. In-i6 de 460 p.

56. 1 Imera tou christianou (Journ6e du chritien) en grec avec
caracteres chiotes par M. Elluin, pretre de la Mission. Vidori fr&res,
1885. In-r6 de 476p. Smyrne.
pretre de la
57. Ilp•sXGpaptea (livre de prieres) par M. Elluin,
Dictnes,
Smyrne,
latin.
en
liturgiques
parties
Mission, en grec avec
1888. In-16 de 476 p.

58. Methode simple et facile Four apprendre rapidement le grec

moderne, par M. Nicolas Murat, pritre de la Mission. Constantinople,
Minasse, x898. In-18 de 171 p. Est tres repandu.

59. Petit lexique turc.franjais,par M. Murat, pretre de la Mission.
Constantinople, Minasse, 1ti8. ln-3i de i59 p.
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60. Mfethode pour apprendre facilement et rapidement la langue
turque (caractbres latins) par M. Murat, pretrede la Mission. Constantinople, Minasse, 1891, za' dit. In-i8 de 194 p.
61. Nsa Miaofo; To-Ear& n (nouvelle methode pour apprendre
Le frangais) par M. Murat, pretre de la Mission. Constantinople, Miasse, i8qr. In-t8"jesus de 143 p.
62. Lexique francais-turc, par M. Murat, pretre de la Mission.
Constantinople, Minass, t891. Un vol. in-3a de 244 p.
63. MAthode pour apprendre facilement et rapidement la langue
turque (caracteres latins), par M. Murat, pretre de la Mission, 2' dition revue, corrig6e et augmentee de plus de quatorze cents mnots
choisis parmi les plus usit6s et ranges par ordre logique. Constantinople, Minasse, x894. In-S8.
64. Methode pour apprendre facilement a lire, icrire t parler la
langue turque (caracteres turcs et latins), par M. Murat, pretre de la
Mission. Constantinople, Mahmoud-Bey, 1895. In-18 de 96 p.
65. Guide du professeur pour le collige Saint-Benoit, par M. Planson, pretre de la Mission. Constantinople, Zellich fils, 1893. In-i8
de 34 p.
66. Guide du professeur pour le college de la Propagande de
Smyrne. Smyrne, sans date. In-32 de 147 p.
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FRANCE
HIsTOIRE. - La France rdpond a peu prcs a l'ancienne Gaule
(Gallia) des romains. La population se forma d'un melange de
Gaulois, de Romains et de Grecs surtout dans le midi, et plus
tard de Francs (Franci),d'Alains,de Burgondes. La France jouit
d'un climat temperd qui lui permet de se suffire pour presque
toutes les productions necessaires a la vie. Le gouvernement eut
la forme monarchique jusqu'ala tin du dix-huitieme siecle; il a
aujourd'hui la forme republicaine. La capitale est Paris dont la
beaute et les agrements au point de vue de la civilisation moderne sont universellement apprecids. Villes principales : Lyon,
Marseille, Bordeaux; Le Havre et Nantes pour la navigation.Superficie: 536891 kilometrescarris; population: 38 961945 habitants (iQoo).
Monnaies: I'unite est le franc; mesures, le m&tre. Pour les
poids et les mesures, syst6me ddcimal tres appreci6 pour sa simplicite et pour la facilite des calculs.
DIvISIONS. -

L'ancienne France etait au point de vue des cou-

tumes et des mceurs partagee en provinces dont notre carte
indique les principales. Administrativement, des Gouvernements
comprenaient une ou plusieurs provinces selon I'etendue de
celles-ci; au point de vue fiscal la France etait partagee en
Generalitis pr6sidees par des intendants gendraux.
Depuis 1790 elle est divishe en dcpartements; on en compte
actuellement 87; ils tirent, presque tous, leurs noms des fleuves
ou des montagnes qu'ils traversent.
Au point de vue religieux, il y a la liberti des cultes; la
grande majorit de la population appartient au culte catholique. Au dix-huirieme siecle, le nombre des dioceses allait
a cent trente-cinq, dont dix-huit archevaches et cent dix-sept
evechss, y compris la Corse. II y a aujourd'hui quatre-vingt
quatre sieges, dont 17 archeveches et 67 evechis. II faut ajouter
pour I'Algerie et les colonies six sieges dont un archevche.
ETAB.ISSEMENTS. -

Les maisons de Congregation de la Mis-

sion existant ou ayant existe sont soulignes sur nos cartes.
Pour les ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARITk, VOYeZ

les Annales des Dames de la Charitd.
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